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A la fin de l'annee qui vient de s'achever, nos Annales
ont eu soixante-dix ans d'existence; nous avons retract
pr6cedemment leur histoire (voy. Annales, t. 59, p. 5) et
rappeld le but de leur existence: c'est de continuer ce que
saint Vincent de Paul rdalisait de son temps lorsqu'il faisalt circuler dans les diverses maisons de la Congregation
les recits des travaux des missionnaires, et lorsque Ala fin
de ses lettres d'affaires il ajoutait quelques renseignements
qu'il concluait ordinairement par ces paroles : a Voilk.
Monsieur, quelles sont nos petites nouvelles. D
Les ouvriers qui se sont vouds h une oeuvre sont evidemment bien aises de savoir ce que devient cette ceuvre,
de connaitre ses epreuves, ses progres. Le r6cit de ce qui
est accompli par ceux qui s'emploient avec eux an meme
travail et tendent au m8me but les console et les encourage. C'est le vrai but de nos Annales.
**

L'une des plus importantes ameliorations qui y ont eti
apport6es, c'est la traduction qui s'en fait maintenant en
diverses langues, en aiiemand, en anglais, en espagnol, en
italien. La Pologne, qui ne pouvait donner unetraduction,
a,elle aussi, une petite publication qui se propose le meme
but. De la sorte, personne n'a plus a regretter, dans les
deux families de Saint-Vincent, de vivre & l'dcart et de ne
pouvoir suivre le mouvement gendral qui s'accomplit pour
revangl6isation des ames par le ministere des fils et des
filles de Saint-Vincent-de-Paul. On aime se sentir sous
tons les climats vivre de la meme vie, et comme des
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enfants d'une meme famille, suivant le mot de Pap6tre
saint Paul, se rejouir de la joie des autres freres ou compatir avec eux en apprenant leurs douleurs.
*

Les recits de missions et de voyages apostoliques, la
relation de pieuses cedrmonies, ont toujours la plus large
place dans notre recueil delettres difiantes. Plus ils nous
viendront nombreux, plus il nous sera facile de mettre
dans cette sirie de ricits la variet6 qui, elle aussi, y est
ndcessaire.
Quand nous le pouvons, nous joignons a ces ricits de
missions ou de religieuses cerdmonies quelques renseignements historiques sur 1'tablissement ou sur le pays
ot ils se sont accomplis. Si l'on se plait a savourer un
fruit, on aime aussi h connaitre Tarbre qui P'a produit; en
un sens l'arbre importe meme plus que le fruit.
SDe plus, ces renseignements historiques deposds au jour
le jour et suivant les occasions dans nos Annales, a la fin,
feront de ce recueil une source des plus importantes pour
se renseigner sur les oeuvres et sur les etablissements des
deux families religieuses de Saint-Vincent-de-Paul. On a
pu en juger djak par le volume intituld: Repertoire historique de la Congregationdela Mission ou Table gendrale
des soixante premiers volumes de nos Annales, qui a 6t6
publie il y a quelques annees.
*»

L'illustre San Severino en tete de son grand ouvrage
sur la philosophie, dcrivit ces paroles empruntdes a un
dcrivain chrdtien de l'antiquitd : Non recuso hominum perspiceredebere quid sit,unde sit, quare sit. (MINuTia s FEL.)

Dans un sens analogue, nous pouvons dire qu'il nous parait
juste que le jeune missionnaire constate, lui aussi, d'o il
vient et se preoccupe des lieux oiu il ira; il est naturel

-7-qu'il cherche sur la carte du monde 'endroit aimd oil fut
le berceau de sa vie apostolique, et qu'ensuite il itudie les
regions de cet immense a royaume du pare de famille -,
dont Pune ou I'autre partie va prochainement lui echoir
en partage pour qu'il y ivangdlise les ames. C'est pourqqoi
dans les Annales nous avons dresst des cartes gdographiques.
Le soldat et le marin qui sont destines a aller defendre
sous divers climats du globe les intdrets de leur patrie ne
se munissent-ils pas de cartes et ne recueillent-ils pas tes
details giographiques, lesquels les interessent non moins
que les renseignements historiques? Ainsi en doit-il etre
pour le missionnaire et Iap6tre qui va etre appele a porter
les lumieres de la foi et les bienfaits de la charitd jusqu'aux
regions lointaines : plaines de 1'Asie, rivages de PAfrique,
iles de l'Oceanie.
- Les canes que nous avons inserdes portant un numdro
d'ordre, on peut facilement, si on le prdfere, les detacher
des Annales; elles constituent un petit Atlasde laMission
pour Putilisation duquel nous avons dressd un titre et
une table qui se trouvent a la fin du pr6sent num6ro
d'Annales et qui pourront, eux aussi, etre detaches pour
completer I'atlas.Ce travail pourrait etre 1'essai, en quelque sorte, d'un
autre plus 6tendu, et qui serait comme un Repertoiregographiquede la Congrdgation de la Mission. En suivant
1'ordre alphabetique, on pourrait, sous chaque nom geographique ayant pour nos communautds un intiret particulier,
donner les renseignements geographiques essentiels, avec
la date de fondation de l'etablissement des missionnaires
ou des soeurs, les adresses postale et telgraphique exactes;
cette notice de deux on trois lignes serait ih et la enrichie
d'une vue de 1'etablissement, quand on laurait sous la
main, ou de ]a carte du pays. Ce manuel, d'une utilite
administrative facile, comprendre,aurait aussi un interet
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gdndral. Peut-etre lorsque sera termind le Supplement des
Notices que nous donnons de temps a autre en feuilles

separees &la fin des;numeros d'Annales, serait-il possible
d'essayer la realisation du dessein que nous venons d'exposer.
*

Anterieurement a la publication de la sirie maintenant
terminde des cartes geographiques de nos missions, nous
avions commence une autre sorte de publication qui, elle,

modestement, se poursuit toujours : ce sont les Notes
bibliographiques. On y trouve la mention des ouvrages
publids par les membres de notre Congregation, par
exemple, les importantes publications chalddennes de
notre confrere M. Bedjan; nous y indiquons aussi les
livres qui viennent d'une autre source, mais qui ont pour
nous un intert particulier : des biographies, celles de
saint Vincent qui paraissent en diverses langues, celles
de Seurs de la Charitd, soeur Jaurias, seur Sion; ou
encore des etudes se rapportant a des lieux oi a des etablissements dont le souvenir est encore parfois recent
pour nous, telle la remarquable Histoire du college de
Montdidier (1go5). Une partie de ces indications prepare

la continuation des interessantes Notices de M. Rosset,
sur les ecrivains de la Congrdgation de la Mission (in-8,
1878). De ces Notes et des Lettres d'un Bibliothecaire,
s'est constitud, par un simple tirage I part, un Repertoire
bibliographiquede la Congrdgationde la Mission (in-8,
comme nous avons le Rdpertoire historique et
comme se fera peut-tre peu a peu un Rdpertoiregeogra1905),

phique.
Si les nouvelles courantes de I'apostolat font l'ensemble
de nos A nnales, on est bien aise aussi d'y trouver constates
les 6vdnements passes d6ja, mais qui, par leur impor-

-9tance, mdritent d'etre commemor6s. La famille de SaintVincent a, en effet, ses anniversaires, ses fetes qui reviennent chaque annde.
Pour aider a consacrer religieusement ces souvenirs,
nous avons publid, suivant les circonstances, une 6tude on
un discours relatifs a la solennite qu'on cdlibrait en ces
anniversaires. Notre but dtait que dans les maisons de la
Congregation ot l'on a coutume de lire en ces fetes-lk,
soiten lecture spirituelle, soit a table,quelques pages relatives a la solennite, on eft facilement un texte sous la
main. Nous avons donn6 a ces pages, quand elles paraissaient le nom de LECTURES DES FATES :on voit quelle en est
la raison. Peu a peu, il s'en estforme comme un ensemble,
encore incomplet, et imparfait a divers points de vue,
mais qui est de quelque commoditd. On en a ddsird le
tableau, le voici. Nous le publions aussi siparement pour
ceux qui ddsirent le garder plus commodement. Nous
avons indiqud des discours ou des pan6gyriques parus dans
les Annales; nous avons estimd qu'il n'y avait lieu de mentionner que ceux qui presentaient le sujet dans son ensemble.
LECTURES DES FETES
Insdrdes dans les Annales de la Congrigation de la Mission
I. -

ORDRE DES SUJETS

SA&i~T VISCRNT Ds PAUL, extrait de i'Annie iiturgique, t. 59, p.
- Notice biographique, t. 64, p. 5.
- La Naissance de saint Vincent de Paul, t. 67, p. 162.
- La Mort de saint Vincent de Paul, t. 67, p. 474.

-

Panegyrique de saint Vincent de Paul, par Maury, t. 63, p. 343.
S-

-

257.

--

par Mgr de Boulogne,

eveque de Troyes, t. 64, p. 178.
Pandgyrique de saint Vincent de Paul, par Mgr Freppel, t. 6a
p. 167.
Les Reliques de saint Vincent de Paul, t. 6x, p. x60.
La Translation de reliques(i83o); mandements de
Mgr de Quilen, archev6que de Paris, t. 66, p. 3o5.

-
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- Les Reliques. R6cit de la fete ( 83o). L'abbd Gerbet, t. 59, p. I3o.
- Le Patronage de saint Vincent de Paul (dcret de x885).Rapport
du cardinal Laurenzi et bref du pape LIon XIII, t. 5o, p. 322.
- La fite du Patronage de saint Vincent de Paul (dcret de igo3),
Discours, t. 69, p. 269.
Le bienheureux JEAN-GABRIEL PBaaoYnE, martyr. Notice, t. 63, p. 42.

-

Panegyrique par Mgr Demimuid, trois discours, t. 55, p. 84.

Le bienheureux FRAnNOIs CL.T, martyr. Notice, t. 64, p. 437.
- Pandgyrique par M. l'abbd Lecigne, trois discours, t. 66, p. 338.
par M. Milon, t. 66, p. 1n.

Le vin6rable JusTiN na JAcoBis, dveque, vicaire apostolique d'Abyssinie. Notice, t. 70, p. 145.
La vdnerable LoUIss Da MA•ILLAC. Notice, t. 60, p. 485.

-

Son dloge. Discours de Mgr Jourdan de La Passardibre A I'eglise
de Saint-Laurent, A Paris (1896), 1 • discours, t. 61, p. 283.
- Son l6oge. Discours de Mgr Jourdan de La Passardiere a I'dglise
Saint-Laurent, a Paris (1896), a0 discours, t. 61, p. 297.

La Medaille miraculeuse. Notices, t. 62, p. 346; t. 70, p. 20.

- Discours pour le couronnement de la Vierge de la M6daille miraculeuse, t. 62, p. 491.

Le Scapulaire de la Passion. Notice, t. 61, p. 419II. -

ORDRE DU TEMPS

17 fevrier. Le bienheureux Francois Clet, martyr. Notice, t. 64,
p. 437.

- Panegyrique par M. l'abb6 Lecigne; trois discours, t. 66, p. 338.
-

-

par M. Milon, t. 66, p. 12.

t5 mars. La vndrable Louise de Marillac, t. 6o, p. 485.
- Son eloge. Discours de Mgr Jourdan de La Passardi&re, I" discours, t. 61, p. 283.
Son dloge. Discours de Mgr Jourdan de La Passardiere, 2* dis-

-

cours, t. 61, p. 297.

24 avril. La Naissance de saint Vincent de Paul, t. 67, p. 162.
2" dimanche apres Piques. La Translation des reliques de saint
Vincent de Paul. Les Reliques, t. 61, p. 16o.
- La Translation des reliques en 183o; mandements de Mgr de
Qudlen, archeveque de Paris, t. 66, p. 3o5.
- Recit de la fete. L'abbe Gerbet, t. 59, p. i3o.
19 juillet. Saint Vincent de Paul. Extrait de I'Annee liturgique,t. 59,
p. 257.

-

Notice biographique, t. 64, p. 5.
Pandgyrique, par Maury, t. 63, p, 343.
par Mgr de Boulogne, iveque de Troyes, t. 64,
p. 178.

- Panegyrique par Mgr Freppel, t. 6z,p. 167.

-

II

-

26 juillet. Le Scapulaire de la Passion, t. 61, p. 4193: juillet. Le vinerable Justin de Jacobis, vicaire apostolique d'Abysinie, t. 70, p. 145.
27 septembre. La Mort de saint Vincent de Paul, t. 67, p. 474.
7 novembre. Le bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, martyr, t. 63,
P- 42.
- Panagyrique par Mgr Demimuid, trois discours, t. 55, p. 84.
27 novembre. La Midaille miraculeuse, t. 62, p. 346; t. 70, p. 2o.
- Discours pour le couronnement de'la Vierge de la Medaille miraculeuse, t. 62, p. 491.
ao decembre. Le Patronage de saint Vincent de Paul (dicretde 88&).
Rapport du cardinal Laurenzi et brefdu pape LionXIII, t. o,
p. 322.

-

Le fWte du Patronage de saint Vincent de Paul (d.cret de igo3).
Discours, t. 69, p. 269.
*

De temps a autre nous avons publi6 dans les Annales
des Notices sur les missionnaires defunts: nous ne l'avons
fait que dans une mesure restreinte.
En effet, une publication spciale est r6servee aux
Notices on Relations abregees de la vie et de la mort des
pr&tres, clercs et frMres de la Congregationde la Mission.
Le dernier volume s'arrete PI'annde 1887; c'est un pen
loin dejh, mads nous sommes heureux d'annoncer a nos
lecteurs qu'un nouveau volume va paraitre cette annee.
Nos assembldes gendrales qui ont recommande la publication de ces notices disirent qu'elles soient courtes;
M. Eugene Bord, lorsqu'il exposait ce que doivent tre
les r6cits que nous publions dans nos Annales, demandait
qu'ils fussent a utiles et v6ritables (Annales,t. 59, p. o).
Ce sont aussi les qualit6s particalierement requises dans
la redaction de ces Notices: aujourd'hui c'est une disposition gdndrale de ne vouloir s''difier que des recits
qui sont vrais; qui pourrait blAmer cette disposition ?
*

Dans le recueil de nos anciennes Notices on trouve
consacrd, apres les biographies des membres de la famille.
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le souvenir des amis et des bienfaiteurs de la Congregation. C'est la acquitter un devoir de reconnaissance. Nous
rentrons dans cette tradition par la serie de courtes notices donnees dans les Annales sous ce titre: Portraitset
souvenirshistoriques,etc. - U ne ou deux pages suffiront h
chacun avec leur portrait. En tete seront saint Vincent de
Paul, la vendrable Louise de Marillac, puis M. et Mme de
Gondi, et, apr&s, quelques autres contemporains: Abelly,
I'historien du saint; le commandeur de Sillery, un de nos
bienfaiteurs, dont les portraits ont paru djai, ct d'autres.
Pour l'epoque suivante nous avons donnd les portraits
d'insignes protecteurs : Mme de Brandis, duchesse de
Saint-Elie; le roi Jean V de Portugal; d'autres seront
presentes an lecteur. Pour l'epoque contemporaine nous
avons donne les portraits d'insignes tienfaiteurs de nos
ceuvres : Mme la baronne de Gargan, M. Du Coetlosquet,
M. Bringuier; dans le prochain numdro nous desirons
donner le portrait de larchiducJoseph rdcemment ddcede,
fondateur de la mission de Pilis Csaba en Hongrie. On
voit quel est le plan. En poursuivant r6gulibrement cette
serie. on aura assez p:omptement, croyons-nous, un ensemble interessant. Les jeunes missionnaires, en feuilletant ce recueil, se familiariseront avec les souvenirs historiques de la famille religieuse oit ils viennent d'entrer: ils
participeront aux sentiments de reconnaissance que nous
devons tous avoir, suivant la sp6ciale recommandation
de saint Vincent de Paul, pour nos bienfaiteurs.

Saint Thomas d'Aquin dit, apres Aristote, que la vue
est a le plus connaissant dde tous les sens. C'est pour
cela que nous avons 6td bien aises, non pas seulement de
decrire h 1'esprit du lecteur les personnages on les choses
dont les Annales rentretenaient, mais de mettre sous son
regard l'image meme de ces personnes on le dessin des

-
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dtablissements. Toutes les autres revues sont illustrees :
Missions catholiques, Annales de lapropagationde lafoi,

des Missions etrangdres, etc., nousne pouvions demeurer
etrangers & ce perfectionnement. Nos illustrations dans
chaque numero sont ordinairement rares: il y a deux ou
trois gravures, quelquefois une, quelquefois ii n'y en a
pas du tout. Mais le lecteur aura rerarqud qu'elles sont
ordinairement trbs soignees: nous aimons mieux en donner moins et les donner meilleures.
Lorsque a un r&cit qu'on nous adresse sera jointe une
photographie, elle sera bien accueillie, et nous l'utiliserons
quand ce sera possible. La photographie ou la vue d'un
dtablissement est plus apprecide, quand elle contient
ne ltt-ce qu'accessoirement un ou quelques personnages:
la presence d'un personnage ou d'un objet connu ser, on
le sait. i apprCcier les dimensions d'un paysage ou de
l'edifice avec lequel il est repr6sentd. Cela y met aussi de
la vie. Et suivant qu'on apergoit un vicillard ou quelque
enfant, la soutane d'un prdtre ou la cornette d'une soeur,
on juge aussit6t, meme sans aucune autre explication, de
la nature de 'oeuvre et de son objet.
«*

Les Annales sont une oeuvre collective: elles sont, de
fait, I'oeuvre de nos correspondants et de nos collaborateurs. Qu'ils soient remercies de leur concours grace auquel, nous Pespdrons, ce recueil continuera a se perfectionner et a tendre efficacement au but dleve qu'il se
propose d'atteindre: porter a la connaissance de tous les
membres de la double famille de Saint-Vincent-de-Paul ce
qui p.ui avoir pour eux de I'inter&t et leur etre un sujet
A. M.
d'encouragement et de consolation. "

L'ANNEE 1905
Selon I'habitude, nous citeronsde la circulaire de M. le Supdrieur
gdneral pourfle commencement de 1'aonne, plusieurs passages&Ce
sont ceux oh'se trouvent resumis pour I'annie icoulde les principaux
faits qui intiressent toute la famille de Saint-Vincent-de-Paul et que
nous n'avons pas eu I'occasion de mentionner dans les Annales.

En dehors de la France dont vous connaissez la situation par les feuilles publiques, toutes nos provinces, sauf
I'Allemagne, se trouvent dans des conditions normales et
se livrent avec benddiction aux fonctions de notre institut.
Cependant, plusieurs rdpubliques de l'Amerique creent
de grandes difficultds a l'autoritd ecclisiastique et interdisent I'entrde de leurs portes aux missionnaires catholiques. Les oeuvres ne peuvent qu'en souffrir, ainsi que la
sante de nos confreres dont le travail excede les forces.
C'est le sort de nos families de Salvador, de Guatemala,
de 'Equateur. Le visiteur de la Colombie vient d'ouvrir
une maison de mission pour les Indiens de Terradientro,
et celui du Pacifique, le seminaire de La Paz en Bolivie.
Dans le Chili et la repubiique Argentine, 'oeuvre des
missions s'affermit et se ddveloppe a notre grande satisfaction, pendant que les ecoles apostoliques prdparent de
nouvelles recrues. On espere, a Santiago, inaugurer le
seminaire interne au mois de mai prochain. Au Brisil,
toutes les ceuvres sont en voie de prosperit6. Que n'avonsnous plus d'ouvriers pour dvangeliser ces populations si
d6pourvues de secours religieux et si sympathiques a ceux
qu'elles appellent c les saints PMres a.
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**

Nos confreres des Etats-Unis du Nord ont eu avec
nous la douleur de perdre cette ann&e le respectable
M. Thomas Smith, qui fut d'abord visiteur de cette portion de notre vigne et qui bientbt, avec un disintiressement digne d'eloges, demanda la faveur de partager sa
solicitude avec le digne M. Mac Gill auquel il c6da les
plus importants de ses etablissements. Depuis la division
de la province comme avant, M. Smith s'est fait remarquer
par la sOreti de son jugement, la sagesse de son administration, le devouement h la Congregation. Une vie grandement laborieuse, une longue et crucifiante maladie
saintement supportde lui ont procurd une mort des plus

idifiantes.
Les eveques du Mexique tdmoignent beaucoup de confiance aux enfants de Saint-Vincent-de-Paul, plusieurs
veulent leur confier ou leur sdminaire ou une maison de
mission; mais le visiteur n'ayant pas eu jusqu'ici de maison de formation ne pent disposer que des sujets que lui
fournit le visiteur d'Espagne; or, celui-ci, sollicitf
en
mime temps par les visiteurs des Antilles et des Philippines, ne peut, malgrd la prosperitd de ses dcoles apostoliques et de son sdminaire, rdpondre a la fois a tant de
besoins et h ceux de sa province, au point de faire oublier
la parole de Notre-Seigneur, messis multa operariiautem
pauci. Nous venons cependant d'accepter deux nouvelles
maisons en Espagne.
Je ne vois rien a signaler dans les deux provinces de la
Catalogne et du Portugal; mais, pour leur affermissement et leur prospdritr futurs, je souhaite que les missions au pauvre peuple soient mises sur un bon pied;
c'est une ceuvre h laquelle nous sommes tenus par notre
quatrieme voeu, et notre fiddlitd a le remplir est, avec

-

17 -

I'observance des regles, notre meilleure garantie pour
l'avenir.
En Italie, il s'est dejh fait un bien considerable tant
dans les seminaires dont nous n'avons que la direction
spirituelle que dans ceux oi nous donnons aussi l'enseignement. Ni nous, ni le visiteur de Naples n'avons pu
repondre encore favorablement la demande de plusieurs
eveques. Les siminaires de Caltagirone, en Sicile, et celui
de San Marco Argentano sont les seuls que nous ayons
acceptds cette annie.
En vue de cette troisieme fin de notre institut, la formation du clerg6, nous continuerons de preparer quelques-uns de nos jeunes pretres aux grades acad6miques
si apprecids par le clerge, et je prie tous les visiteurs de
suivre en cela notre exemple selon le desir fortement
accentud du Saint-Siege. II y va des plus graves intirets
de la Compagnie.
Le Souverain Pontife nous a demandd un grand sacrilice en nous prenant notre tres cher et tres digne visiteur
de Turin, M. Emile Parodi, pour le faire monter sur le
siege archiepiscopal de Sassari en Sardaigne. C'est une
perte reelle pour nos deux families du Piemont, mais le
ddvouement bien connu de ce prelat nous donne 'assurance qu'il ne cessera pas, dans sa haute position, deleur
rendre tous les services qui seront en son pouvoir; dejia
il nous a demande et il a obtenu des confreres pour la
direction de son seminaire.
*t

Sur nos provinces d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique,
d'Irlande et de Pologue, je n'ai rien a ajouter a ce que j'en
ai dit Pan dernier, sinon des voeux pour que Dieu continue de les benir de plus en plus. Puissent les douloureux evenements qui troublent si profondement la Russie,
amener, avec la liberte de conscience, la restauration de

-
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notre province de Varsovie. Les Filles de la Charitd polonaises, qui ont tant edifii le public par leur divouement
aux pauvres blesses de la derniere guerre, n'auront pas
peu contribui a faire apprecier aux schismatiques la
vitalitC du catholicisme et a tous l'esprit de devouement
et de simplicit6 que saint Vincent inspire B ses enfants.
Ce n'est pas seulement dans la Pologne russe que lesFilles
de la Charitd exercent une si salutaire influence et sont
demandies pour les soins a donner aux malheureux, c'est
dans tous les pays, meme au milieu des schismatiques
grecs. Nous avons en ce moment a ripondre k un prince
roumain quiveut faire une fondation des Filles de la Charit h Bucarest, capitale du royaume. Sa demande est faite
en des termes aussi honorables pour les sceurs que pour
Son Altesse elle-meme: c'est le spectacle de la charite
catholique en Turquie qui l'a d6termind a entreprendre
cette bonne oeuvre.
Nos confreres de la Turquie d'Europe et de la Syrie,
employes dans les collIges, trouvent de vraies consolations dans la prosperiti de leurs etablissements. Ceux qui
consacrent leurs soins B nos seurs et a leurs oeuvres, ne
peuvent qu'etre encourages dans leur ministere t la vue de
l'influence salutaire exercee dans tout I'Orient par les
Filles de la Charite dont le prestige va croissant tous les
jours. Avec la permission ndcessaire de la Propagande,
nous ouvrons une maison de mission a Broumana, pour
les catholiques du Liban.
En Perse, comme en Turquie, nos seurs sont dun
puissant secours pour les missionnaires, tant par les ecoles
et patronages que par les dispensaires et les visites des
pauvres. Cette mission est en ce moment grandement
6prouvee par la famine.
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I1 en est de meme de celle d'Abyssinie. Le superieur,
M. Gruson, m'Icrivait dernierement : c Les sauterelles
ont tout ddvord : moissons, feuilles des arbres, herbe des
prairies, tout absolument a disparu. Des centaines de
fameliques entourent notre r6sidence et font retentir let
airs de leurs cris ddchirants. Nous donnons ce que nous
pouvons, mais nous sommes si pauvres! Dieu veuille
prendre en pitie tant de malheureux!
La mission de Madagascar a pass6, elle aussi, par une
rude dpreuve cette annie. Un soulevement des indigines
contre les Europeens a fait courir les plus grands dangers
a deux de nos confreres, MM. Cotta et Coindard, et
causd a la mission unc perte que Mgr Crouzet dvalue a la
somme de 71 275 francs. Nous sommes impuissants a
relever tant de ruines.
**

En Chine, le mouvement de conversion dont je vous
parlais dans ma derniere circulaire, an lieu de se ralentir,
ne fait que s'accentuer. - Voici ce que lon m'6crit de
notre procure de Shang-Hai, en m'envoyant le resumd
des fruits spirituels : a Comme vous pourrez le constater,
Monsieur et trrs honor6 Pere, les travaux de vos enfants.
out etr vraiment benis de Dieu. Dans le Nord spdcialement, on touche du doigt la realisation de la parole Sanguis martyrum semen christianorum. Cette terre, arros6e
par le sang de nos martyrs, se christianise chaque annde
de plus en plus. Certains chiffres gdneraux sont aussi
particulierement consolants. Le total des chretiens dans
nos divers vicariats a augmentr
cette annee de pres de
vingt-trois mille; plus de vingt mille paiens adultes ont
renonc6 I leurs superstitions et recu le sacrement de bapteme; cinquante et un mille petits Chinois de famille
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paienne, regdndrds, avant de mourir, dans les eaux baptismales, sont allds grossir dans le ciel le nombre des anges
protecteurs de nos missions de Chine. a De pareils irsultats font ressortir la necessite oi se trouvent les chefs des
missions et le visiteur de la province de recueillir sur
place les vocations que Dieu y fait eclore. Cette province
a eu avec nous la douleur de perdre son visiteur, I'excellent
M. Boscat, et deux vicaires apostoliques, Mgr Bray et
Mgr Favier; tous les trois ont fait une mort des plus edifiantes. La cour de Pekin et la presse catholique ont
donne des temoignages remarquables de la haute estime
dont jouissait le vicaire apostolique de Pdkin qui montra
tant de grandeur d'ime, de courage et de force durant le
long siege de cette capitale et en face de la ruine de tous
ses etablissements. Par Ie fait de ces ddces, Mgr Jarlin,
ci-devant coadjuteur, est devenu vicaire apostolique de
Pekin, et Mgr Ferrant, vicaire apostolique du Kiang-Si
septentrional. Nous avons nomme M. Guilloux (ClaudeMarie), visiteur de la province.
**

Je joins a ces renseignements sur l'etat de la Congregation la liste des missionnaires envoyes dans le courant de
Pannee aux missions itrangeres :
Province de Constantinople.

M. Frangois Goudy, pretre.
M. Paul Verschoore, prEtre.
Chine.

M. Georges Rolland, pretre.
M. Jean Salon, pretre.
M. Jean Delaigue, pretre.
M. Louis Pech, pr6tre.
M. Charles Magne, pretre.
M. Alphonse Raamaakers, pr.
M. Louis Schmid, pretre.

.M.
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M. Jean Serre, pretre.
M. Adolphe Buck, pretre.
M. Charles Jean, pretre.
Fr. Joseph Van Tiggel, coadj.
Fr. Antoine Pignatelli, coadj.
Perse.
M. Emile Maynadier, pretre.
M. Henri Allain, pretre.
M. Jean Geoffroy, pretre.
M.
Rertrnn
POmluonhrlal nr
Bertrand Pu a ub - ) y· r~o
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Syrie.
M.
M.
M.
M.

#ImileRomon, pretre.
Paul Blanchet, pretre.
Jules Urbin, pritre.
Joseph Azouri, pretre.
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M. Theobald Lalanne, pritre.
Fr. Emile Manieres, clerc.
Fr. Victor Emourgeon, coadj.
Fr. Celestin Vaylet, coadj.
Brsil.

Amiriquecentraleet Colombie.
M. Raphael Poupart, pritre.
M. Auguste Nicolas, pretre.
M. Marien Castillo, pretre.
M. Joseph Trullo, pretre.
M. Gaston Roustain, pretre.

M. Tobie Dequidt, pretre.
M. Henri Hauspie, pretre.
M. Paul Dupis, pretre.
Fr. Henri Corbey, coadjuteur.
Fr. Jean Mertens, coadjuteur.

Province du Pacifique.

M. Francois Boudat, pretre
Fr. Eutrope Hervau, coadj.

Republique Argentine.

Gustave Houllier, pr6tre.
Gabriel Briand, pretre.
Abyssinie.
Henri Martin, pretre.
Emile Olivier, pretre.
M. Joseph Baetemann, pr&tre.
w

CONGREGATION

DES

LAZARISTES

BT LBUR APOSTOLAT

DANS LES MISSIONS ETRANGERES
Les Annlles de la propagation de la foi ont publii une etude

sur les diverses congrigations qui se vouent & 'apostolat dans les
pays itrangers. Void la notice consacrie a la Congrigation de la
Mission (numero de juillet igo5):

Parmi les hommes apostoliques suscites pour Iextension de la foi catholique, Franqois d'Assise, Dominique,
Ignace de Loyola, sont venus prendre rang, dans ces derniers temps, plusieurs fondateurs de societEs de missionnaires, notamment ceux k qui 1'on doit la crdation du
seminaire des Missions etrangeres h Paris, et saint Vincent de Paul a qui 'on doit 1'etablissement de deux communautis, les Pretres de la Mission ou Lazaristes et les
Filles de la Charitd.
Voici quelques indications sur la Congregation fondee
par saint Vincent de Paul et sur ses oeuvres dans les missions etrangeres.

Saint Vincent de Paul (ni en France en 1576) ne pouvait, dans son esprit d'immense charite, oublier I'ceuvre
de la conquete des Ames aux pays infideles. II avait cre6
une socidte sons le titre de Pretres de la Mission; ces
pretres furent vulgairement appel6s Lagaristes, du nom
de la maison de Saint-Lazare, oi ils s'etablirent, et qui
fut leur demeure principale jusqu'A la Rdvolution de la
fin du xvnm siecle. Leur maison-mbre est actuellement
dtablie A Paris, rue de Sevres, o5.
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Saint Vincent de Paul avait assigne pour but de leur
zeie aux pretres de sa Congregation : I° I'ceuvre des missions dans les campagnes; z2° 1'ducation du clergd par
les retraites des ordinands et par la direction des s6minaires; enfin 3° revang6lisation dans les pays infideles.
Sur cette dernikre fonction, entendons ce que raconte son
contemporain et biographe, Abelly (Vie, liv. II, chap. i) :
w Qu'heureuse, oh! qu'heureuse, disait saint Vincent k
ceux de sa Compagnie, est la condition d'un missionnaire
qui n'a point d'autres bornes de ses missions et de ses
travaux pour J6sus-Christ que toute la terre habitable!
Pourquoi done nous restreindre a un point et nous prescrire des limites, puisque Dieu nous a donne une telle
6tendue pour exercer notre zele ? a
• II honorait tres particulierement les ouvriers dvangeliques, ajoute son biographe, et quand quelques-uns de
ceux qui etaient employes dans les missions des provinces
etrang&res etaient de retour, et qu'ils venaient le visiter a
Saint-Lazare, il faisait assembler la Communautd en leur
presence pour entendre rapporter le succbs de leurs saints
travaux, afin d'animer ses missionnaires i imiter leur
zele. Et, pour cela aussi, il faisait lire au refectoire leurs
relations imprimees, et contribuait en tout ce qu'il pouvait pour le bien et le progres de leurs missions parmi
les infideles. Reconnaissant que, suivant la parole de
Jesus-Christ dans I'Evangile, la moisson des ames dtait
tres grande dans ces r6gions etrang&res et barbares, et que
le nombre des ouvriers dtait encore bien petit, cela le
porta a s'offrir AJdsus-Christ avec tous les siens pour aller
travailler ta 'instruction des pauvres et des ames les plus
delaissies, non seulement dans les provinces chritiennes,
mais encore parmi les nations infideles et barbares. II
inspirait dans tous les sujets de sa Compagnie ce meme
zMle et cette meme disposition; et quand quelques-uns
s'offraient d'y aller, ii se rejouissait avec eux de la grace
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que Dieu leur avait faite de leur donner ce courage.
Ainsi parle le biographe de saint Vincent de Paul
(Abelly).

C'est a Tunis et en Algdrie, la c Barbarie a d'alors, que
les missionnaires de saint Vincent de Paul commencerent
leurs travaux au milieu des infiddles (1645). La, leurs
soins les plus absorbants etaient communement pour les
captifs dans les bagnes : procurer des conversions etait
relativement rare, mais empecher les malheureux chretiens esclaves de tomber dans le disespoir et d'apostasier,
c'itait la grande oeuvre. Les esclaves devaient travailler
le jour; c'est pourquoi la nuit dtait employee en grande
partie aux travaux apostoliques des missionnaires, audition des confessions, celebration de la messe quand l'aube
paraissait, puis assistance des malades. Parfois les missionnaires accompagnaient les caravanes d'esclaves envoydes dans la montagne. Pour prix de cette libertd, il
fallait subir en patience bien des avanies. L'un des missionnaires lazaristes, Jean Levacher, alors vicaire apostolique de Tunis et d'Alger, fut mis a la bouche d'un canon
et ses membres vol&rent en lambeaux devant la flotte franqaise qui etait venue bombarder Alger. Mais les missionnaires tinrent bon malgrd les persecutions et la peste
qui, souvent, les d6cimait. Ils etaient encore a leur poste
quand la France vint affranchir rAlgerie et lui apporter
la libertn religieuse (i83o).

Puis, ce fut Madagascar qui requt sur ses rivages les
missionnaires envoyds par saint Vincent de Paul (1648).
Ports sur les vaisseaux de la Compagnie de I'Orient,
quand la France alla prendre possession de la grande lie
africaine, ils ddbarquerent avec la colonie frangaise k Fort-
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Dauphin. Les tribus malgaches du sud de 'ile entendirent
avec bienveillance les ap6tres de la nouvelle religion, et
un bon nombre de petits chefs, avec leurs sujets, renoncerent t lidolatrie, Aleurs olys et aux autres superstitions.
Plusieurs des missionnaires moururent de la fi6vre,
d'autres succomberent en mer pendant le long voyage
qu'il fallait faire alors par le cap de Bonne-Espirance:
trois autres furent massacrds par les Malgaches. Leur
oeuvre prosperait pourtant : ils revaient de prdparer un
clerg6 indig6ne, ils avaient projete un petit siminaire et
ils voulaient faire venir d'Europe des Filles de la Charitd,
quand l'ceuvre entreprise par la France, mal conduite4
hilas! croula. Ils furent emportds eux aussi dans cette ruine.
L'ceuvre d'6vang6lisation ayant ete reprise au xlx1 siccle
A Madagascar, les missionnaires lazaristes y sont retournes : trois vicariats apostoliques y ont ite crd6s; ils sont
chargds de celui du Sud, dont les residences principales
sont a Fort-Dauphin, ATuldar et k Farafangana. Les Filles
de la Charitd ont te6 appeldes par eux et dtablies k FortDauphin et h Farafangana: elles ont organise et desservent, dans cette derniere localitd, une lIproserie, oi elles
ont reuni plus de 3oo lepreux.
En 1712,le pape Climent XI avait confid k la Congrdgation des Lazaristes l'administration spirittuelle de Pile
Bourbon : ils dvangeliserent pendant plus de cent ans
cette ile et Pile Maurice.
**

L'un des missionnaires lazaristes qui furent massacres
I Madagascar, comme nous Pavons dit tout a l'heure,
avait desird passer jusqu'en Chine. 11 avait ecrit au supdrieur gnedral d'alors, le successeur de saint Vincent de
Paul (1664), le priant de lui obtenir de la Congregation de
la Propagande les pouvoirs ndcessaires pour cela: a Aussi
bien, ajoutait-il, etait-ce le dessein de feu M. Vincent,
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notre bienheureux Pere, que je passasse jusqu'i la
Chine.
Cet apostolique dessein ne se rialisa pour la Congregation des Lazaristes que plus tard et dans de douloureuses circonstances. Les Jesuites avaient accompli de
grandes ceuvres en Chine, lorsque leur institut, sous limpulsion d'une vaste conjuration des pouvoirs civils, fut
supprimi par le pape. Qu'allaient devenir leurs oeuvres
dans le Levant et en Chine? La Congregation de la Propagande, d'un c6td, le gouvernement franqais, de Pautre,
demanderent aux Lazaristes de se charger des poste s devenus vacants. Le superieur general des Lazaristes
refusa. Apres quelques delais, de Rome et de Paris,
furent faites de nouvelles instances, et en 1782 et 1783,
des decrets de Ia Sacree Congregation de la Propagande,
d'une part, des ordonnances royales du gouvernement
franqais, de l'autre, chargerent les Lazaristes de desservir
les missions administrees auparavant par les Jesuites en
Chine et dans le Levant.
C'dtait une redoutable charge, et, en particulier au
moment oh la Revolution allait tarir en France la source
des vocations religieuses, c'6tait plut6t une impossibilitd.
On fit neanmoins tous les efforts possibles pour le bien.
Les Lazaristes, qui avaient deja quelques-uns de leurs
pretres dans Pouest de la Chine et au Su-Tchuen, s'etablirent a Pdkin. Ils accueillirent cordialement ceux des
precedents ouvriers qui voulurent demeurer; et, peu a
peu, au sortir de la Revolution, ils accrurent le personnel
et 6tendirent les oeuvres. I1 fallut traverser bien des tempetes et des persecutions en Chine. Dans la persecution
de 182o, un missionnaire lazariste, M. Franqois Clet,
etait mis a mort; dans celle de 1840, un autre lazariste,
M. Gabriel Perboyre, apres avoir te6 traine dans les
prisons, succombait, lui aussi, dans les supplices:
'Eglise les a beatifids et mis au nombre des martyrs.
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Les Lazaristes ont aujourd'hui en Chine sept vicariats
apostoliques : trois au Tchd-ly dont les principales residences sont a P6kin, a Young-Ping-fou et a Tcheng-tingfou; trois an Kiang-si, et un autre qui comprend le
Tche-Kiang et dont la residence principale est a NingPo.
C'est en 1852 que furent introduites en Chine les premieres Filles de la Charite de Saint-Vincent-de-Paul;
elles ont, depuis, cr6d des etablissements dans les principales villes des vicariats apostoliques que nous venons de
mentionner. Elles vont, sur les barques des nombreux
canaux de Chine, visiter les populations des villages
voisins de leurs r6sidences, soigner les malades, baptiser
les enfants moribonds; et elles creent pour les petits enfants et les vieillards des oeuvres charitables tres apprecides.
Dans le vicariat apostolique de Pekin, les Trappistes
furent appelks par les Lazaristes en 1883; les Freres Maristes en 1891. L'insurrection des Boxers, en 19oo, avait
tout ravag6 par le fer et par le feu: aujourd'hui, sous
Pactive impulsion de Mgr Favier, mon dernierement, de
nouvelles oeuvres plus vastes sont debout. Dans ce vicariat, il y a eu cette ann6e (19o4) plus de 12ooo baptemes
d'adultes : jamais ce chiffre n'avait encore dtd atteint.
* *

Dans le Levant, les Lazaristes s'attacherent a soutenir
les principales oeuvres dans les stations laissdes vacantes
par les Jdsuites. Ils s'dtablirent &Constantinople, a Beyrouth, a Salonique, h Antoura. Ils out pr6pard les voies
aux Freres des Ecoles chretiennes, qu'ils ont appel6s k
Constantinople et & Salonique; aux Filles de la Charitd,
qui ont des 4tablissements dans presque toutes les villes
ou ils ont eux-memes des rdsidences. On s'accorde a dire
que leurs etablissements franqais d'education & Constan-
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tinople, Saint-Benoit et Sainte-Pulcherie, font honneur
au catholicisme et a la France. Leur college d'Antoura,
dans le Liban, exerce une tres grande influence dans ce
pays. Ils ont fonde pres de Salonique un s6minaire bulgare qui est la meilleure esperance pour la regeneration
du clergi bulgare de Macidoine.

En i83o , 'Ethiopie et les pays limitrophes m,aujourd'hui r'Abyssinie, furent confiis par le Saint-Siege a la
Congregation des Lazaristes, et, dix ans plus tard, cette

mission, dirigde par un homme vraiment apostolique, dont la cause de beatification vient d'etre introduite, -

Mgr de Jacobis, fut erigee en vicariat apostolique. Ce fut
un rude apostolat a exercer: il fallut souffrir la pauvret6,
fuir dans les solitudes, endurer la prison, porter les
chaines. Mais la mission s'etait affermie; des teuvres
avaient et6 criees h Massouah et k Kdren; les missionnaires y avaient joint une imprimerie et un petit seminaire; ils avaient appele des Sceurs de Saint-Vincent-dePaul qui tenaient des dcoles de filles. Lorsque rItalie a
conquis le nord de lAbyssinie, ces oeuvres sont passees
avec le territoire aux mains des Capucins italiens. Les
Lazaristes francais se sont retires au deli de 1'Erythree,
sur les plateaux de Gouala et d'Aliti6na, oh ilscontinuent
leurs oeuvres d'apostolat an milieu de beaucoup de tribulations.
**

La mission de Perse, elle aussi, a etO confi6e par le
Saint-Siege aux disciples de saint Vincent de Paul (1840).
Les Lazaristes out trouvd le chemin ouvert en ce pays
par M. Eugene Bore, orientaliste distingue. Simple laique
encore, il explora la Perse comme envoyd de 1'Academie
des inscriptions et belles-lettres de Paris. 11 itait accom-
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pagnd d'un lazariste; il se fit pretre et devint plus tard
superieur general de la Congregation dont, en Orient,
il avait reclame le concours. Aujourd'hui (19o4), le superieur lazariste de la mission de Perse, Mgr Lesnd, est
archeveque et a le titre de ddlegue apostolique. Les missionnaires lazaristes sont 6tablis & Teheran, Tauris,
Ourmiah, Khosrowa, Djoulfa-Ispahan. Ils jouissent de
la liberte religieuse, ont fond6 des dcoles, dirigent une
imprimerie, et ont appeld dans chaque station des Sceurs
de Saint-Vincent-de-Paul. Un lazariste, persan d'origine,
M. Paul Bedjan, a fait imprimer en chaldeen, langue vulgaire du pays, un grand nombre d'ouvrages de liturgie,
de pidt6 et d'histoire, qui sont du plus grand prix pour la
religion catholique en Perse. C'est surtout de la part des
heretiques nestoriens et du schisme russe que viennent
les difficultes que cette mission rencontre et qu'elle doit
surmonter.
* t

La Congregation des Lazaristes entretient des dtablissements dans plusieurs contrdes d'Europe, en France, en
Autriche, en Belgique, .en Espagne, en Hollande, en
Grande-Bretagne, en Italie; elle a des maisons de missions, ou bien elle dirige des sdminaires dans l'Amdrique
du Nord, aux Etats-Unis et au Mexique; dans 1'Amdrique
centraie et aux Antilles; dans la plupart des Etats de
1'Amdrique du Sud, ainsi qu'aux lies Philippines et en
Australie.
Mais les oeuvres que nous avions h mentionner ici sont

celles qui constituent plus specialement les i missions
etrangeres o, la Chine, le Levant, la Perse, I'Abyssinie.
Elles constituent pour les Lazaristes onze vicariats apostoliques ou missions que soutient en grande partie I'CEuvre

de lapropagationde !afoi.
Le chiffre du personnel que la Congregation des Laza-
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ristes entretient dans ces vicariats - prAtres ou freres
coadjuteurs - est de 5oo et quelques missionnaires,
esquels, comme dans toutes les autres missions, implorent des ressources et appellent de leurs vceux de nouveam ouriers.

Fondee par saint Vincent de Paul, i Paris, en t625
comme nous 1'avons dit, la Congregation de la Mission
ou des Lazaristes est composee de pretres et de freres
coadjuteurs. Tous les membres, pretres et freres, sont
lies par des vceux. Is sont appliques, apres un temps de
preparation, aux diverses oeuvres de l'institut, selon leurs
aptitudes et leurs inclinations. Ils se d6vouent en particulier aux missions parmi les infideles, pour accomplir
les recommandations souvent faites par saint Vincent de
Paul Ases disciples, notamment dans ces paroles par lesquelles nous terminerons ce compte rendu: r Donnonsnous i Dieu, Messieurs, pour aller par toute la terre porter
son saint Evangile; et en quelque part qu'il nous conduise, gardons-y notre poste et nos pratiques jusqu'k ce
que son bon plaisir nous en retire. Que les difficultes ne
nous 6branlent pas : il y va de la gloire du PNre 6ternel,
et de l'efficacitd de la parole et de la passion de son Fils.
Le salut des peuples, et le n6tre propre, est un bien si
grand qu'il merite qu'on l'emporte a quelque prix que ce
soit. » - A. MILON.

EUROPE
IRLANDE
DROGHEDA
On nous comimuique le ricit suivant. 11 est d'un journal de la

localitd :
NOCES

D'OR DE

LA MAISON

DE DROGHEDA,

DE CHARITI

9NOVEMBRE 1905

Hier, 8 novembre, les Soeurs de Chariti cdldbraient tres
simplement, discretement, le cinquantieme anniversaire
de leur arrivee a Drogheda.
Cinquante annees, en effet, sont passdes, depuis que les
Filles de Saint-Vincent-de-Paul ont mis le pied dans notre
ville, et leur Jubild n'a pas manque d'attirer Pintdret de
tous ceux qui connaissent les grandes choses accomplies
par leur ministere, pendant les cinquante ans que nous
avons eu le bonheur de les posseder, et qu'elles ont travaill6 dans un modeste silence, faisant le bien partout oi
elles dirigeaient leurs pas. Toujours fid:lesh une de leurs
maximes favorites, la fete s'est passee presque entierement
dans 'intimite de la famille; cependant, la jolie chapelle,
ornee avec un gout exquis pour P'occasion, resta ouverte
toute la journde aux fiddles, qui vinrent en foule, riches
et pauvres, adorer le saint Sacrement expose sur son
tr6ne. Le matin, il y cut grand'messe, celdbrde par
Mgr Segrave, vicaire general, et le soir, benediction
solennelle, suivie du chant du Te Deum.
.Les fdlicitations arriverent aux sceurs de tous les cetcs:
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S. S. le pape leur envoya sa benidiction, S. Em. le cardinal Logue envoya une lettre de congratulations; beaucoup d'amis en firent autant, tandis que les differentes
communautes rivaliserent entre elles, pour offrir des iemoignages de respect et d'affection. En un mot, tout cela
a 6t6 une preuve manifeste de Pestime dont jouissent Ics
sceurs a Drogheda. La vie d'une sceur de Chariti est une
vie eminemment utile au prochain, toute consacree a
l'exercice de la charitd, une vie de constante abnegation
et de devouement heroique. Combien de malheureux,
dilaissds de tous, n'ont-ils pas trouve un asile aupres des
sceurs? Combien de cceurs, brisds de douleur n'ont-ils
pas ete consoles, fortifies par elles? Drogheda leur doit
une grande dette de reconnaissance, et nous constatons,
avec joie, que nos concitoyens le comprennent pleinement.

La ville de Drogheda est la premiere, non seulement de
'Irlande, mais de toute la province britannique, qui ait
vu les Filles de la Charit6 s'itablir dans son enceinte.
Cette fondation eut lieu le 8 novembre x855, et c'est avec
une profonde reconnaissance envers Dieu que le cinquantieme anniversaire a 6et cel6bre cette annie.
Antirieurement a 1855, les Sceurs de la Merci etaient
seules chargdes du service des pauvres dans la ville de
Drogheda. Cependant, elles n'avaient pas d'itablissement
sur la paroisse Saint-Pierre, et lorsque Pon songea t cornbler cette lacune, Dieu, qui avait ses desseins, inspira au
clergd la pensde de faire venir les Filles de Saint-Vincent.
Ce projet rencontra d'abord de Popposition, principalement de la part de quelques amis des Sceurs de la Merci;
mais ayant ete soumis a Mgr Dixon, primat d'Irlande, ce
prelat lapprouva, et toutes les formalites requises ayant
ete remplies a la satisfaction des superieurs majeurs, un
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traite en regle fut passe et quatre soeurs furent designees
pour la nouvelle fondation.
Ces quatre soeurs, sceur de Virieu, soeur de la Moussaye, sceur Morris ainde et sceur Ennis, partirent de Paris
le 3 novembre, accompagnees par M. Salvayre, procureur
gnderal de la Congregation de la Mission; elles arriverent
A Drogheda, le 8. LA, une grande reception les attendait;
les autorites eccldsiastiques et civiles, des religieux, des
magistrats, rdunis h la gare, leur souhaiterent la bienvenue, et les ayant fait entrer dans une voiture, tous ces
personnages, auxquels il faut ajouter M. Dowley, visiteur
provincial des Lazaristes en Irlande, et M. Mac Namara,
depuis superieur du college des Irlandais a Paris, se formerent en procession et les conduisirent a travers ]a principale rue de la ville, suivis par une foule enorme, a
l'dglise Saint-Pierre, oi Mgr Dixon, en habits pontificaux, entourd de tout le clerge, les bdnit et prononca un
discours eloquent et digne de sa grande reputation d'orateur.
II commenca par un bref exposd des gloires passdes de
Pile de Foi, quand les saints et les savants y abondaient;
il dvoqua le souvenir des missionnaires zelds, venus de
France en Irlande, des les premiers siecles du christianisme, et de ceux qui, plus tard, partirent de l'Irlande
pour aller planter la foi, dans tous les pays du monde:
en termes emus et pathetiques, il rappela les relations
amicales qui avaient existd, de tout temps, entre la
France et l'Irlande ct en particulier les liens fraternels
qui unissaient saint Bernard a saint Malachie, quand, , il
y a plusieurs siecles, dit-il, le moine de Clairvaux
envoyait des missionnaires pour travailler dans le pays de
saint Patrick a. 11 fit mention, d'une maniere touchante,
des missionnaires envoyds en Irlande par saint Vincent de
Paul. II ajouta : a Les liens d'amitie, formds alors, subsistent encore aujourd'hui; la fondation, parmi nous, d'une
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nouvelle maison de chariti en est la preuve. a Puis il fit
ressortir le zile et le ddvouement des Filles de Saint-Vincent, dans les ambulances militaires, sous les murs de Sdbastopol comme partout ailleurs, en temps de paix comme
en temps de guerre, et termina enfin par ces paroles :
a Au nom de cette ville catholique, qui a ete arrosee par
le sang de nombreux confesseurs de la foi, en mon propre
nom, au nom de mon clerge, des religieux de cette ville,
au nom de la catholique Irlande, je souhaite la bienvenue
et mille benddictions aux Filles de Saint-Vincent qui
viennent s'etablir dans le pays de saint Patrick! a On
termina la ciremonie en chantant le Te Deum; apres
quoi, les sceurs furent amendes processionnellement de
Saint-Pierre a leur maison, au milieu de l'dmotion et de
la joie gindrales.
Le dimanche suivant, une statue de la sainte Vierge,
don du primat, fut drig6e au centre du jardin attenant &
la demeure des soeurs, a la suite d'une belle procession,
composde des jeunes filles de la paroisse, toutes en blanc,
portant des oriflammes sur lesquelles on lisait les invocations des litanies de Lorette, en lettres d'or; puis le clergd
de la ville, tant rdgulier que sdculier, et enfin S. G. le
primat, en chape et mitre, la crosse a la main. I1 benit
alors la statue et la plaqa sur le 'piddestal de marbre qui
lui avait eti prepare. Depuis ce jour, les jeunes filles des
classes viennent tous les dinianches chanter les Litanies
devant cette statue.
Encouragees par la grande bienveillance dont elles
etaient l'objet, et heureuses des bonnes dispositions du
peuple, les sceurs se mirent courageusement a l'oeuvre,
commengant par la visite des pauvres i domicile, et par
les classes du soir, pour les ouvrieres de fabrique. Un
incident de leur voyage dtait venu augmenter leur desir
de se depenser au service du diviq Maitre qui a un soin
si particulier de ceux qui se dgyouent- pour les pauvres.
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Au moment de quitter Londres, ddjA installees dans un
wagon, les sceurs s'apercurent qu'une partie du bagage
etait rest6e en arritre. Descendues toutes quatre, elles
etaient encore h sa recherche, lorsque leur train partit;
elles etaient ainsi obligdes d'en attendre un autre. Quelle
ne fut pas leur reconnaissance envers Dieu, quand elles
apprirent que par la elles avaient et6 preservees d'un terrible accident de chemin de fer, dans lequel un pasteur
protestant, qui avait pris leur place dans le wagon qu'elles
venaient de quitter, fut tud sur le coup.
A cette epoque, il n'y avait rien d'assure pour le maintien des soeurs, au dela de quatre ans, pendant lesquels,
le lord-maire s'itait engagd a y pourvoir. Un peu avant
'expiration de ce terme, le R. P. Dardis, superieur des
Franciscains de Drogheda,fit un heritage considdrable;
ayant obtenu de S. S. Pie IX la dispense necessaire pour
en disposer, il le consacra tout entier h la nouvelle fondation, assurant ainsi son avenir, aussi bien que I'extension des oeuvres. Un peu plus tard, deux postulantes,
dont une amenee par son eveque en personne, vinrent
augmenter la petite famille, et lui donner de belles esperances.
En 1858, l'Association des Enfants de Marie fat itablie :
dire tout le bien qu'elle a fait aux ouvrieres, aux jeunes
filles de fabrique et autres, ne serait pas chose facile; les
reunions hebdomadaires ont dtd suivies r6gulierement, et
un bon nombre des assocides se sont distingudes par leur
piete, puis se sont consacrees au service de Dieu dans
differents ordres religieux.
Deux ans plus tard, fut dtablie P'euvre des Dames de
Charitd, societe qui fut bient6t prospare; ces dames, non
contentes de remplir les obligations qu'elles s'etaient
imposees, faisaient encore travailler leurs filles a la
confection de vetements pour les pauvres, voulant ainsi
les initier A Plexercice de la charite; de plus, elles se reu-
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nissaient une fois par semaine, dans le meme but. Elles
prenaient garde a ne pas oublier les paroles du saint pontife Pie IX : t Tous les instants de votre vie sont en vos
propres mains. Vous pouvez les rendre puissants pour le
bien, en les remplissant de bonnes ceuvres, en les employant a procurer votre salut et celui des pauvres. 2
Cete association, aussi florissante aujourd'hui qu'il ya
quarante-cinq ans, compte une cinquantaine de membres,
tous animes d'un zMle agissant.
En 1863, soeur Alice O'Sullivan quitta la maison de
Drogheda pour aller en Chine, oil elle devait gagner, apres
quelques annees de souffrances, la glorieuse couronne du
martyre.
Des personnes influentes, desireuses de voir les oeuvres
s'dtendre, ne tarderent pas a faire des ddmarches pour
obtenir aux soeurs l'autorisation d'ouvrir un internat
pour des petits gargons, car le besoin s'en faisait vivement
sentir. Mais pour cela, un local plus spacieux etait absolument necessaire; on songea d'abord Abatir, puis on proposa au venerable cure de la paroisse de ceder le presbytere aux soeurs et de s'installer dans leur demeure; ce
saint pretre, heureux de pouvoir ainsi faciliter a bonne
ceuvre, n'h6sita pas un instant; le transfert se fit et, en
novembre 1870, 1' a Ecole industrielle n, ainsi qu'on
lappelle en Irlande, ctait dCablie et subventionnee par !e
gouvernement. Peu de temps apres, un bienfaiteur,
M. Thomas Gernon, ayant lgu6 une somme importante
c pour les oeuvres des Sceurs de Charit ,,,on l'employa
h l'agrandissement de l'ecole en y ajoutant un dortoir et
des salles de classe.
En 1876, les sceurs eurent la douleur de perdre leur
bonne supdrieure, la soeur Boylan, aimde et estimde de
tous, qui succomba en peu de jours a la fievre typhoide;
universellement regrettde, ce furent surtout les pauvres et
les enfants qui perdirent en elle une vraie mere.
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Mais le nombre des petits gargons allant en augmentant, il fallut encore penser a bitir, ce qui fut exdcutd en
1885. L'inspecteur du gouvernement ayant visitd I'dtablissement a cette dpoque, ecrivait : a Je ne saurais
exprimer combien je suis satisfait de l'annexe qui vient
d'etre ajoutee a l'deole des garqons; ce bitiment, construit
avec toutes les commoditds modernes, fait honneur a
l'architecte. a
L'6cole communale externe pour garcons fut construite
en 1894 ; trois cents petits garcons y reqoivent linstruction
primaire gratuitement; les plus pauvres sont nourris et vetus; leurs families sont visit.es et secourues par les seurs.
En consdquence d'un legs fait par M. Patrick Hardman
pour la fondation d'un orphelinat de flles, les soeurs ont
la consolation, depuis l'annie 19oo, d'elever de jeunes
orphelines, en plus de leurs autres oeuvres. A 1'occasion
de la bdnediction solennelle de cepieux asile, Mgr Segrave
adressa aux enfants un discours des plus touchants, lequel
fit grande impression sur leurs jeunes coeurs.
L'annie 1904 vit disparaitre le R. P. Kavanagh, franciscain, ami fidele et devoud de la petite communautd, A
laquelle il avait rendu des services 6minents pendant de
longues annees.
En cette meme annie, le 3o juillet, la maison de Drogheda eut l'honneur de recevoir la visite du cardinal
Vincent Vanutelli, l6gat apostolique, qui arriva accompagnd par le cardinal Logue. L'envoye de Pie X exprima
hautement son admiration des belles oeuvres confi6es aux
soeurs, il leur adressa des paroles pleines de bienveillance
et d'encouragement, puis il les benit, elles, leurs enfants,
leurs oeuvres et leurs pauvres, qui, groupds nombreux
autour de la maison, cherchaient, avec une curiosite bien
lgitime, a entrevoir le grand cardinal de Rome et a recevoir sa bdnddiction. Cette visite a laiss6 dans tous les
cceurs un precieux souvenir.
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Depuis la fondation de la maison, dix soeurs, dont la
plupart n'avaient pas depassd trente-cinq ans, oat passe
de Drogheda A un monde meilleur. Ne peut-on pas
esp6rer que, s'etant depensdes corps et ime pour NotreSeigneur, en la personne de ses amis privilegids les pauvres, elles jouissent maintenant de sa presenceet du haut
du ciel protegent la famille et les oeuvres de Drogheda?

ITALIE
PIEMONT
Lettre de la soeur GRAssINI, assistantede la province du
Piimont, d la tres honorde Mfre KIEFFER, Superieure

gdnerale.
Turin, le 3 novembre 9go5.
MA TRES HONORE

MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamais!
En 1'absence de notre digne soeur visitatrice, je profite
de l'occasion de nos cheres soeurs qui avec tant de consolation se rendent A notre bien-aimee maison-mere, pour
vous offrir une fois de plus l'assurance du filial attachement de toute votre famille de Saint-Sauveur t Turin,
laquelle, tous ces jours-ci, est devenue 1'asile d'une partie
de ces pauvres victimes du tremblement de terre de la
Calabre.
La princesse Lcetitia, fille de la sainte princesse Clotilde, a fait venir 3o enfants de cette province si ddsolde
et si dprouvde, car les secousses de tremblement de terre
persistent et laissent en tous ces pauvres habitants une
impression de terreur indescriptible.
Tout ce petit monde emigrant a eu, a Rome, l'hospi-

-- 39 talit6 du Souverain Pontife lui-meme. A Turin, les
45 garqons ont etC provisoirement recueillis par les pretres
de dom Bosco, et pour les 85 filles, la princesse Loetitia,
de son propre mouvement, nous a demande de les abriter
jusqu'atleur placement definitif en divers etablissements.
M'inspirant des sentiments de notre bienheureux Pere
en pareilles circonstances, rdponse affirmative fut de
suite donnde et les prdparatifs voulus se firent, dans la
nouvelle bacisse oh nous avons les dortoirs de la retraite
et les ouvroirs.
Au jour de I'arrivee, lundi 3o octobre, plusieurs d'entre
nous se rendirent B la gare, oh dtait aussi la princesse
pour recevoir et emmener a notre maison de Saint-Sauveur ces fillettes et jeunes filles, depuis deux ans jusqu'
quinze et dix-sept ans. Tous les jours, la princesse nous
a honorees de sa prdsencedurantde longues heures, s'occupant activement, avec d'autres dames et des ecclesiastiques, du placement le meilleur pour chacune de ces
cheres enfants. Quelques-unes sont, on pourrait dire, de
vraies petites sauvages, mais avec les soeurs elles sont en
g6neral bonnes et assez dociles.
Avant-hier, S. Em. notre bon cardinal s'est invite
de lui-meme, pour visiter ce petit jeune monde, charme
de sa bontd et de sa simplicitr. Pendant qu'k chacune
il distribuait une image, une fillette d'une dizaine d'annees lui dit rdsolumen : a J'ai a vous dire en secret une
parole. - Parlez, mon enfant »,,
reprit le pieux prelat.
Et la petite, lui glissant dans la main un pauvre franc,
reprit en baissant la voix : a Prenez, je vous donne Ca,
pour que vous disiez la messe pour ma maman!... a Son
Eminence assez emue de cette demande qui, sous une
forme un peu naive, rdvdlait du cceur et de la pi6td, lui
rendit la petite piece de monnaie, en ajoutant : a Soyez
tranquille, mon enfant, je vous promets que moi-meme
dirai la sainte messe pour votre mere. , Ce ne fut pas un
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merci qui s'dchappa des 1~vres de la pauvre petite, mais
une expression de stupeur et de doute : a Vraiment, vous
me la direz, la messe?... Oh! ne me trompez pas!... a Nouvelle assurance fut donnee par le bon cardinal qui se
laissa ensuite prendre en photographie, au milieu de ce
groupe calabrais, h la priere que lui en fit la princesse
Lcetitia. Lui-meme donna la benddiction solennelle a la
chapelle.
Apres cela, il passa a la chambre de communautd, ob le
suivit aussi la princesse, et il nous adressa quelques paternelles paroles pleines de charitd et d'edification.
Hier, jour des Morts, la princesse est venue de nouveau
ici vers neuf heures, pour assister au service funebre
qu'elle-meme eut la delicate pensde de faire cdlebrer, pour
les parents defunts de ces chores Calabraises, dont la plupart furent ensuite emmenees, non sans pleurs et sans
quelque tapage. Plusieurs donneront un peu de peine et
en auront aussi, mais il y a de la ressource dans ces natures encore incultes, mais intelligentes.
En l'amour de Jdsus, Pere des pauvres et de Marie
Immaculee, je demeure, au nom de toutes et avec le plus
filial attachement, ma tres honorde Mere, votre trts
humble et tres obdissante fille.
Sceur L. GRASSINI.

ESPAGNE
ILES CANARIES
MISSIONS

DANS

L'LE

FUERTEVENTURA

(Trad. des Annales, edit. espagnole, 1905.)

A M.

Maurice HORCAJADA, protre de la Mission.

Louange, honneur et gloire au Coeur tres aimant de
notre divin Rddempteur, c'est le cri qui doit s'echapper

-

41 -

spontandment de nos coeurs, en voyant les graces que
Notre-Seigneur a repandues sur nos missions de Pile de
Fuerteventura, comme le prouvent les resultats obtenus.
I. -

La ANTIGUA

Ayant fini nos pr6paratifs de voyage, nous nous embarquimes le 29 novembre 1904, M. Churruca, le ferer
Larequi et votre serviteur, et nous nous trouvames le 3o
au matin au port de Cabras, oh nous dimes la sainte
messe, et d'oh nous partimes aussit6t pour la Antigua.
Nous y sommes arrivds i quatre heures du soir; M. le
curd nous attendait a Pentr6e du bourg, avec les enfants
et les fiddles. On chanta les litanies des Saints jusqu'k
1'eglise, M. le curd donna sa benediction, et, apres avoir
remercid les fideles de leur r6ception,on les congddia,leur
faisant connaitre lheure de 1'ouverture de la mission.
Nous nous sommes retirds pour revenir a six heures et
demie, heure h laquelle eut lieu le sermon d'usage, apres
le rosaire et les cantiques de mission.
L'auditoire fut assez nombreux le premier jour, et alla
en augmentant les jours suivants, jusqu'au point que la
vaste et spacieuse dglise fut insuffisante Ale contenir.
Comme la moisson s'annoncait abondante, il dtait juste
que les ouvriers correspondissent h ces belles dispositions.
C'est pourquoi M. Churruca se chargea dela direction des
exercices des Enfants de Marie, du chant et de ladoctrine
du soir; votre serviteur, des sermons, du catechisme des
enfants et de l'installation de PApostolat de la priere parmi
les hommes. Je serais infini si je voulais d'tailler, une A
une, les suaves dmotions que mon Ame a ressenties en
voyant accourir, au jour et i l'heure indiques, la plus
grande partie des jeunes gens et des hommes de la paroisse, les uns pour se faire. inscrire sur la liste des zelateurs, les autres pour recevoir la medaille du Sacrd-Coeur,
qu'ils porterent ostensiblement sur la poitrine, attachde a
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un ruban rouge; et comme cela ne suffisait pas i leur ferveur, ils portaient ces insignes dans les rues, surles places,
fiers de montrer qu'ils s'dtaient consacres au Sacrd Cceur.
Cette ferveur ne dura pas seulement pendant la mission:
un mois apris, M. le curd annonqa la communion mensuelle, et cinq cents personnes, portant les insignes du
Sacre Cceur, s'approchaient de la sainte table, et faisaient
Padmiration des anges et des hommes.
La fete du dernier jour a etd tres belle; il y eut une belle
communion gindrale. Le total des communions pendant
la mission a 6te de 1 763 sur 2 200 habitants. II y eut
messe chantee, sermon et procession le matin; le soir, on
ouvrit toutes grandes les portes pour donner entree dans
l'dglise
P'immense affluence qui dtait accourue; on fit
placer hommes et femmes sur deux files, on entonna le
Procedamus in pace, et la procession ddfila dans lordre
le plus parfait. On portait le saint Sacrement sous le dais.
Les chantres et les autorites fermaient la marche. Le spectacle offert a la vue, sur la vaste place du lieu, etait vraiment imposant; pendant tous le trajet, r6gnerent Pordre
leplus complet et la plus religieuse ferveur. La procession
dura deux heures environ.
Apres le chant du rosaire en presence du saint Sacrement expose, eut lieu le sermon d'adieu, et la ceremonie
se termina par la benddiction papale.
II. -

CASILLAS DEL ANGEL

11 regnera! quoi que fassent ceux qui ouvertement ou
sourdement s'opposent au r6gne du Christ, imitant les
scribes et les pharisiens qui, le voyant couronne d'dpines,
s'dcriaient avec fureur : a Nous ne voulons pas qu'il regne
sur nous! Nolumus hunc regnare super nos! II regnera :
la mission de Casillas en est pour nous une preuve.
Nous avons commence cette mission le 12 d6cembre,
avec peu d'assistance les quatre premiers jours. Mais
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bientbt tout a change d'aspect; au froid des debuts a succed6 un vrai mouvement religieux, de maniere que, peu
de jours avant la communion generale, tout le monde
s'dtait confess6. Comme un aimant divin, la grace attirait
les ames a tel point que des personnes, eloignees des
sacrements depuis de longues annees, vinrent s'asseoir a
la table sainte avec une ferveur peu commune. Grande
a dl Otre la joie du ciel a la vue de ces conversions qui
ramenaient a la maison paternelle tant d'enfants igards,
retenus loin d'elle, souvent par des liaisons coupables,
depuis beaucoup d'annees.
Nous fimes un sermon sur le purgatoire etl'onannonca
aux fideles, pour le jour suivant, un office et une messe
chantie p.;urle repos 6ternel de leurs ddfunts; il y eut une
merveilleuse.assistance, avec confessions et communions.
Beaucoup reciterent tant de chapelets et d'autres prieres
qu'ils passerent toute la matinee a l'dglise. II n'y eut pas
de communion gnedrale a cause d'une pluie torrentielle
qui I'empecha, mais le nombre total des communions fut
de 1 209, a cause des habitants voisins, sur une population
de 1200oo mes.
La cl6ture se fit comme dans la mission prceddente,
avec cette particulariti que M. le cure, voulant remercier
ses paroissiens, fut oblige d'interrompre son allocution,
deux ou trois fois, a cause des larmes et des sanglots qui
le suffoquaient.
Pour eviter les redites, toujours fastidieuses, sur la
marche des missions et les circonstances qui les accompagnent ordinairement, nous nous contenterons de donner
sommairement les resultats des missions suivantes.
S

III. - BETAMURIA

Le 26 decembre 1904, commenca la mission a Betamuria, population de 5oo Ames; elle se termina le 5 janvier
19o5. 812 personnes ont fait la sainte communion. II y
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eut un reveil notable, parmi le peuple, de la devotion a la
tres sainte Vierge, et installation de 1'Apostolat de la
priere.
IV. -- PAJARA
On a pu iriger un centre d'Apostolat de la priere
auquel plus de 400 personnes se sont fait inscrire.
55 jeunes filles entrerent dans 1'Association des Enfants
de Marie. Pendant la mission, le chiffre des communions
s'est 6lev6 A i 90, a cause des voisins; la population est
de i 15o Ames.
V. -

TrEIS

On n'a pu consacrer que douze jours A cette mission.
Malgre cela les fruits ont 4td consolants. I y eut 1 020 communions sur une population de 1 200 Ames. Une magnifique croix a dtd plantde comme souvenir de mission.
VI. -

O.,/A

Retraite ecclesiastique. La mission commenca le 6 f&vrier; le 18, 5oo enfants et jeunes gens bien prepares faisaient la sainte communion. La communion gne6rale
compta plus de 800 personnes. Pendant les vingt et un
jours que dura la mission il y eut 2 274 communions sur
une population de 2 5oo Ames. 6oo personnes se firent inscrire pour l'Apostolat de la priere, 65 jeunes filles entrerent dans 1'Association des Enfants de Marie.
REisUc

GiEN•~AL

Dans le cours de toutes ces missions, il y eut:
Communions. . .
. . . . . . . ..
368
Receptions d'Enfants de Marie ..
. . .
147
Receptions de 1'Apostolat de la priere. . .
ooo
Gloire immortelle soit rendue au divin Caeur de Jesus!
Dimanche des Rameaux, Igo5.

Pierre PAzos.

-45

-

PORTUGAL
Lettre de M. Joseph-Marie GARCIA, pretre de la Mission,
d M. A. FIAT, Superieurgindral.
Lisbonne, Arroios, le 27 septembre 19o5.

Comme c'est toujours une consolation pour vous d'entendre parler de travail des missions, je viens vous entretenir du premier essai que j'ai rdalisi k Sao Romao de
Ceia, diocese da Guarda, a la fin du mois de juillet.
Dans notre province, la parole du missionnaire s'est
fait entendre cette annie en trois dioceses. A Madere,
qu'on pourrait appeler le pays classique des missions, le
bon M. Schmitz, avec un Pere jesuite, vient de jeter le
filet de la divine parole dans plusieurs paroisses de I'ile;
il a obtenu d'excellents rdsultats.
Au nord du Portugal, &Santa Quiteria, le cher M. Henri
Machado vient de faire aussi ses premiers essais en deux
triduum qu'il precha en deux paroisses voisines de notre
college. II nous dit que le nombre des confessions a etd
tres grand, et que les hommes, grace &Dieu, n'y ont pas
fait defaut.
Enfin, je dois vous parler de ma petite mission. Avant
de partir de Lisbonne, j'avais bien recommand6 cette
oeuvre aux prikres de la chere famille de la maison. La
paroisse de Sio Romio est visitde presque tous les ans
par quelque missionnaire religieux, ordinairement j6suite,
pour y prdcher un triduum 4 roccasion de la fete du
Sacrd-Cceur de Jesus. Cette annee, quelques personnes
de la paroisse ont pensd k votre serviteur, et M. Ie curd
s'est charge de m'y inviter.
M. le visiteur a bien voulu que j'accepte cette invitation,
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mais je vous avoue que ce n'dtait pas sans quelque apprehension; en effet, il .y a deux ans, c'est le plus populaire
et le plus eloquent des missionnaire du Portugal qui avait
preche dans cette meme paroisse. Mais, guide par I'obeissance, et confiant dans les prieres faites pour cette oeuvre,
je suis parti.
J'ai donnd le ton d'une petite mission aux cinq jours
destines pour la preparation i la f&te du Sacre-Cceur.
Chaque jour, le concours des fideles augmentait, attires
qu'ils etaient par les chants, les prieres et par le sermon
qui avait lieu le soir. Le matin, je passais une bonne
partie du temps h instruire les enfants qui se preparaient
pour faire la premiere communion le dimanche suivant.
J'ai tachC toujours de parler b ce bon peuple avec la
simplicit6 que recommande saint Vincent; et j'ai confiance
que, du haut du ciel, il a bdni mon desir et ma bonne
volonte. J'ai bien constate que c'est la franchise, l'ouverture du cceur avec lesquelles je leur parlais qui ont captive
le plus ces chers paysans.
Lsermon sur la confession gdndrale surtout produit
un grand effet; comme au discours de saint Vincent sur
ce sujet, le bon Dieu daigna a donner sa benediction
a cette instruction.
Le confessionnal a etd bien frdquentd. Le dernier jour,
il y a eu plusieurs confesseurs, cures des paroisses voisines; mais les fideles reclamaient surtout o Senhor Missionario, le Pere missionnaire. J'ai remarque, avec bien
de la consolation, et aussi avec quelque confusion pour
moi, que ce bon peuple 'tait rempli d'une profonde vendration et d'une affection tres sincere pour le missionnaire.
On a pu entendre plus d'une fois les paroles bien connues
de l'Evangile, auxquelles saint Vincent se rapporte dans
une de ses conferences; paroles qui confondaient, au
lieu de l'exalter, le pauvre missionnaire : a Bienheureuses les entrailles qui vous ont porte, et les mamelles
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qui vous ont allaite ! z On peut s'imaginer l'impression
que devait sentir la mere de ce pauvre pretre, laquelle,
pr6cisement, assistait a la mission!
Le jour de la fete en I'honneur du Sacre Coeur, j'ai fait
une serie d'instructions aux enfants, pour les preparer &la
renovation des vceux du bapteme, a la ceremonie tres
dmotionnante (qui chez nous ne manque jamais) de demander pardon aux parents, et enfin pour les disposer a recevoir dignement Padorable sacrement, objet de leurs desirs
ardents. Cet acte si imposant a produit un tres vive imotion dans les fideles, dont l'eglise regorgeait.
A peu d'intervalle, eut lieu la grand'messe solennelle,
et a l'Pvangile, j'ai du precher encore le sermon de la
f&te. Le soir, une belle procession a parcouru le village;
on y voyait, en particulier, deux choses qui attiraient
lattention : les enfants de la premiere communion avec
leurs jolis vEtements, chantant des cantiques, et puis des
filles portant sur leur tate des paniers charges de g&teaux
et d'autres divers objets. Ces paniers sont bien arrangds et
garnis de fleurs; on les appelle cogacas. Ils representent
les nombreuses offrandes faites par plusieurs personnes
au Sacrd Coeur. La procession arrivde a P'glise, ces filles
ddposent leur panier sur des tables prdparees et placdes
devant le temple; ensuite, on met aux encheres ces gateaux
et ces objets; le produit est destin6 aux depenses de la
fete.

Le lendemain, j'ai fait une dernibre rdunion, que j'avais
commencde la veille. Elle dtait destinde l'imposition de
la mddaille miraculeuse et a I'installation de P'euvre de
la Sainte-Enfance. Chose remarquable, aucune reunion
precddente n'avait edt si nombreuse. Tous les habitants
deSiop RomAo voulaient avoir la belle m6daille de la sainte
Vierge. J'ai done impose la sainte medaille selon la for-
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mule du rituel; tout le monde l'a reque, meme M. le cure,
qui Pa gardee au cou, visiblement, meme a son diner! 11
y eut assurement deux mille personnes qui ont requ ce
pieux gage de la protection de Marie Immaculee; or, la
paroisse a a peine deux mille et quelques centaines d'imes.
Cette cer6monie a durd trois heures. II etait curieux, et
quelquefois un peu facheux de voir tous ces gens se
presser, se heurter les uns contre les autres, pour avoir
chacun leur medaille, craignant de ne pas l'obtenir. J'avais
beau leur crier que tout le monde en aurait; inutile! Ce
n'est que quand M. le cure a crid tres fort pour qu'ils se
taisent, qu'on s'est calm6, mais pas tout h fait.
Les enfants, outre la medaille miraculeuse, requrent
aussi la patente et la midaille de la Sainte-Enfance, ainsi
que la benediction du rituel. C'dtait fini. J'avais, mon bon
Pare, la grande consolation de laisser cette paroisse toute
divouee, pour ainsi dire, a la sainte Vierge; je pouvais
done partir, quoique ce bon peuple desirit avoir plus
longtemps le missionnaire. Mais, hdlas! les circonstances
pour avoir une mission en grand n'itaient pas favorables!
Peut-htre plus tard cela sera-t-il possible. En tout cas, ces
bonnes gens desirent que j'aille les visiter I'ann6e prochaine; si le bon Dieu le veut, j'accepterai bien volontiers.
Je ne peux achever cette lettre sans vous dire que le bon
Dieu a voulu me donner une recompense imprivue pour
le travail de cette petite mission : une pneumonie double!
Je suis parti de Sio Romio pour mon pays, afin de visiter
en passant ces compatriotes qui soupiraient de me voir,
puisque je n'6tais pas revenu parmi eux depuis vingt-deux
ans; mais mon grand ddsir dtait aussi de leur faire quelques
instructions, si M. le cure y consentait; la permission de
1'dveque, je l'avais.
Voili que tout s'arrangeait pour leur faire ce grand
bien, quand, 'avant-veille de commencer, la fievre arrive,
caus~e par un refroidissement; c'etait l'annonce sinistre
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d'une pneumonie qui m'a laisse dans le lit tout un mois,
et qui m'aurait jete sans doute dans lasepulture, n'etaient
les bonnes prieres qui ont ete faites pour moi par nos
confreres de la province, par nos chores soeurs et par
d'autres personnes.
Dans cet evenement, mon Pere, j'ai vu la realisation de
la parole de Notre-Seigneur , que personne n'est prophete
dans son pays 2. En effet, cette fois-ci, je n'ai pu 1'"tre.
Si je suis descendu, mon Pere, a quelques details, c'a
edt dans le dessein de vous faire plaisir.
J.-M.-L. GARCIA.
Veuillez agrder, etc.

NOTES HISTORIQUES
SUR

LES DIVERS

9TABLISSEMENTS

DE LA CONGREGATION

DE LA MISSION EN PORTUGAL
I. -

LISBONNE;

RILHAFOLLES

De meme que la maison de Saint-Lazare, k Paris, se
trouvait au xvnl siecle en dehors de la ville et se trouve
aujourd'hui comprise dans la grande cit6, ainsi la maison
de Rilhafolles, au temps oft elle devint la maison centrale

des Lazaristes de Portugal, se trouvait en dehors de la capitale, dans la banlieue: aujourd'hui elle est comprise
dans Lisbonne.
Faire 1'histoire de la maison de Rilhafolles k Lisbonne,
ce serait raconter les origines de la Congregation de la
Mission en Portugal. Nous donnerons seulement quelques indications. C'est le resume de memoires manuscrits
ecrits par M. M.-J. Vieira, lazariste portugais, dates de
1790 et dont nous avons une copie a Paris.
C'est M. Gomes da Costa, pretre de la Mission, qui
etablit la Congr6gation en Portugal, et qui Pinstalla a la
maison de Rilhafolles. - M. Joseph Gomes da Costa
4
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etait originaire de Torre de Moncervo, ville de l'archidiocese de Braga en Portugal, et appartenait a une famille
d'honorable condition. Or, ii advint que vers 1687, alors
qu'il etait probablement dans sa vingt-deuxieme annee,
6tant alli a bord d'un batiment pour faire ses adieux a des
amis qui partaient pour l'talie, ii se vit inopinement force
de les accompagner dans ce pays, parce que pendant qu'il
leur faisait cette visite d'amitid le vaisseau leva l'ancre et
fit voile. C'est en Italie que M. Gomes da Costa devint
pretre et qu'il entra dans la Congregation de la Mission;
il y devint supdrieur de la maison des Saints-Jean-et-Paul,
au mont Caelius, a Rome (1708).
C'est alors qu'il multiplia ses demarches pour implanter
la famille religieuse de Saint-Vincent-de-Paul dans le
Portugal, sa patrie. 11 obtint a cette fin un don assez considerable d'un ge'nreux bienfaiteur, don Jean-Marie Cambiazi de Genes, et se presenta en Portugal avec les encouragements du Souverain Pontife et des lettres de
recommandation de plusieurs cardinaux.
Diverses ofires d'etablissement furent faites a M. Gomes
da Costa; celle qui parut fixer son choix fut celle de
1'dveque de Guarda, qui en 1714 lui avait ecrit pour lui
temoigner son disir de le voir etablir les missionnaires,
soit dans sa cite 6piscopale, soit dans la ville de Castello
Branco qui etait plus importante et plus centrale.
Des amis avisds firent remarquer a M. Gomes da Costa
que s'il voulait travailler en vue de l'avenir, ce n'etait pas
dans une ville ecartde qu'il fallait planter Parbre qu'il
desirait voir grandir. K C'est a Lisbonne qu'il faut vous
itablir ,, lui dit-on. II sut comprendre cet avis; il renonqa
aux avantages qui lui dtaient offerts dans le diocese de
Guarda, et vint dans la capitale oi il s'6tablit d'abord bien
modcstement dans une maison de louage. Trbs promptement, i ecut a se feliciter, vu la faveur du roi lui-meme,
d'avoir suivi le conseil qui lui avait etd donne.
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C'etait en 1717. M. Costa fixa alors sa residence dans
Lisbonne, au seminaire de la cathedrale.
M. Costa avait dej sejourn au sminaire, lorsque celuici etait reuni au couvent da Boa Hora des Augustins ddchausses, non loin de la maison du Saint-Esprit de la
Congrdgation de l'Oratoire.
La maison du missionnaire etait situde rue das Gavotas,
donnant aussi sur la rue du Poco dos Negros; elle etait
assez vaste et avait un jardin, un four et un puits. Tel fut
le berceau de la Congregation de la Mission en Portugal.
Cette maison dtait seulement loude; M. Costa voulut
I'acheter, mais son propridtaire, Antonio Pery de Linda,
secrdtaire du grand comit6 d'administration de la douane,
ne voulut point la vendre.
Elle dtait dvaluee i 7ooo cruzados ou environ
16 ooo francs et le cens appartenait aux religieuses du
couvent de 'Esperance. C'est la qu'il recut en 1718 les
missionnaires venus d'Italie pour l'aiderdans la fondation
projetee. Ils etaient au nombre de six dont voici les noms:
MM. Joseph Joffreu, Antoine Vacareza, Jean-Baptiste
Roseli, Joseph Cardilini, et les freres coadjuteurs JeanBaptiste Marchisio et Marcelo.
De cette maison de la rue das Gavotas M. Gomes avait
fait une vraie maison religieuse, ayant une chapelle dediee
aux saints Jean et Paul, en souvenir sans doute de celle
qu'il avait habitee en Italie; le roi Jean V 1'honorait souvent de sa prdsence, assistant aux offices divins surtout
aux jours des fetes des saints Jean et Paul.
Plusieurs annees s'ecoulirent sans que personne se prdsentit pour offrir on pour vendre une propridt6 qui pit,
plus convenablement que la maison loude ruejdas Gavotas,
servir de residence aux missionnaires. En 1720, M. Jose
Mello da Silva se rendit enfin a leurs desirs en leur offrant
la quinta on, comme on dit ailleurs, la villa de Rilhafolles.
Le contrat de cette vente fut lsigne le 25 juin de cette
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annde et les pretres de la Mission en prirent possession
sons le titre d'hospice, le jour meme oii Mie la comtesse
Taronca, qui habitait ce logement,l'eut quitte par ordre
du roi Jean V.
La villa de Rilhafolles comprenait de vastes terrains;
elle dtait dans la banlieue du c6td du nord de Lisbonne.
Ce terrain est aujourd'hui dans la ville (i9o5), et depuis
la revolution religieuse de Portugal en 1833 et 1834, il
a

td affectd a un asile d'al .'<:
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place on pateo de Rilhafolles; vis-k-vis est la rue du
meme nom et, a droite, en sortant, la rue da Cruz da
Carriera. Encore maintenant, au commencement du
xx* siecle, des souvenirs de la Congregation demeurent
dans cette maison. Au plafond et sur les murs de la chapelle demeurent des peintures representant les scenes
de la vie de saint Vincent de Paul.
La s'dpanouirent de belles ceuvres: retraites au clergd et
aux pretres, missions, noviciat et scolasticat, et, plus tard,
un s minaire externe; 14 aussi, les premiers missionnaires
passerent par bien des angoisses. La cause en etait dans
le refus du roi de reconnaitre pour les pretres de la Mission de Portugal leur ddpendance du superieur general.
Ses confreres pressaient M. Gomes da Costa d'aboutir a
faire reconnaitre officiellement ce principe, afin de se
sentir rattaches au corps de la Congregation. II diffirait
pour ne rien rompre:
Une
L
circonstance favorable se
presentera a, repondait-il. Mais ses confreres doutant
peutetre de sa sincirit6 o' fatigues des delais qui prolongeaient
cette situation anormale, ne voulurent pas coopdrer a cet
1tat de choses. En 1721, troisdes missionnaires
quitterent
M. da Costa et retournerent h Rome; il ne resta avec lui
que M. Jofreu et le frere Marchisio.
La circonstance favorable qu'avait attendue
M. da Costa
ne se presenta qu'apres sa mort, - cette
mort dtait survenue en 1725. - C'est en 1738, h l'occasion
de la cano-
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nisation de saint Vincent de Paul, que le roi, comme cl6ture des solennitis a Lisbonne, fit connaitre a M. Jofreu,
devenu supdrieur, qu'il consentait a ce que les pretres
de la Mission de Lisbonne d6pendissent du superieur
gendral.
L'ceuvre des missionnaires de Rilhafolles dura jusqu'k
1'6poque oi furent dispersees en Portugal les communautes
religieuses. Le 9 ao0t i833 un d6cret royal prohiba les
Prelados majores on la dependance de superieurs des
grands ordres, et le 28 mai 1834, une loi abolit les ordres
religieux.
Les missionnaires de Rilhafolles se disperserent. Des
survivants de cette dpoque, MM. Henriquez et Gonzalves,
ont vdcu avec quelques-uns des missionnaires qui reprirent
trente ans plus tard les oeuvres i Lisbonne: ils ont du
leur raconter les details se rapportantA cette epoque; il
est a souhaiter que ces souvenirs soient dcrits.

II. -

LES AUTRIES 9TABLISSE'MENTS

JUSQU'A LA SUPPRESSION DES ORDRES RELIGINUX BN PORTUGAL

as z834
En 1779, parut une Vie de saint Vincent de Paul, par Jir6me da
Cunha (in-l2, Lisb6a);elle donne, sur les oeuvres des missionnaires
en Portugal, les renseignements que nous allons d'abord en partie
transcrire. - Lorsque, en 1889, parut a Porto une traduction portugaise de la Vie populaire de saint Vincent de Paul,de M. l'abbd Berbiguier, chanoine honoraire de Bordeaux, le traducteur, M. Fonseca,
ajouta une continuation aux renseignements historiques qu'il emprunta A da Cunha; cette continuation est d'un pratre de la Mission
Squi a longtemps vwcu en Portugal %;nous ne savons qui il est. Dans
un premier paragraphe nous donnerons les renseignements de da
Cunha, publiis en 1779; ii parle au present, parce qu'il est un
contemporain, et, dans an second, la continuation, prise dans la Vie
de saint Vincent, par Berbiguier (in- 2, Porto, 1889).

§
Les pretres de la Mission dtablis & Rilhafolles parcoururent le patriarcat de Lisbonne, annoncant aux peuples
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la parole de Dieu avec grand fruit. Ensuite, a la demande
des dveques, quelques missionnaires passerent l'ev&ch6
de Miranda, d'autres 'vangeliserent les diocesesde Coimbre et de Leiria; d'autres l'archev&che primatial de Braga.
En 1757, deux missionnaires accompagnerent 1'evdque de
Funchal, qui les avait demandes;et, soit dans 'ile de Madere, soit dans celle de Porto Santo, ils passerent plusieurs
annees l dans les travaux des missions, des retraites et
autres oeuvres de pietd. Le serdnissime infant don Pedro,
plus tard roi de Portugal, envoya les prktres de la Congregation donner des missions dans son grand prieurd de
Crato; ce qu'il a fait et fait encore tous les ans pour le plus
grand bien de ses sujets. Enfin I'archev8que d'Evora, en
1777, envoya les missionnaires de la Congregation dans
son archidiocese oi ils firent, par ordre de Sa Grandeur,
des missions dans I'glise cathedrale d'Evora et partout
on rencontra une ferveur incroyable qui produisit les plus
grands fruits, grace a la benediction de Dieu.
La Congregation de la Mission a une autre maison dans
la province de Entre Douro e Minho, situde a l'est de la
ville de GUIMARiES,

a I lieue, et a 4 de Braga. Plac&e

sur le flanc de la montagne de Santa Catharina, elle est
entouree de huit paroisses si voisines que deux seulement
sont a la distance d'une demi-lieue. Le site est eleve; tres
salubre par ses eaux et par la puretd de l'air, et tres beau
du c6td de 'est et du nord-est, d'oii la vue s'dtend jusqu'a
plusieurs lieues, laissant voir les bois sur le penchant des
montagnes, la verdure des champs, les rivieres et les
grandes plaines culivees. A un quart de lieue de li, se
r6unissent trois ruisseaux pour former le delicieux Vizella
qui, commencant la, va embellissant ses rives, 8 lieues
i. On a,

a Lisbonne et i Funchal, une relation d6taill6e des tra-

vaux de ces pretres de la Mission, pendant les dix annees qu'ils passerent k Madere.
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durant, et enfin, grossi par beaucoup d'autres ruisseaux,
se jette dans I'Ocean pres de Villa do Conde. Cette maison,
n'ayant pas d'habitations contigues, est une solitude tout
appropride a la vie spirituelle, et en mdme temps tres
agreable par la variete de toutes especes de fleurs qu'on y
rencontre, par les fruits et lIgumes qu'on y trouve, par le
chant des oiseaux et par tout ce qui peut servir de r6criation dans la nature. Quels furent le commencement er le
developpement de cette maison? Le voici:
;;
Le rdverend Jose Simoes, pretre de grande vertu et
science, originaire de la paroisse dos Gemios, pres.de la
ville de Guimaries, alla t Rome oh il passa quelques annees; a son retour a Lisbonne, on le pourvut de la paroisse
Senhora do Carmo au Bresil, aujourd'hui ville et siege
dpiscopal de Marianna. C'est de lI qu'il fit acheter la
quinta (ou maison de campagne) da Cruz, voisine des
terres de sa famille. Ensuite, s'etant retire en Portugal, il
habita dans sa quinta ou il eleva une 6glise d6dide A
N.-S. de Bomfin (on de la Bonne Mort); 1l, il confessait, prachait, enseignait la grammaire, faisait P'cole aux
enfants; tout pour I'amour de Dieu et gratuitement, n'ayant
en sa compagnie que plusieurs eccldsiastiques, ses neveux,
qui I'aidaient dans ces ceuvres de charit6. Se souvenant de
la Congregation de la Mission qu'il avait beaucoup connue
A Rome et sachant les grands fruits qu'elle produisait &
Lisbonne, il forma le desir de s'agrdger A cette congregation et de fonder 14 une de ses maisons. II fit part de sa
pensee i rarcheveque qui, regardant cette affaire comme
voulue de Dieu, lui donna son approbation et promit son
appui, decidant que cette maison serait celle que le roi
Jean V lui avait recommande d'etablir dans son archevechd. Cela rdgle, on appela tout de suite des missionnaires de Lisbonne; ils vinrent trois en octobre 1751,
firent la premiere mission dans cette eglise et ensuite en
beaucoup d'autres endroits, avec beaucoup de succes et an
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grand contentement des populations. Le fondateur,ayant
I'attestation signee par Son Altesse elle-meme, alla &Lisbonne demander la permission royale, qui lui fut accordee, par alvari (ou ddcret royal);du 3o janvier 1756,pour
douze pretres.
Presque aussit6t apres moururent le tres zdle archevtque et bient6t le fondateur. Aussi, faute des revenus
necessaires pour I'entretien d'un plus grand nombre, ne
resta-t-il dans cette maison que cinq pratres et deux freres
coadjuteurs. Cependant ce petit nombre de missionnaires
donne continuellement des missions; tres souvent, ils
vont a Braga donner laretraite aux ordinands; a la maison
ils se divouent sans cesse A entendre les confessions, a
aller confesser les malades qui les demandent, & diriger la
retraite des eccldsiastiques et des sdculiers qui s'y rendent
a cet effet, etc. Leur zele ne peut se borner a cette province,
aussi vont-ils missionner dans la province de Traz-osMontes, dans les dioceses de Lamego et de Porto. LA aussi.
ils ont une ecole gratuite pour enfants.
Dieu a fait et fait encore un bien immense dans cet
archidioccse, par Pentremise de ces hommes apostoliques,
et bien qu'il fat necessaire de donner 4 la fois beaucoup
de missions pourparcourir les I 250 paroisses et plus qu'il
contient, ces missionnaires font tout cequ'ils peuvent pour
sa reforme. En effet, pour les ecclesiastiques, ils ont beaucoup pousse a i'etablissement des tres utiles conferences
spirituelles et des cas de conscience, qui se tiennent une
fois par semaine dans les diverses paroisses. Eux-memes,
par les retraites aux ordinands, les ont instruits des rites,
des ceremonies sacrees, de la modestie dans les habits et
des r&gles de la vie spirituelle, si bien que Pensemble du
clerge de cet archidiocese est superieur h celui des autres
v&echds. En outre, dans les saints exercices que vont suivre
tres frequemment, a la maison de la mission, beaucoup de
cures et d'autres pretres,Ies missionnaires ont grandement
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contribud a leur donner ce z~le et cette diligence qu'on
remarque en eux pour le salut des ames qui leur sont
confides.
Quant a l'etat religieux, c'est un sujet de grande 6dification de voir I'observance des regles et la ferveur qui
regnent dans les couvents des religieuses a Braga et k Guimaraes, depuis que, sur la demande des religieuses, les
missionnaires leur ont donne plusieurs fois les saints exercices. 11 en est de meme pour les refuges. Avec respect et
avec douceur ils les exhortent, les dirigent, et ainsi enflamment ces ames d'un ddsir efficace de se consacrer
entibrement a la vertu et a la perfection.
Quant aux s6culiers, comme, dans les missions, on les
exhorte a faire une confession g6ndrale pour rdparer la vie
passde et commencer une nouvelle vie, comme on les
instruit de la maniere de faire oraison,yde rcciter le rosaire
ou chapelet de la Sainte-Vierge, d'entendre la messe et de
frequenter les sacrements, on ne pent que louer Dieu en
voyant la ferveur et la d6votion de ces peuples; et s'ils ont
des curs ou confesseurs zelds, ils persdverent dans la maniere de vivre qu'ils ont apprise. -

DA CUNHA,

1779.

En 1739, I'eveque de MIRANDA, D. Diogo Marques
Monrato, avait demandd au supdrieur de la Congrdgation
h Lisbonne quelques pretres pour la direction de son
seminaire. Jusqu'a sa mort (1749), il fit les plus vives instances en ce sens, mais son ddsir ne fut pas rdalisd, faute
de personnel disponible. Son successeur, D. Fr. Jean da
Cruz da Sagrada Familia, des Carmes dechausses, plus
heureux que D. Diogo, eut la consolation d'obtenir trois
missionnaires et de les installer dans son sdminaire le
12 aout 1752. (Voy. aussi Annales de la Mission, t. 49,
p. 37.-

-

58 -

Le 9 septembre 1756, l'eveque de LEIRIA, D. JoAo da
Cunha (plus tard cardinal et archeveque metropolitain
d'Evora), donnait a la Congregation la propriedt du
a Paraizo z, pour fonder, conjointement avec un autre
legs d'un pretre de ce diocese, les missions, les retraites
des ordinands et le seminaire episcopal.
Le 29 juillet 1757, D. Gaspar Affonso Brandio, eveque
de FUNCHAL, s'embarquait a Lisbonne, avec deux pretres
de la Mission, et six jours apres arrivait i Madere. Les
missionnaires, dix ans durant, firent un bien extraordinaire dans cette ile. Le superieur les rappela a Lisbonne,
parce qu'il eut besoin de leurs services au continent.
En 1762, ou environ, on eut l'idde d'etablir un seminaire i Goa (possession portugaise). Et i la meme dpoque
1'eveque d'Angra, D. Antonio Caetano da Rocha, qui
avait vdcu dans la maison de la Congregation de Lisbonne et y avait dtd sacrd eveque, demandait aussi des
missionnaires pour fonder A Angra, SAo Miguel et Fayal,
villes de l'archipel des Agores, lequel appartient au Portugal, des seminaires semblables &ceux qui existaient en
France. Malheureusement, ces demandes n'eurent d'autre
resultat que de montrer la confiance que les &v8ques
avaient dans les enfants de Saint-Vincent-de-Paul en Portugal. Cependant on put organiser h Lisbonne un seminaire externe.
En 1779, d'apres Pordre d'une letre royale, on dut
envoyer deux pretres de la Mission, pour fonder un seminaire AGoA. C'etaient MM. Machadoet Santos; ilss'embarquerent le 3 octobre avec l'dveque de Cochin, D. Fr.
Manoel de Santa Catharina, qui allait gouverner P'archidiocese de Goa. Dans les annees suivantes, de nouveaux
departs de missionnaires eurent lieu pour cette importante mission. En 178 1, les missionnaires n'etaient pas
moins de 14, employes I la direction des seminaires de
Goa, Chorio et Rachol.
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En 1784, deux missionnaires, MM. Correia et Villa
(Italien), se dirigerent de Goa vers MAcAo. Ils y arriverent
le 28 juillet et s'installerent au sdminaire de San Josi, oi
ils furent requs par D. Fr. Alexandre du tiers ordre de
Saint-FranCois, eveque de Pekin. Ce digne prilat, de
retour en son diocese, demanda des missionnaires pour
Pekin au supdrieur de Lisbonne, mais il ne put les
obtenir, malgre ses instances.
Le zo mars 1791, par d4cret datd de Salvaterra dos
Magos, S. A. le prince regent ordonnait au superieur
des Lazaristes de Lisbonne d'organiser un seminaire au
grand prieur6 do Crato. Le lieu choisi pour cet etablissement fut Sernache do Bom Jardim, - aujourd'hui
seminaire, pour donner un clerge aux colonies portugaises ( 905). MM. Coelho et Velloso, avec le frere Lopes,
y arriverent le 1 juin et, apres une magnifique reception,
se mirent I ceuvre et obtinrent les meilleurs rdsultats.
En 1796, 1'veque d'Algarve, - lAlgarve est la province
la plus mdridionale du Portugal, - D. Francisco Gomes,
se trouvait a Lisbonne quand y debarquerent, de retour
de Goa apres dix-sept ans de service dans PInde, deux
pretres de la Mission italiens, MM. Romualdo Ansaloni
et Joseph Maffei. L'eveque obtint du superieur l'autorisation de les emmener avec lui pour organiser son seminaire
qui n'existait pas encore. Tous arriverent a FARO le 15 novembre 1796. Ils determinerent tout ce qui regardait les
etudes, le spirituel et le temporel. Et apres avoir fait un
reglement qui est encore suivi en ce seminaire, h peu de
diffdrence pres, ils partirent pour Lisbonne le 16 juin 1797;
1'eveque les accompagna jusqu'k Sio Braz de Aljustrel et
leur dcnna un homme de confiance pour les accompagner jusqu'A la capitale.
En 1797, l'dveque de PEKIN, qui quelques annees auparavant avait en vain eu recours au superieur de la Congregation de la Mission k Lisbonne, renouvela sa demande
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Mais cette fois il s'adressa directement au gouvernement
et obtint une lettre royale, datee du 12 mai, ordonnant
de remettre aux missionnaires de Saint-Vincent-de-Paul
'eglise de Saint-Joseph a Pekin et les fonds necessaires k
leur subsistance. Ne pouvant refuser, le superieur de
Lisbonne designa pour cette mission MM. Domingos
Joaquim Ferreira etJosd Nunes Ribeiro qui se trouvaient
ddja a Macao. Ceux-ci n'arriverent A Pekin que le 24 mai
x80o. Ils se dirigerent vers la cathddrale, oil is rencontrerent l'iveque qui les requt a bras ouverts, et ils assistarent ensuite A l'office pontifical, c'6tait le jour de la Pentec6te. Le digne prelat les garda quelques jours en sa
compagnie, et le i" juin ils prirent d6finitivement possession de leur maison de Saint-Joseph.
Les pretres de la Mission rendirent de grands services
aux dioceses de Macao, Pekin et Nankin; malgr6 les
extraordinaires difficultis qu'ils eurent I surmonter, ils
produisirent beaucoup de fruits de salut. De la maison
de Lisbonne partirent de nombreux missionnaires pour
ces lointaines rigions; Dieu en fut glorifie et la lumitre
de l'Evangile dclaira une multitude d'Ames qui dtaient
assises dans les ombres de la mort.
En 1841, 1e 25 novembre, on proposa le P. Joio de
Castro pour 1'evech de P6kin, le P. Miranda pour celui
de Nankin et le P. Borja pour celui de Macao. Ce dernier
seul requt la confirmation apostolique, sans cependant
arriver A
Btre sacrd 6veque; il mourut en 1845. On proposa le P. Motta pour lui succdder; confirmi et sacrd, il
gouverna ce diocese pendant quelques annees. Le P.
Joio da Franga Castro et Moura retourna en Portugal
ot on le proposa pour l'dvechd de Porto; confirme et
sacrd a Lisbonne, il mourut vers i h. 1/2 du matin, le
16 octobre 1868.
Les pretres de la Mission en Portugal, outre les occupations et travaux que nous venous de mentionner, don-

-

6r -

nerent dans le royaume un grand nombre de missions
dans les campagnes, preparerent en divers dioceses les
ordinands et dirigerent en leurs maisons les exercices
spirituels pour les seculiers. Le fameux marquis de
Pombal fut un des premiers a qui ils ouvrirent leur maison, dans cette fin. A Lisbonne, le pouvoir sdculier leur
avait confid la difficile mission d'accompagner et d'assister
les condamnes a mor. C'est ainsi que quatre d'entre eux
furent charges de donner les derniers secours de la religion, le i3 f6vrier 1759, aux malheureuses vicrimes de
l'attentat commis contre le roi dom Jose. ls les accompagnerent a Belem, dans la banlieue de Lisbonne, ot devait
avoir lieu le supplice et ne se retirerent que quand cet
acte terrible fut accompli.
La maison de Rilhafolles recevait pour faire penitence,
ou pour raisons d'Etat, toutes les personnes que l'autoritd royale ou eccldsiastique confiait a la garde et aux
soins du supdrieur de cette maison.
Enfin les enfants de Saint-Vincent-de-Paul avaient mission de visiter toutes les prisons et tous les h6pitaux,
d'instruire leurs pensionnaires et de leur administrer les
sacrements. Dans les h6pitaux ils faisaient faire de petites retraites preparatoires aux principales fetes, afin
d'obtenir des communions gendrales.
La vie de ces preires etait, comme on le voit, tres laborieuse, mais leur p6nible ministere dtait accompagne de
(A suivre).
grandes consolations.
GUmiARAENS ou GUIMARAgS est une ville du district de Braga

(entre Douro et Minho, Portugal septentrional), A 55 kilometres au nord-est de Porto, dans une jolie valle. Guimaraes,
qu'on appelle quelquefois. le 4:Berceau du Portugal ), a une
population de 8 ooo a 9 ooo habitants. Aupres, 6tait la maison
da CruT des PrEtres de la Congregation de la Mission.
MIRANDA (Continum Lusitanorum) est une ville de Portugal

(Tras os Montes), sur le Duero, a 56 kilometres au sud-est de
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Bragance. Elle a 9 ooo habitants. C'etait un iveche qui a ete
reuni a celui de Bragance.
LEuIIA, ville de l'ancienne province d'Estramadure (Portugal
central), est un chef-lieu de district et de concelko, i 116 kilometres au nord de Lisbonne, sur un affluent et pres du Liz,
petit fleuve c6tier dans un pays charmant. II y a 3700 habitants.
FARO, ville de Portugal, chef-lieu du district de Faro ou
province de 1'Algarve, a 21z kilometres au sud de Lisbonne.
C'est un 6veche; il y a une citadelle, une bonne rade; la population est de 8ooo habitants.
SERNACHE D. BOUJARDIN ou SERNACHE est un bourg du district et h 60 kilom6tres a I'ouest de Castello Branco (Beira,
Portugal central). II depend du diocese de Portalegre. Population, 3 ooo habitants.
GoA, dans l'Inde, est une possession portugaise. C'est une
ile situee dans la mer d'Oman, i l'embouchure de la Mandova
qui la s4pare de la tetre ferme. Elle a 40 kilometres de tour.
Une ville nouvelle a remplaci I'ancienne ville de Goa qui
6tait situee, dans la meme ile, a 9 kilometres de la ville actuelle.
MACAO, ville et colonie portugaise de la Chine, sur la c6te
meridionale dans la province de Kouang-tong,
1
too
kilometres au sud-est de Canton. Le territoire de Macao n'a guere
que 13 kilometres carres de superficie; il embrasse toute la
petite presqu'ile sur laquelle la ville est construite. La ville
autour de laquelle s'6tendent des collines est des plus pittoresques. En 1878, la population de la ville etait de 6oooo habitants; la colonie entiere en avait 77 ooo.

ROUMANIE
Lettre du prince Vladimir J. GHIKA,
Supdrieur gednral.

a M. A. FIT,

Bucarest, le 26 novembre 19o5.
MON REVIRENDISSIXE PiRE,

Je viens vous demander une fondation ou plut6t je

viens vous demander de consentir h une fondation que je
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reve de faire. Je prends cette seconde formule, pour bien
marquer qu'il n'est pas question de faire a votre congregation la requete de quelque nouveau sacrifice, mais,
sans aucune charge de votre part, d'affecter a un pays
neuf, pleiq d'avenir, les elements les plus appropries a ce
pays, pris dans votre communautd, et en assez petit
nombre, pour ne porter.atteinte I aucune mission existante et pour donner en meme temps a notre ceuvre le
cachet raisonnablement modeste d'un debut.
La Roumanie, mon pays, contient environ 15o ooo catholiques. Sa capitale, Bucarest, a elle seule, comptait, an
recensement de 1899, 3oooo individus ayant fait declaration de foi catholique, par 6crit.
Toute cette population catholique, administree par
deux dveques, cclui de Bucarest et celui de Jassi, ne posside aucune congr6gation de charitd, pour s'occuper du
corps et de I'Fme des pauvres qu'elle renferme, pour
operer cette circulation divine de l'amour du prochain
qui porte la vraie vie du Christ dans toute Pe'tendue de
l'organisme de l'Eglise.
La grande lepon de choses de la charite catholique est
aussi absente pour les 5 millions de Roumains non catholiques au milieu desquels se trouvent nos coreligionnaires.
Les pr&tres, peu nombreux, occupes a des besognes tres
circonscrites, n'atteignent qu'urie part infime des miseres
et des besoins de leurs fideles. Leur action est extremement restreinte sur les catholiques eux-memes et tout a
fait nulle sur les schismatiques qui forment la majorit6
de la population et qui, plus qu'en aucun lieu d'Orient,
seraient pourtant bien disposes, par leur origine latine,
leur civilisation tout occidentale, la douceur de leur
caractere, a recevoir sous toutes ses formes l'influence
bienfaisante de la foi romaine.
Votre vener .prid6cesseur, le P. Bord, dans une lettre
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de 1848 dont je garde precieusement une copie (voy.
sa Vie, p. 292), signalait au monde chrteien et h la
France chretienne en particulier I'importance exceptionnelle de la Roumanie comme centre futur de 'action catholique en Orient. Son appel n'eut pas l'cho
desire.
Ainsi done voila un important groupement catholique
(le plus considerable de l'Europe orientale); voila une
nation qu'on peut esperer voir revenir bient6t a 1'Unitd
de foi (la seule peut-8tre a pouvoir le faire aussi promptement: sa race, sa civilisation, la libertd d'action que les
lois nous conferent, la presence de catholiques dans
toutes les classes de la socidet et bien des choses y conspirent en notre faveur); voila ces elements providentiellement rdunis pour une glorification nouvelle de 1'Eglise de
Dieu, destituds de la plus vivante et de la plus eloquente
des activites chretiennes : 'exercice de la charite pratiquee avec perfection par des etres voues a la charite. La
lacune est plus que grave.
Une situation de ce genre appelle un prompt remede.
Votre Paternit6 peut nous aider a l'apporter et par un
simple acquiescement realiser mon reve, accomplir une
tiche entrevue par le P. Bore, - donner, a un pays qui
l'attend, la benediction de la charite du Christ, - accroitre le domaine de saint Vincent, - ouvrir ici a
1'Eglise une perspective trop longtemps diffdree, - faire
un bien dont Dieu seul sait la mesure, Lui qui connait la
profondeur de l'avenir et des ames.
Je viens, je vous le rdpete, mon Pere, vous demander
une fondation et une petite fondation.
Pour commencer, ce serait Bethleem, une modeste et
minuscule cu table ,. Un rudiment de dispensaire et trois
sceurs de Charite.
La maxime de votre maison, mon Rdv6rendissime Pre,
est de c6toyer la Providence. Ici la Providence a merveil-
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leusement arrange les choses, comme vous allez le voir, ci
semble les avoir mentes a point.
Ainsi done, voila une oeuvre necessaire, - les moyens
de la mener a bien, - la personne qu'il faut pour la diriger
toute trouvte, - un personnel facile a recruter, - j'ajouterai la benddiction du Saint-Pare, car je lui ai parle de
mes projets et il a bien voulu les approuver et leur assurer
toutes les facilites qui d6pendraient de lui. La Providence n'a plus a Etre c6toyee, elle nous pousse presque; et
si elle pousse, je vois d'ici votre bon mouvement, n'est-ce
pas, mon Pare?
Ce serait vers PAques que je voudrais mettre sur pied le
petit dtablissement. En attendant, je remets ma requate
entre les mains de Dieu, sous la protection de la sainte
Vierge, a qui je vouerai l'oeuvre naissante, si j'ai la joie de
la voir naitre.
Veuillez agreer, mon Reverend Pare, avec rexpression
de tout mon devouement chretien, celle des sentiments de
particulibre vindration que professe pour le successeur
legitime de saint Vincent, pour celui qui c preside a la
Chariti a (Irdene, en parlant de PEglise romaine) de sa
famille,
Votre fils et serviteur en Jdsus-Christ,
Prince Vladimir J. GHIKA.

ASIE
CHINE
KIANG-SI
Les Missions catholiques ont publid, dans leur numero du
6 octobre 9go5, les lignes suivantes, en annonaant la mort du venere et regrett6 Mgr Bray :
MGR GRALUD BRAY,

Lagariste, vicaire apostolique du Kiang-si septentrional
(Chine;.
En Chine vient de succomber, apres une longue carriere d'apostolat, Mgr Gcraud Bray, vicaire apostolique
du Kiang-si septentrional. II 6tait fig de quatre-vingtsans
et depuis quarante-sept ans il travaillait a evangeliser la
Chine,
Originaire de Siran, canton de Laroquebrou, dans le
diocese de Saint-Flour, il entra en 1848 dans la Congregation des Lazaristes. Apres avoir termind ses etudes
ecclesiastiques a Paris, il fut envoye d'abord en Orient,
au college d'Antoura tenu par les Lazaristes, puis dans
leurs missions d'Extreme-Orient, en Mongolie d'abord,
en Chine ensuite.
En 1870, il fut nomm6 vicaire apostolique du Kiang-si
et sacre eveque. Homme aimable, missionnaire tres actif,
Mgr Bray fit plusieurs voyages en Europe pour les intdrets de son vicariat. Avec abnegation, a deux reprises, il
demanda et obtint que le vaste territoire qui lui 6tait
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VICAIRE APOSTOLIQUE DU XIANG-SI SEPTENTRIONAL
CHINE (1825-1905)
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confie fut fragmenti, et aujourd'hui le Kiang-si forme
trois vicariats au lieu d'un seul. Dieu a beni cette abnagation et ce devouement. Quand Mgr Bray fut charge du
Kiang-si, cette province de la Chine ne comptait que
7 ooo chretiens; en 1903 ce nombre avait quadruple, les
statistiques constataient 28ooo chrdtiens. Et, depuis lors,
ce nombre s'est encore notablement accru.
Mgr Bray avait obtenu depuis quelquesannoes un coadjuteur, M. Ferrant, lazariste lui aussi, et sacre dveque en
I898. C'est Mgr Ferrant qui succede h Mgr Bray comme
vicaire apostolique du Kiang-si septentrional.

Mgr Ferrant a adressi b M. le Sup6rieur gmadral les ditails edifiants qui suivent, sur les derniers moments et sur les obskques du
vdndri vicaire apostolique.
Kieou-Kiang, le 29 septembre

9go5.

Le teligraphe vous a annoncd la douloureuse nouvelle.
Notre ,venerd vicaire apostolique S. G. Mgr Bray, s'est
iteint le 24 septembre h 7 heures du soir, apres une courte
et tres paisible agonie. Comme je vous le disais dans ma
derniere lettre, le vendrable eveque soupirait apres la
mort, et, depuis deux mois surtout, il espdrait, chaque
matin, n'etre plus 1l le soir, et, chaque soir, ne revoir
pas le jour suivant. Dieu a voulu, pour augmenter les
merites de son fidele serviteur et embellir sa couronne,
diffdrer Pheure de la rdcompense.
Notre cher malade 'tait, du reste, admirable de patience,
de sainte jovialitd; le matin meme de sa mort, il causait
aimablement avec nous, ayant comme toujours un beau
sourire sur les levres; nous ne soupconnions pas que la
derniare heure fat si proche. Vers 2 heures, une crise
de
faiblesse survint; elle fut suivie d'une crise plus forte, et
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vers 6 heures commenqa 'agonie, pendant Plaquelle, jusqu'au dernier instant, le malade conserva toute sa presence d'esprit. A 7 heures, ii s'endormit doucement dans
le Seigneur.
Les funerailles ont eu lieu le jeudi 28; elles ont et4
magnifiques: jamais Kieou-Kiang n'avait vu de telles obsAques. Tons les residents europeens, ayant a leur tete le
consul d'Angleterre, assistaient a la ceremonie. Le cortege, compose du clerge, de plusieurs centaines de chretiens en deuil, des orphelines egalement vetues de deuil
conduites par nos chores sceurs, les Filles de la Charit6,
traversa la ville au milieu d'une foule enorme accourue
pour contempler ce spectacle. Malgre l'affluence, il y eut
partout un ordre admirable, et la foule de paiens temoigna,
par sa tenue, une respectueuse sympathie. Une procession
funebre de ce genre est une vraie predication pour les
infideles.

SYRIE
TRIPOLI
Lettre de M. AcKAooY,prrtre de la Mission, d M. A. FIAT,
Supdrieur gendral.
Tripoli de Syrie, Ic 27 septembre 1905.

Dans mon dernier rapport, j'ai pris la liberte de vous
donner une idee de nos missions. Cette fois, je me permets de vous entretenir de nos retraites ecclesiastiques.
Deja nous venons d'en donner trois depuis le mois dt
juillet, I plus de 13o pretres, et il nous en reste deux
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pour octobre et novembre. Les trois premieres ont et6
aux frais de la mission.
Voici comment nous y procedons: apres avoir obtena
l'agriment de Mgr 1'6veque par 6crit, nous chargeons un
de nos domestiques de passer dans toutes les paroisses
pour pr'venir les cures etleur communiquer les ordres
de NN. SS. les 6veques. A 1'epoque designde nous
avons soin de fournir notre petite risidence d'Eden de
toutes les provisions n6cessaires et nous disposons tout
notre materiel de literie. Au fur et h mesure que les pretres arrivent, on leur fixe leur lit. II n'est pas question de
chambre, car il n'y en a que quatre en tout, dont chacune
peut a peine contenir trois matelas disposes par terre sur
une natte. Dans le parloir, nous logeons une vingtaine de
pretres, toujours par terre sur matelas et nattes. Pour les
autres nous tAchons de les caser dans les corridors et dans
les cours. Ainsi la petite residence devient comme une
arche de salut.
Apris la conference d'ouverture, le parloir converti en
dortoir devient salle d'exercices. Rien de plus simple :
un domestique roule les matelas qui deviennent des
accoudoirs et les nattes servent de tapis. Une table et une
chaise disposdes an fond de la salle sont a la disposition
du missionnaire.
Les retraitants se levent
m
5 heures; a 5 h. 1/2, meditation presidde par le missionnaire et suivie de la repetitiou
d'oraison. A 6 h. 1/2, messe maronite dite par un de nos
collaborateurs, puis tous les retraitants rdcitent en commun Prime et Tierce. A 8 heures, ddjeuner dont voici le
menu : pain blanc, fromage et fruits de la saison. Apres
un moment de repos, on rentre A la chapelle pour la
conference, a la suite de laquelle on invite deux on trois
pretres a rdpiter devant leurs confreres le sujet de I'instruction, moyen efficace de tenir toujours I'attention en
6veil. Le reste du temps, jusqu'a midi, est consacrd aux
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lectures spirituelles, a la recitation du rosaire et aux
confessions. On termine par Sexte et None en commun.
A midi, diner composd de deux plats de legumes, d'un
plat de viande et d'un dessert. L'eau glacee remplace le
vin, vu que nous nous trouvons t I 400 metres d'altitude.
Apres un moment de relache, on fait Pexercice du chemin de la Croix en commun, puis on se rdunit k la salle
pour la deuxieme conference. Suivent la lecture spirituelle et quelques prieres vocales. A 4 h. 1/2, brviaire en
commun suivi d'une demi-heure de repos. A 5 h. 1/2,
conference a la chapelle avec repetition. A 7 heures,
souper dont le menu est le meme qu'h midi. Enfin prieres
du soir, benediction du saint Sacrement selon le rite
maronite et coucher.
La retraite dure six jours pleins et le tout aux frais de
la mission. De plus, au depart, nous donnons a chaque
pretre quelques honoraires de messe pour le didommager
des frais de dIplacement.
J'aurais bien desird faire au moins un hangar pour
abriter nos chers retraitants et les empecher de coucher a
la belle etoile; mais la penurie des ressources et les ddpenses des missions, qui sont toutes k notre charge, m'obligent k me restreindre et a attendre un moment plus propice.
Quant au resultat de ces retraites, je m'abstiens d'en
parler :j'aurais peut-Stre des contradicteurs. Dieu seul le
connait, cela nous suffit. Tout ce que je puis dire, c'est
que, durant les saints exercices, ces bons pretres font
preuve de beaucoup de bonne volontd et se soumettent
volontiers au reglement. Le reste est du domaine de la
grace.
En face des difficultes du moment et du manque de
sujets, on serait portd h lAcher prise. Mais une seule consideration me retient: ce sont les enfants de Saint-Vincentde-Paul qui ont commencd cette oeuvre dans le Liban,
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depuis deja 70 ans, alors qu'elle dtait completement
inconnue. Auxenfants de Saint-Vincent revient le devoir
de la maintenir et de la ddvelopper. Aussi n'ai-je pas
hesite i accepter deux nouvelles retraites cette annee.
NN. SS. les eveques, voyant les ddpenses que nous avions
faites pour les trois premieres retraites, ont bien voulu
agreer nos services tout en se chargeant de la depense. Ce
n'est pas partout et toujours que nous pouvons obtenir
pareille concession.
A. AcKAOUY.

PERSE
TAURIS
Lettre de la sweur N..., Fille de la Charite.
Tauris, maison du Sacre-Cceur,4 mai 1905.

Je ddsirais aller a 1'etranger. L'ayant demande al'epoque
oh je prononcai les voeux, je m'imaginai que j'allais partir
tout de suite, mais je dus attendre six ans.
Enfin, me voilk au terme de mes desirs, ou presque.
J'avais toujours rve la Chine, et je me trouve au milieu
de musulmans et de schismatiques. A present, je laisse la
Chine aux Chinois, et suis tres heureuse d'etre parmi les
Persans.
II est une chose en eux qui m'ndifie beaucoup : c'est
leur maniere de prier; on les voit le faire sans respect
humain, penetres du plus profond respect.
Arrivees ici au mois de mai dernier, nous n'avons pu
commencer nos oeuvres qu'au mois de septembre. Nous
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avons quelquesorphelines,une classe pourles Europeennes
et les pensionnaires armeniennes, une autre pour les
Armeniennes internes et externes, auxquelles sont venus
se joindre dix petits garlons, dont trois Armeniens et sept
musulmans. Ces derniers surtout sont tres gentils; jamais
je ne me permets de leur faire faire la priere, d'eux-memes
ils la recitent comme de petits anges. Je jouis grandement en voyant ces petits bambins prier si bien. Je suis,
en outre, chargee des orphelines.
On nous batit en ce moment une maison oi nous pourrons 6tablir nos oeuvres sur un plus grand pied; ici, faute
de local et de soeurs, nous devons nous restreindre a ce
que nous avons actuellement. II y a un an, nous nous
embarquionspour la Perse, nous 6tions cinq au mois d'octobre. Pendant I'epiddmie du cholera, notre petite soeur
Martin est allee voir le bon Dieu, A l'Age de vingt-neuf
ans. C'est moi qui suis la plus solide; jusqu'a prdsent, je
n'ai rien eu. Je vois que le climat de la Perse, tres bon A
ce que l'on dit, m'est favorable sous tous rapports.
Ii n'y a pas longtemps que nous sommes a Tauris, et ii
parait que je suis devenue tout h fait persane. C'est M. le
superieur qui le dit, j'en suis tres contente. Si je le suis
devenue, c'est sans effort; j'aime beaucoup les Persans et
ce qui est persan.
Je suis tres heureuse ici. Ce n'est pas a dire qu'h
Tauris il n'y ait pas de croix, il y en a comme partout,
mais le bonheur intime que j'6prouve me fait oublier le
reste.
(Echo de Saint- Wairoy.)

Mgr Lesnd, ddlegud apostolique de la Perse, 6crivait a
la date du 16 octobre 1905, de Tauris :
x 11 reste beaucoup A faire pour l'installation des Filles
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de Charite, mais cela pourra se realiser pen & peu au fur
et h mesure des ressources et des besoins. Hier, dimanche,
j'ai pu b6nir leur chapelle et une statue de la Vierge
immaculee; partout on sent la pauvreti, ce qui n'empeche
pas la propretz ainsi que la gaiete et 'union entre les
soeurs : c'est ce qui m'a frappl et console.
c Les oeuvres des missionnaires et celles des sceurs sont
deja bien prosperes. Les missionnaires lazaristes, outre
o1internes, ont plus de ioo externes qui frequentent regulierement les cours. Les sceurs ont 18 internes et plus de
5o externes. La colonie catholique de Tauris a gagne et
gagne chaque jour, depuis que les missionnaires et les
soeurs de Charite sont venus s'y 6tablir, et j'espere que
cette mission de Tauris sera dans Pavenir une des plus
consolantes de la Perse.
a Une autre maison sur laquelle je compte beaucoup
est celle d'Ispahan, qui n'a cessd de croitre depuis son etablissement encore tout recent, et cela, grace en particulier
an z6•e et a I'energie de M. Demuth, le supdrieur. Ce qui
manque la, c'est une maison un peu convenable et accommodee a nos pratiques; car ce qu'il y a ne peut guere porter le nom de maison: ce sont quelques vieilles chambres,
ca et lb, bfties il y a 200 ans. M. Demuth a deja, pour
bitir, une partie des materiaux et quelques ressources:
comme il ne doit pas faire grand, je crois qu'il pourra
arriver a quelque chose. ,

AFRIQUE
ABYSSINIE
Le proces de bdatification du venerable Mgr de Jacobis,
de la Congregation de la Mission, vicaire apostolique
d'Abyssinie, ddcedd en 1860, est en cours a Rome,
comme nos lecteurs le savent. Un des points a etablir etait
que le serviteur de Dieu n'a pas dte depuis sa mort l'objet
d'un culte prdmature et defendu par une bulle speciale du
pape Urbain VIII.
Ce point vient d'etre etabli officiellement, et la cause
pourra par consequent suivre sa marche r6guliere. Voici
le d6cret de non-culte, comme on l'appelle :
a CAUSE D'ABYSSINIE
a SUR LA BEATIFICATION ET CANONISATION DU VENiRABLE SERVITEUR DE
NAPLES

DIEU

JUSTIN DE JACOBIS, EVtQUE, ORIGINAIRE DE

ET VICAIRE

APOSTOLIQUE DE

L'ABYSSINIE,

MEMBRE

DE LA CONGREGATION DE LA MISSION DE SAINT-VINCENT-DE-

PAUL.
a Sur les instances du rev6rend M. Augustin Veneziani,
procureur general et postulateur de la Congrdgation de la
Mission, le cardinal soussignu, Louis Tripepi, proprefet
de laSacrie Congregation des Rites, au nom de l'minentissime et Revirendissime cardinal Dominique Ferrata,
ponent et rapporteur de la susdite cause d'Abyssinie,
touchant le vdnerable serviteur de Dieu Justin de Jacobis,
dans la sdance ordinaire de cette meme Sacrde Congrega-
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tion des Rites, tenue au jour ci-dessous indique, selon
les dispositions particulieres publides en 1878 et en 1895,
a proposd la discusssion du doute suivant :
a La sentence du juge, ddlegu6 par le reverend prefet
" apostolique de l'Erythree, constatant qu'aucun culte
a n'a ete rendu au susdit vdnerable serviteur de Dieu,
a autrement dit sur l'observance du d6cret du pape
a Urbain VIII, de sainte m'moire, doit-elle etre confir, mee dans le cas et pour I'effet dont il s'agit? j Et la
meme Congregation des Rites, apres avoir tout examind
avec soin, le R. don Verde, promoteur de la sainte foi,
ayant 6td entendu de vive voix et par ecrit, elle a dtd
d'avis de r6pondre : a Affirmativement, c'est-k-dire la
a sentence doit etre confirmee. n Le 20 juin r905.
, Le rapport de ce qui precede a 6td fait a notre saintpere le pape Pie X par le cardinal soussigne, proprdfet
de la Congregation des Saints Rites, et Sa Saintete a
ratifid et confirm6 la decision de la meme Sacree Congregation, le 28 des memes mois et an.
a A. Card. TRIPEPI, proprefet,
a L.

S.
7 D.
D PANII, archev. de Laodic6e, secretaire.
ABYSSINEN.

Beatificationis et Canonilationis Ven. ServiDei Justini de Jacobis
Episcopi, Neapolitani et Vicarii Apostolici Abyssinen. e Congregatione Missionis S. Vincentii a Paulo.
Ad instantiam Rmi Dni Augustini Veneziani Procuratoris Generalis et Postulatoris Congregationis Missionis, infrascriptus Cardinalis Aloysius Tripepi Sacre Rituum Congregationi Pro-Praefectus,
loco et vice Rmi Cardinalis Dominici Ferrata, prefatz cause
Abyssinen. Ven. Servi DEI Justini de Jacobis Ponentis seu Relatoris,
in Ordinario ejusdem Sacra Congregationis Coetu Rotali subsignata die ad Vaticanum habito juxta Apostolicaspeculiares dispositiones annis 1878 et 1895 evulgatas, sequensDubium discutiendum
proposuit: i An sententia Judicis a Rmo Dno Praefecto Apostolico
AEritrea delegati super cultu nunquam exhibito predicto Ven
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Servo Dei seu super paritione Decretis s. me. Urbani Papae VIII sit
confirmanda in casu et ad effectum de quo agitur e Et Sacra eadem
Congregatio audito etiam voce et scripto R. D. A. Alexandro Verde
sanctee Fidei Promotore, omnibus sedulo perpensis rescribere rata
est: a Affirmative seu sententiam esse confirmandam. - Die 2o Junii
9go5.
Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X
per infrascriptum Cardinalem Sacrorum Rituum Congregationi ProPraefectum relatione, Sanctitas Sua resolutionem ejusdem Sacrw
Congregationis ratam habuit et confirmavit, die 28 eisdem mense et
anno.
A. Card. TRIPEPI, Pro-Praef.

L. fS.
- D. PAnICi, Archiep. Laodicen., Secret.

MADAGASCAR-SUD
Lettre de M. Charles LAsNEs, prtre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieur gdndral.
Farafangana, le 27 septembre

90o5.

Le mois de septembre a ete consacr6 par le chef de la
colonie, M. Lepreux, a la visite eta 1'inspection des principaux points de la c6te est. Son sdjour a Farafangana a
dtd de trois jours. La lproserie que desservent les Filles
de la Charitd a tout particulirement attird et retenu son
attention.
11 n'en pouvait etre autrement, 'e'tablissement recevant
de la colonie une subvention pour la nourriture et l'entretien des lepreux.
Les entretiens qu'avait eus M. Lepreux avec M. radministrateur de la province l'avaient, a l'avance, favorablement dispose. Car, plus que personne, M. Bendvent a etC
pendant plusieurs annees a meme de se rendre compte
des difficult6s que ne pouvait manquer, de rencontrer
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I'etablissement d'une oeuvre de ce genre dans une contree
qui commence a peine a prendre contact avec la civilisation europeenne. Maintes et maintes fois il a eu occasion
de constater combien ardue est Poeuvre entreprise et
combien persedvrant aussi est le zele dont les soeurs de Charite font quotidiennement preuve pour la mener a bonne
fin.
M. le gouverneur general s'est fait rendre compte de
tout, de I'habitation, de la nourriture, de 1'entretien des
quatre cents malades hospitalises. II a d'abord parcouru
quelques-uns des villages qui forment l'agglomdration
d'Ambatoabo. Les cases servant d'habitation aux malades
sont au nombre de cent trente-cinq. Leur ensemble constitue six villages completement distincts. Nos visiteurs se
sont montres bien impressionnis; ils ont tdmoignd leur
satisfaction pour 1'ordre et la proprete qui regnent dans ce
vaste dtablissement s'tendant sur une superficie de pres
de 15 hectares.
Les habitations servant au personnel dirigeant la leproserie ont ete egalement lobjet d'une fort minutieuse visite:
maisons des soeurs et des infirmicres,chapelle, pharmacie,
lingerie, salle des pansements, salle mortuaire, magasins
pour les divers approvisionnements, tout a ete passe en
revue. Et, 1l encore, Pimpression a etd vraiment bonne.
Inutile de vous dire que tous les malades encore un peu
valides 6taient rassembles dans Pun des villages du centre,
et qu'ils ont ete admis a pr6senter leurs hommages an
chef de la colonie. Longuement, M. Lepreux et les nombreux fonctionnairesqui l'accompagnaient se sontarretds &
considdrer les ravages que produit la terrible maladie sur
ces infortunes. Le spectacle, en effet, ne laisse pas que
d'etre fort impressionnant. La defiguration qu'occasionne
la lepre en grossissant le visage, la ddformation des
membres, la mutilation des extr6mites entrainant souvent
la chute des doigts, parfois meme de la main et du pied,
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tout cela est bien fait pour exciter la curiosite et surtout la
compassion.
II y aurait beaucoup a dire sur cette visite. A dessein,
j'omets quantitd de details, ne voulant pas etre long. Mon
but est uniquement de vous marquer par ces quelques
lignes que l'euvre des Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul
adonndes au service des lepreux a produit sur le chef de la
colonie et sur tous ces messieurs de son escorte une
impression bien favorable. Les Ologes ne leur out point
etd marchandes. Publiquement, en presence de toute la
colonie europdenne reunie a l'h6tel de la residence, dans
son discours d'adieu, M. le gouverneur general a de nouveau rendu hommage a leur ze6e et a leur d6vouement.
J'ajoute en terminant que nos dcoles de garcons et de
filles ont igalement ete visitees. Le tout s'est fort bien
passe. Ces messieurs nous ont tdmoigne 1i encore une
grande bienveillance.
Veuillez agreer, etc.
SC.

LASNE.

AMERIQUE
ANTILLES
PRECIS HISTORIQUE DE LA PROVINCE DES MISSIONNAIRES
LAZARISTES AUX

ANTILLES

Pour r6pondre au disir que nous lui en avions exprim6, M. R. Guell
.siteur provincial, a bien voulu icrire ces ýielques renseignements sur les origines et sur le diveloppement des dtablissements,
de notre Congrdgation aux Antilles. Nous I'cn remercions, et nous
transcrivons ici ces int6ressantes et ddifiantcs notes historiques. A. M.

En vertu d'un ordre de S. M. Isabelle II, alors reine
d'Espagne, le gouvernement devait dtablir, a LA HAVA,-E,
une maison de missionnaires de Saint-Vincent-dePaul, afin qu'ils y remplissent les fonctions de leur
institut. Le distingue eveque de cette ville, Mgr Franiois
Fleix y Solas, ddsirait vivement 1'execution de cette ordonnance royale, quand il requt la visite de M. Jerome
Viladas, prdtre de la Congregation de la Mission de SaintVincent-de-Paul, qui par un hasard providentiel, se trouvait de passage a La Havane. Catalans l'un et l'autre, ils
furent intimes des la premiere entrevue; Monseigneur
presenta M. Viladas au gouverneur g6ndral de 'ile, etdes
lors s'etablirent entre eux trois des relations tres cordiales.
L'edvque proposa h M. Viladas de choisir, entre les couvents des communautds eteintes, celui qui lui paraitrait le
plus propre aux fins de sa Congregation, et celui-ci
arreta son choix dans la ville de La Havane sur le couvent et rlglise dela Merci. (L'ordre de la Merci fut fondd,
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a Barcelone, en 1223, par saint Pierre Nolasque, gentilhomme francais, pour le rachat des captifs.) Le gouvernement espagnol fit toutes tles rdparations necessaires
pour donner aux missionnaires une habitation convenable.
Les reparations finies, M. Viladas prit possession du
couvent le 5 juin 1853, et forma sa communautd provisoirement de missionnaires mexicains, de passage pour
leur pays, et de quelques autres des Etats-Unis, lesquels
rest&rent a La Havane jusqu'k l'arrivee des confreres de la
province d'Espagne, qui eut lieu le 17 novembre de la
mame annee.
A peine M. Viladas, premier supirieur de La Havane,
fut-il installi, que, rempli du zele et de 1esprit de saint
Vincent, il s'efforqa de relever le culte divin depuis quelque
temps d'laisse dans Peglise de la Merci. La predication de
la sainte parole tous les dimanches et jours de fate, les neuvaines, les missions qui se donnaient tous les ans, la gravitd des crdemonies religieuses et surtout l'onction
particulirre de sa parole, accompagnde du bon exemple,
lui gagnarent la confiance du clerg6 et des fideles, pauvres
et riches, ce qui lui servit puissamment pour les grands
travaux qu'il entreprit et acheva heureusement en peu
d'annees, sans demander aucun secours au gouvernement.
II serait superflu de dire que sa premiere attention se
porta sur l'interieur du temple qu'il restaura, embellit et
orna d'un maniare plus digne de ia maison de Dieu.
A Faide de la charitd des fideles, dont 1'assistance aux
divins offices devenait chaque jour plus nombreuse, il
remplaqa le pavd qui etait de coco, espece de mauvais ciment de terre et de chaux, par des pierres de marbre, bien
polies et disposdes avec une telle symetrie que tous ceux
qui visitaient l'glise en dtaient aussi dmerveillss qu'ddifids.
Pendant ce temps M. Viladas precha une mission qui produisit les plus heureux fruits. L'dglise de la Merci n'avait
jamais itd finie: il y manquait les bras de la croix, la
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coupole et le maitre-autel. Mais il y avait le terrain suffisant pour construire et terminer 'oeuvre que les Peres
de la Merci avaient commencee, il y avait environ cent
cinquante ans, et qu'ils avaient dd suspendre. sans doute
a cause des grandes d6penses qu'il y avait encore B faire.
En effet, les ddpenses necessaires pour cela devaient etre
si considerables que malgre des personnes riches qui
pressaient M. Viladas d'entreprendre cette oeuvre, l'humble
fils de Saint-Vincent n'osait pas le faire. On comprend
cette hesitation, car, pour le pave en marbre de l'eglise,
chose insignitiante en comparaison de ce qu'on lui proposait, je l'ai vu plus d'une fois tres embarrasse pour payer,
chaque samedi, les materiaux et les ouvriers. M. le comte
de Canongo, remarquable par sa pietd et ses verus, encourageait M. Viladas et lui disait : K Je connais mes
compatriotes; commencez,les ressources ne vousmanqueront pas. - Mais avec quels fonds, Monsieur le comte?
repondit M. Viladas. - Moi et mes amis, dit le comte,
nous vous donnons chacun i ooo piastres pour commencer
les travaux. a On consulta done divers architectes qui
prdsenterent leurs devis; ils s'dlevaient a un chiflre si
enorme qu'il fallut y renoncer.
Le comte de Canongo fit alors venir son entrepreneur,
lequel presenta un devis plus moddre et tel qu'on pouvait
commencer l'oeuvre sans etre trop expose k l'interrompre
par manque de ressources. L'euvre se fit, mais les travaux, y compris l'ornementation que requerait la nature
de F'edifice, coOterent plus de 3ooooo piastres, somme due
uniquement a la pidte des fideles.
Toutes les autoritds, tant civiles qu'eccl6siastiques, le
gouverneur civil de La Havane avec le conseil municipal
au complet, le chapitre de la cathedrale avec M. le vicaire
general, en l'absence de l'eveque, les cures, les pretres et
Pl'ite de la sociitO assisterent aux fetes de l'inauguration
de la partie neuve de ce magnifique temple.
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LA HAVANE. -

EGLISE DE LA MERGED
DES PRETRES DE LA MISSION
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Telle est la beautd de l'eglise de la Merci que les personnes qui ont visite les plus beaux monuments religieo
de 'Europe ne cessent de 'admirer; les Amdricains, tat
catholiques que protestants, ne viennent point i La
Havane sans visiter 1'eglise de la Merci.
Mais helas! tout finit en ce monde. M. Viladas avait
soixante-trois ans quand, durant la retraite annuelle de
la communaute, il eut un commencement de congestion
cer'brale h laquelle il n'attacha aucune importance. Denx
on trois mois apres, il alla h Santiago de Cuba donnerh
retraite aux Filles de la Charitd; IA, il eut une seconde
attaque plus forte que la premiere; il revint i La Havane
dans un 6tat de sante assez alarmant; les medecins lai
prescrivirent un repos absolu, lui conseillant de quitter La
Havane. II partit au mois de mai pour Mexico, oi il resi
i peine quatre mois; se trouvant mieux, il pracha le
15 aout sur I'Assomption de la tres sainte Vierge, comMe
s'il n'avait jamais 4et malade, et il dit au frere qui 1'accompagnait : a Nous allons rentrer pour assister a la fete de
Notre-Dame-de-la-Merci; les confreres sont peu nombreux, je pourrai les aider. »
En se rendant de Vera-Cruz au bateau pour s'embarquer, il se sentit incommode par une douleur a la tate. II
arriva a La Havane dans un dtat desesp6rd; il se mit au lit
pour ne plus se relever. Un mddecin de ses amis vint le
voir et dit que 'attaque cirebrale avait commence, qu'il
pourrait perdre la connaissance d'un moment
l'autre.
Son confesseur vint pour l'avertir de se preparer k recevoir
les sacrements. Mais M. Viladas le prevint et lui dit: a Ne
serait-il pas bon que je me confesse ? II fit sa confession
immidiatement. D'ailleurs, avant de partir pour le Mexique, il avait fait une confession g6ndrale pour se preparer
I mourir saintement. Personne de la communaut6 ne pensalt que la maladie fat si grave. M. Viladas mourut deux
jours apres son retour de Mexico, le 23 aoQt i883, k
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quatre heures du matin, ayant requ Pextrame-onction et
'indulgence de la bonne mort.
A peine la nouvelle de la mort de M. Viladas fut-elle
connue en ville qu'il s'etablit une procession continue de
fideles qui vinrent prier autour de son cadavre; il resta
expose vingt-quatre heures dans une chapelle ardente.
Pour la conduite au cimetiere, magistrats, comtes, marquis, etc., tous se disputaient 'honneurjde porter le cercueil; le capitaine g6enral se fit representer a 1'enterrement;
il n'y avait qu'une voix parmi la foule: a Le saint est
mort. v M. Guell, assistant de la maison, resta charge de
la conduite de la communaut6, par interim, depuis le
23 aoat i883 jusqu'au 29 novembre 1884, epoque a laquelle M. Antoine Santonja, qui avait ete superieur d'une
maison des Philippines, prit la succession de M. Viladas.
Le 15 janvier 1887, il fut rappele en Espagne, par le visiteur M. Mailer.
M. Guell, alors superieur de Santiago de Cuba, fut
charge de la superiorite de la maison de La Havane et de
la direction des Filles de la Charitd de Pile de Cuba. Pour
des difficultes que lui suscital'eveque de La Havane et qu'il
crut de caractere personnel, il ecrivit a M. Mailer, visiteur, lui disant comme le prophete : a Mitte me in mare,
jetez-moi a la mer, sacrifiez-moi s'il le faut »; et le 29 ddcembre 1889, il se rendit de nouveau a Santiago de Cuba
d'oi il etait sorti pour venir h La Havane.
Le 28 decembre 1889, M. Felix Garcia fut nomm6
supdrieur de La Havane et directeur des Filles de la Charite. II est inutile de rapporter ici les difficultis analogues
qu'il eut, lui aussi, a souffrir et le triomphe de la Congregation dans la cause qui fut portee a Rome. Peu de temps
apres le retour de Rome de M. Felix Garcia, fut fondde la
nouvelle province desAntilles qui comptaitalorsles maisons
de San Juan et de Ponce dans 'ile de Puerto-Rico, etcelles
de Santiago,de Matanzas et de La Havane dans Pile de Cuba.
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Comme il 6tait naturel, M. Felix Garcia fut le premier
visiteur de la province des Antilles. I11 donna sa dimission
peu de mois apres avoir pris possession de sa charge et
fut remplacd par M. Raymond Guell, qui arriva h La
Havane le 7 novembre it97. A mesure que le personnel
arrivait d'Espagne se formaient les autres maisons de la
province.
II. - D'abord on etablit une residence a San Juan ou
SAINT-JEAN

DE PUERTO-RICO, en 1861; MM. Garcia et

Mejia s'y occuperent du soin spirituel des Filles de la
Charite et servirent de chapelain de la Bienfaisance.
M. Mejia ayant 0t6 transferd LLa Havane, il fut remplacd
tant6t par l'un, tant6t par I'autre, mais spdcialement par
M. Campos. Avant i'assemblee de 1884, de simple r6sidence, Saint-Jean devint une maison proprement dite,
avec M. Garcia pour superieur.
En 1885, la province d'Espagne envoya quatre pretres
et deux freres coadjuteurs, et la communaute fut regulikrement constitude. Mgr 1'dveque leur donna 1'Nglise SaintJoseph, oh le service divin est fait avec exactitude et dignite. Les missionnaires lazaristes louerent une maison
contiguE t l'glise, restaurerent en celle-ci les autels existants, firent un maitre-autel tres beau,placerentles bancs ndcessaires, installerent les confreries des Enfants de Marie,
de Saint-Joseph, du Saint - Rosaire et du Sacrd-Cceur de
Jesus, et, par ces moyens, attirerent une affluence considerable de fideles h l'eglise. Plusieurs retraites furent
donnies aux Enfants de Marie, aux Filles de la Charite
et aux enfants des divers etablissements, et un certain
nombre de missions aux gens des champs.
Mgr l'eveque de Puerto-Rico confia k la Congregation
de la Mission la direction de son s6minaire, mais le changement de gouvernement entraina la fermeture de cet
dtablissement, et I'dveque actuel envoie aux Etats-Unis
les quelques jeunes gens en qui il croit reconnaitre des
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signes de vocation. Les superieurs et recteurs de ce seminaire furent MM. Daniel Mejia, Jean-Joseph Soriano,
Victorien Muniain, Leonard G. Villanueva et Guillaume
Vila.
III. - En 1891, se fonda la maison de mission annexde
it la paroisse a PONCE de Puerto-Rico. Le premier superieur fut M. Laurent Roura,qui prit possession de la cure
avec quatre de ses confreres d'un devouement exemplaire.
Leur zele et leurs bons exemples releverent le culte divin
abandonnd auparavant, et par les associations d'Enfants
de Marie, du Sacrd-Cceur de Jesus, d'adoration diurne du
saint Sacrement; par l'ornementation de l'dglise, la predication frdquente et l'enseignement du catichisme, ils
remuerent profonddment la population qui entra de nouveau dans les sentiers du devoir; elle regardait M. Roura
comme un homme de Dieu. M. Roura, pour cause de
sante, fit un voyage k Madrid, oi ii mourut en 1899.
Le deuxieme supdrieur fut M. Leonard G. Villanueva.
Rien de bien particulier ne se passa pendant sa supdriorit6,
si ce n'est que, par suite de Foccupation des Americains,
le college qui existait dut se fermer, et que les gens de la
campagne n'appelerent plus les Pares pour administrer
les sacrements aux malades, comme auparavant.
Le troisibme superieur fut M. Frangois Vicario, qui
eut a lutter contre ceux qui voulaient s'emparer de Peglise
de Ponce; la question a 6te portee A Rome et 'on espCre
qu'elle sera rdsolue promptement en faveur des catholiques. Une ndcessitd qui s'imposait aux catholiques dtait
d'avoir un cimetiere propre; M. Vicario se procura les
moyens d'acheter un terrain a cet eflet, qu'il fit fermer,
partie par une muraille de maconnerie, partie par des fils
de fer, afin que les cadavres ne pussent etre profands. Les
catholiques out done maintenant un cimetiere qui leur
est propre.
En consequence de la domission de M. Vicario, M. le
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Supdrieur gendral vient de nommer M. Louis Vega
quatrieme superieur de Ponce.
IV. - Voilk ce qui regarde Puerto-Rico; revenons
F'lle de Cuba.
En 1879, le vicaire capitulaire de La Havane obligea
le superieur de la maison de la Merci A se charger de la
direction du seminaire conciliaire du diocese. M. Viladas
s'en chargea sans cesser d'etre supdrieur de la maison de
la Merci, mais il ecrivit an visiteur d'Espagne, le priant
d'envoyer M. Cyprien Rojas en qualite de recteur du seminaire,parce que le prelat 1'avait connu en Espagne et le
desirait. M. Rojas resta a la tate du seminaire jusqu'en
1888 et fut remplace par M. Jean Madrid, qui ne fit que
passer. A la fin de 1889, M. Guillaume Vila lui succeda
et, en 1891, la Congregation se retira du seminaire par
suite d'exigences auxquelles il lui etait difficile de se
preter.
V. - En 1884, le 5 decembre, fut fondie la maison de
SANTIAGO DE CUBAdont le premier superieur fut M.Raymond

Guell, qui eut pour compagnon M. Manuel Campos. Celui-ci etait un confrere simple, humble, fervent, plein de
zele pour le salut des ames et jouissant de 1'estime de
Mgr 1'eveque et du peuple : tout le monde le regardait
comme un homme de Dieu, et a sa mort il laissa des regrets unanimes. C'etait un homme d'un talent ordinaire,
mais sage; il travaillait beaucoup et il accompagna souvent, soit seul, soit avec un autre confrere, 1'eveque dans
ses tourndes pastorales. II aimait visiter la prison, les
h6pitaux, pour consoler les pauvres et les encourager. 11
ne perdait pas une minute de son temps, et pour se reposer du travail intellectuel il faisait des chapelets qu'il
distribuait aux pauvres. 11 mourut dans le cours de
Pannie 1888.
Le deuxieme superieur fut M. Janvier Alonso, qui passa
de La Havane a Santiago de Cuba oti il remplaca M. Guell,
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appele en 1889 & se charger de la maison de la Merci a
La Havane et de la direction des Filles de la Charitd. La
sante de M. Alonso avait det dbranlde par l'exces de travail a La Havane; elle ne s'ameliora point a Santiago de
Cuba; M. Alonso dut faire un voyage h La Havane pour
se remettre, mais tout fut inutile. Sentant que sa fin etait
proche, il se prepara a la mor et rendit son ame a Dieu le
3o mai 1889.
Le troisieme supirieur de Santiago de Cuba fut M. Antonin Martinez, qui exerca cette charge depuis 1897 jusqu'au
mois d'aoit 1898, epoque a laquelle les Americains s'emparerent de la ville. L'eveque jugeant que leur sejour a
Santiago etait devenu impossible, les missionnaires et les
Filles de la Charite s'embarquerent pour I'Espagne. Peu
de mois apres leur sortie, on reconnut que les craintes
n'etaient pas fondees et les deux families de Saint-Vincent
revinrent a Santiago, sous la conduite de M. Saturnin
Perez Ibanez, qui fut le quatrieme superieur de cette maison. Les Lazaristes occupent la m8me maison qu'auparavant et sont charges du service religieux de l'eglise SaintFranqois, ol se reunissent les associations d'Enfants de
Marie, de I'Apostolat de la priere, les dcoles dominicales, etc. Ils ont aussi la direction des trois maisons des
Filles de la Charite, donnent des retraites, des missions
et accompagnent 1'eveque dans ses visites pastorales.
VI. -

Maison de MATANZAS. Cette maison a un college

d'enseignement primaire; elle avait auparavant 'enseignement secondaire, elle dut y renoncer a cause des circonstances de ces dernieres annees. Elle prepare les jeunes
gens pour les instituts et pour le commerce. Les missionnaires sont aussi charges du soin spirituel des deux maisons de Filles de la Charite qu'il y a a Matanzas.
Le premier supdrieur fut M. Leonard Villanueva; le
deuxieme, M. Jean-Joseph Soriano; le troisieme, qui l'est
encore, M. Pierre Pastor. Ce college compte en moyenne

it o ~leves et a envoyd deux
de Madrid.
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itudiants a la maison centrale

A bord du vapeur Montevideo, 25 mai 1905.
Raymond GCELL.

CUBA (ile dei. C'est la plus grande ile des grandes Antilles;
surnommie la Reine des Antilles, elle est situee au sud de la
Floride (Etats-Unis) et au nord de la Jamaique. De forme
allonges, elle a i iSo kilomitres de long et environ 170 de
large. La population est de I 5ooooo habitants. Le sol en est
tres fertile et produit la canne i sucre, le tabac, etc. 11 y a de
superbes forEts, des rivieres, des baies et des ports en grand
nombre. On y a cr6i 1400 kilometres de chemins de fer. Decouverte en 1492 par Christophe Colomb, cette ile a cesse
d'appartenir a 1'Espagne depuis la guerre de 1898 avec les
Etats-Unis. Elle a maintenant son autonomie. Villes principales: La Havane, capitale, Santiago, Matanzas, etc.
La Havane, capitale de 'ile de Cuba, est situee sur la c6te
septentrionale, a l'entree du havre de ce nom. Le port est
magnifique et defendn par des forts. La ville a 25oooo habitants, dont 3o ooo negres; on remarque une grande place de
Armas, de belles 6glises, comme la cathidrale et la Merced.
Eveche.
SANTIAGO DE CUBA ou CUBA, chef-lieu de la province orien-

tale de l'ile de Cuba, est a 900 kilometres au sud-est de La Havane, au fond d'un magnifique port et au pied des montagnes.
Ville de 71 ooo habitants; tres pittoresque, dominde par de
hautes terrasses oui sont situbs le marchi et la forteresse de
Morro. Fondie en 1514, cette ville fut jusqu'en 1589 la capitale

de 'ile de Cuba. Archeveche.
M.TAE:zAS, ville de iiie de Cuba sur la c6te nord, a 8o kilometres a l'est de La Havane. Matanzas est sur la ligne de chemin de fer qui va de La Havane h Cienfuegos; le commerce
y est considerable. La population est de 87 ooo habitants.
PORTO-RIco ou Puerto-Rico tile de), la plus orientale des

grandes Antilles, au sud-est de Cuba. Elle a [a peu pres la
forme d'un rectangle; sa superficie est de 9600 kilometres
carr6s, et sa population de 750 ooo habitants, dont pres de la
moiti6 noirs ou mulitres. Son sol est tres fertile, mais mal
cultiv6. Les villes principales sont: San Juan, qui est le cheflieu; Mayaguez, Ponce et Arecibo. Lile est passee de la domi-
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nation de l'Espagne sous celle des Etats-Unis, depuis la guerre
hispano-americaine de 1898.
SAN JUAN DE PORTo-RIco, capitale de File de Porto-Rico,
(Antilles), sur la c6te nord, dans une presqu'ile qui communique a la terre ferme par un long isthme. Port sur et spacieux.
Population de 27 ooo habitants. Iviche.
PONCE, ville de I'ile de Porto-Rico (Antilles), a So kilometres sud-ouest de San Juan, le chef-lieu de 'ile. Population, 37ooo habitants. Un tramway de 2 kilometres relie la
ville a son port, Puerto de Ponce, sur une baie qui a 8 kilometres de largeur sur 3 de profondeur.

COLOMBIE

NATAGA

ET TIERRADENTRO

Voici d'abord quelques renseignements gendraux sur la
mission de Tierradentro :
a Les Indiens de Tierradentro ont it6 evangdlises autrefois par les Jesuites et plus tard par les Franciscains;
tous sont baptises et depuis de longues annaes ils demandent avec instance des missionnaires. Ils contribueront
volontiers a couvrir les depenses que les constructions
projetees occasionneront, d'autant plus que la legislation
speciale qui les regit les y oblige. Ils sont d'ailleurs tres
fideles t remplir ces sortes d'obligations : chaque village
possede sa chapelle, une maison pour le missionnaire et
un champ cultive par la communaute pour l'entretien du

culte.

-
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Lettre de M. E. LARquiRE, pritre de la Mission,

a M. A. FIAT, Superieur ge'nral.
Nataga, i5 aoit 9go5.

Diji les travaux de la maison sont acheves; il y a encore quelque chose a faire a Pinterieur, ce sera l'affaire de
quelques semaines seulement. Nous aurons ainsi i Nataga
une residence spacieuse et commode, ayant communica-

tion avec la sacristie de 1'eglise, ce qui nous facilitera beaucoup le service du pelerinage.
Dieu a beni d'une maniere visible nos premieres missions dans le Tolima. Nous en avons donn6 huit, dont
deux de trois semaines, et six de quatre semaines. Vingtdeux a vingt-trois mille personnes ont accompli leur
devoir religieux, durant ces missions; le chiffre des
communions depasse trente mille. Mgr 'archeveque s'est
montre enchantd de ce resultat. Nous avons le grand
avantage de pouvoir toujours mener la vie de communaute, puisque nous allons toujours au moins trois a
chaque mission. Le travail est tres fort; malgrd notre
meilleure volonte, nous n'arrivons pas a satisfaire tout le
monde, et pourtant, nous confessons durant huit et neuf
heures chaque jour. Les santds n'ont pas eu trop a souffrir de ce travail; grace i Dieu elles se sont maintenues
bonnes.
La derniere fois que j'ai eu 1'honneur de vous ecrire, je
vous disais que, sur la demande de Mgr 'archeveque de
Popayan et de M.le visiteur, j'allais, aussit6t les missions
termindes, entreprendre un voyage chez les Indiens de
Tierradentro, afin de reconnaitre le pays et de voirl'endroit
le plus convenable pour etablir la maison des missionnaires destinds & Pdvangdlisation des peuplades qui habitent le versant sud de la Cordillre centrale. Nous avions
mis dans nos plans de commencer notre retraite annuelle
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le 25 juin, afin de partir pour Tierradentro le 4 juillet;
dedj nous avions averti les gobernadores des divers
centres qui devaient nous envoyer les guides et les baes
ndcessaires pour le voyage. Mais l'homme propose et Dieu
dispose. Le 22 juin, je recevais un teIlgramme de M. le
visiteur qui m'annoncait que le conseil de la province
se riunirait le 5 juillet; il n'y avait qu'une chose a faire,
remettre la retraite I plus tard et partir immndiatement
pour Tierradentro, et le voyage fut arr&td pour le 26.
Mais il etait trop tard pour donner avis aux Indiens
de ce changement; force nous fut done de nous fournir
des choses n6cessaires, a Nataga meme. Nous etions a la
mauvaise saison, et 1'excursion s'annongait quelque pen
penible; par suite des pluies torrentielles des jours precedents, les fleuves avaient beaucoup grossi : c'est un obstacle avec lequel il faut compter en Colombie, oil les
ponts sont rares; la plupart du temps il faut passer les
fleuves A gue, et A la saison des pluies la chose devient
tres difficile et perilleuse.
Le lundi matin, malgre la pluie qui tombait, nous nous
mimes en route, MM. Puyo, Durou et votre serviteur. II
fallait nous hater pour passer le rio Negro qui grossissait
t vue d'ceil; il nous fallut deux heures de travail pour
passer nos chevaux. A i heures seulement, nous avions
atteint I'autre rive; nous dtions en territoire indien.
Nous aurions ddsird pouvoir atteindre, pour y passer
la nuit, le premier centre plus populeux, mais le retard
subi au rio Negro nous rendait la chose impossible. La
nuit avanCant a grands pas, nous resolOmes de demander
lhospitalitde une casita situde sur le bord du chemin.
Nous nous prdsentimes done a cheval A la porte de la
casita; 'accueil ne fut pas des plus favorables. II faut
vous dire que l'lndien est tres mifiant par nature; ces
braves gens, ne comptant pas encore sur le passage des
missionnaires, nous avaient pris sans doute pour des
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marchands qui venaient les exploiter; aussi la r6ponse a
toutes les questions fut-elle : No, accompagnee de reflexions en langue paes, reflexions qui n'avaient pas l'air
d'etre bien amicales : r Pouvez-vous nous donner posada pour la nuit? - No! - Avez-vous de la canne i
sucre pour nos betes! - No! a Nous ne pouvions pas,
cependant, coucher a la belle dtoile. Je descends alors de
cheval et je baisse ma soutane; cette fois plus de doute :
ce sont los Padres. Et immddiatement les Indiens de
nous inviter a descendre et a entrer dans la casita.Les
femmes et les enfants, qui s'dtaient d'abord enfuis a notre
approche, dtaient revenus de leur frayeur; nous dtions en
pays de connaissance. Je regarde dans I'int&rieur de la
casita, il n'y a qu'une seule piece de 4 mftres sur 5, avec
deja une dizaine de personnes et, en plus, un jeune
homme malade qui attend 1I le passage des Peres, afin de
se confesser avant de mourir. Nous arrivons cinq : impossible done de loger tous dans ce rdduit. Non loin de
la, il y a bien une autre casa, qui a une salle un pen plus
grande et independante; elle ferait bien notre affaire.
Nous entrons en pourparlers avec la femme indienne maitresse du logis; elle serait tres heureuse de nous donner
l'hospitalit6, mais... ? M. Puyo qui deja a examine la salle
devine d'oi viennent les hesitations de la bonne femme:
c'est que la piece n'a pas connu le balai depuis longtemps,
et la proprete y iaisse quelque peu a ddsirer. Nous rassurons lIndienne, et tous ensemble, pendant que nos domestiques preparent le repas, nous faisons le nettoyage
de la piece. En une demi-heure nous eames un dortoir
convenable avec chacun un peu de paille pour couchette.
Notre premiere nuit h Tierradentro a dte ddlicieuse!
Le lendemain vers 9 heures, nous arrivions I Coetando, village situd sur la rive gauche du rio Paez. DA4
la nouvelle de la venue des missionnaires s'dtait rdpandue,
et, dans la casa cural, nous rencontranmes une quaran-
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taine d'Indiens qui dtaient venus nous saluer. Le soir,
nous etions A Pueblito. C'est a Pueblito que 'on avait
d'abord songde etablir le centre de la nouvelle mission;
il y a 1t une source d'eau salde, oh, chaque dimanche,
viennent s'approvisionner les populations d'alentour; mais,
malheureusement, la permanence en ce lieu de quelques
individus de race blanche n'est pas une garantie de moralitd. Le mercredi, apres avoir celebrd la sainte messe,
nous nous mimes en route pour Huila, terme du voyage
de mes compagnons de route. En remontant le fleuve
Paez, nous rencontrimes sur notre chemin le village de
Talaga, quasi completement detruit pendant la derniere
guerre; c'est la, nous dit-on, que les reverends Peres
Franciscains avaient eu l'intention de fonder une maison
de missions; pour des raisons que j'ignore, le projet n'a
pas Wetrdalise. La modeste eglise a souffert beaucoup
aussi; les soldats Pont devalisde de tous ses ornements.
Le soir, vers 5 heures, nous atteignimes Toes. Nous
avons parcouru tout le village sans rencontrer un seul
habitant. A moins de circonstances extraordinaires, 1'Indien, durant le jour, ne vit pas dans sa case; il la quitte de
bonne heure le matin et ne revient qu'A la nuit. Toute la
journde, il travaille dans ses champs sans prendre un
moment de repos; il ne fait que deux repas, un le matin
avant le jour, l'autre a la nuit; le reste du temps il se
soutient en mastiquant des feuilles de coca, melees avec
une espece de chou nommee manibi.
Nous fimes plus heureux a Huila; les Indiens, prevenus de notre arrivde, nous attendaient avec les autorites
au grand complet. Huila est un centre populeux uniquement compose d'Indiens; beaucoup, surtout parmi les
femmes, ne parlent que la langue paes; nous sommes
parvenus cependant a nous faire comprendre. Vous ne
pouvez vous imaginer la joie de ces bons Indiens, quand
ils apprirent le but de notre visite et que,bient6t, ils au-
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raient des Padres qui habiteraient parmi eux, et que
peut-etre leur village serait le centre de la mission. En
effet, de l'avis de tous, Huila est un site exceptionnel &
tous les points de vue, et du climat et des productions; il
n'a rien a envier aux plus beaux sites de la Suisse. Le
village est situi dans une magnifique vallee qui part du
rio San Vicente et va aboutir k la Cordillere au pied de
Verado du Huila.
Ce soir-la, precisement, - on eit dit, pour nous
souhaiter la bienvenue ou pour faire cesser nos hdsitations sur le point a choisir pour la nouvelle residence, le glacier s'est ddcouvert dans toute sa hauteur, 5 8oo metres; nous avons pu l'admirer tout a notre aise. C'est un
panorama unique en son genre. Durant la nuit, le gobernador avait envoyd avertir les gens des alentours, et i
6 heures il y avait deji foule dans I'dglise. Jusqu'a midi,
la casa cural ne ddsemplit pas, et, a midi, mes compagnons et moi nous separimes : eux, pour regagner Nataga par le m8me chemin oi nous etions venus; moi,
pour me diriger vers Cali, en traversant la Cordillere, i
un point que l'on nomme le Parancode Moras. Un Indien de Huila, syndic de I'eglise, se mit aimablement i
ma disposition pour me servir de guide dans cette parti
du chemin tout a fait inconnue pour moi.
Sur ma route je rencontrai trois centres assez bien peuplis, et le soir, vers 6 heures, j'arrivai en vue de Ellosoco,
village important situe a z 8oo metres d'altitude.
J'avais oublid que nous 6tions au 29 juin; les Indiens
de Ellosoco n'avaient pas oublid la tradition qui existe
chez eux de feter saint Pierre par des rejouissances.
Chez les autres peuplades, j'avais trouvd une tranquillit6
relative, la soirde me rdservait une surprise qui allait me
-prouver que je n'avais rien perdu pour attendre. Depuis
trois heures, je gravissais une c6te longue et pinible,
quand, parvenu au sommet de la montagne, j'entendis des
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cris, des ddtonations d'armes a feu et une musique qui
n'itait pas pricisement des plus harmonieuses; je compris que Ellosoco etait en fete. Mon guide, ayant pris les
devants, etait all annoncer mon arrivde; il n'y avait pas
a reculer, d'autant plus qu'il n'y avait aucune maison
dans ces parages et que la pluie menagait. J'avais a peine
commencd a descendre quand tout a coup je vois une
centaine de cavaliers qui accouraient a ma rencontre a
bride abattue. J'eus a peine le temps de me raffermir sur
ma selle, car ma pauvre mule, effrayee par tout ce bruit,
donnait des signes d'impatience et menaqait de rebrousser
chemin toute seule. En un clin d'oeil je suis entour& par
ces braves Indiens qui tous, h qui mieux mieux,-veulent
me serrer la main. Leur chef avait beau vouloir les retenir pour m'eviter une chute desagrdable, tous ses efforts
dtaient vains. Je me prete de bonne grace B ces effusions,
tout en surveillant de pros ma monture, qui avait oublid
les fatigues de la journde et prenait sa part de l'allegresse
gdntrale. Je m'apercus bien vite que mon escorte improvisde avait bu quelques rasades d'eau-de-vie en 1'honneur
de saint Pierre, et je me demandais quels dtaient les plus
echauffes, ou des chevaux ou des cavaliers. II n'y eut,
grace k Dieu, aucun accident. II est vrai que les Indiens
sont des cavaliers incomparables, c'est un plaisir de les
voir manceuvrer leurs chevaux i peine domptds; beaucoup n'ont ni selle ni etriers, quelquefois meme pas de
frein : ils font, malgrd cela, des prodiges d'adresse et
d'agilite. Peu a peu, le cortege s'dtait augmentd; toute la
population etait venue A ma rencontre.
C'est au milieu de cette escorte que je fis mon entree a
Ellosoco. Dans la casa cural, prdparde en mon honneur,
je trouve le repas ddji servi. C'etait une soupe a l'indienne
faite de pommes de terre qu'on avait oublie de peler, un
morceau de poisson avec des pommes de terre dans les
memes conditions. Je m'executai, d'autant plus que le
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mon appetit. J'en 6tais encore a dissequer mon poisson,
quand je vois la foule s'dcarter et donner passage au gobernador de la tribu; celui-ci s'avance solennellement,
son biton, insigne du commandement, dans une main et
le sombrero dans l'autre; quand rIndien se d6couvre pour
parler i quelqu'un, c'est que la chose est grave. Au milieu
du silence general, il me demande une faveur, celle de
rester toute la journde du lendemain parmi eux, afin de
leur faire la fete religieuse : une messe solennelle et le
rosaire le soir.
Je ne pouvais refuser cette aimable invitation; d'autant
plus qu'il y a un mariage i bdnir. Ma rdponse affirmative
provoqua une explosion de joie et de Vira el Padre! Viva
san Pedro I et aussit6t on se met & Poeuvre pour nettoyer
Plglise.
A 7 heures du matin, le vendredi, tout le monde
assistait k la messe, dans le recueillement le plus complet.
La messe achevee, les jeux recommencerent comme ils
avaient eu lieu la veille. Voici en quoi ils consistent. Les
cavaliers se groupent devant la porte de l'Pglise, et 1M, le
chef tenant un coq vivant dans la main, leur adresse un
discours. J'eus beau prater loreille, pour saisir quelques
mots, ce fut en vain : il parlait la langue paes. Le discours devait etre dmouvant, si j'en juge par les vigoureux san Pedro qui,de temps a autre,se faisaient entendre.
Le discours achev, la fanfare executa un morceau, runique sans doute, de son repertoire; il faut vous dire que
les instruments sont des plus primitifs; des flates de roseau et toujours l'inivitable grosse caisse. Le chef, toujours a cheval, s'avanca alors vers la porte de P'glise,
adressa quelques mots a la statue de saint Pierre que ron
avait coiffee pour la circonstance d'un large chapeau et
cravatie d'une large ceinture rouge; apres cela il lui offrit
le coq qu'il tenait a la main et le prdsenta & chacun des
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cavaliers qui l'entouraient. Chacun d'eux arrachait quelques plumes a la pauvre bete et allait les jeter dans l'dglise
en criant: San Pedro! La ceremonie terminee. ils sc lancerent k la poursuite de leur chef qui les prdcedait brandissant le fameux coq, auquel chacun cherchait &arracher
un membre; ce fut une course qui dura au moins une
demi-heure. Quand quelqu'un est parvenu a arracher la
tate, la course prend fin, on recueille les membres epars
de la pauvre victime et on les porte dans une maison oh
une cuisini&re est chargee de la preparer pour le repas du
soir. Pendant que les chevaux se reposent, les cavaliers
recitent un rosaire, et la course recommence autant de
fois qu'il y a de coqs a sacrifier ce jour-la; j'en ai comptd
dix, je crois meme qu'on m'en a servi un au repas du soir;
je me suis rassure en pensant que je n'avais pas de compte
a rendre a la Socie't protectrice des animaux: les Indiens
en ignorent assurement les statuts
Le soir, a 6 heures, nous commenqames la recitation
du rosaire,et la cIremonie se termina seulement a 9 heures.
Quand les Indiens sont a l'eglise, c'est pour de bon, et
quand ils ont la chance d'avoir un prdtre, ils en usent
largement.
J'avoue que les ceremonies que j'ai vues dans l'eglise
m'ont profondement impressionne. Les missionnaires
qui vont venir auront sans dome quelques choses a reformer, car i! est impossible que, chez ces peuples ainsi abandonnes, il n'y ait pas certaines pratiques un peu superstitieuses. Mais au moins on est certain de trouver des ames
dociles et pleines de bonne volontd.
Le lendemain, toujours sous la conduite d'un Indien,
je m'acheminai vers Cali, oh j'arrivai le 3 juillet. Et maintenant la fondation de la maison de Tierradentro est un
fait accompli.
C'est bien la Providence qui a aplani toutes les difficultds. Apres plusieurs refus motives par le ddfaut de

-

100 -

personnel suffisant, M. le visiteur avait dO dccliner les
offres de Mgr I'archeveque de Popayan. Votre lettre d'acceptation de cette nouvelle mission a mis le comble i la
joie de Sa Grandeur; elle le dit hautement a tous ceux
qui vont la visiter. Sans doute, il ne faut pas se faire illusion, ce sera une rude mission. Tout est, non a organiser,
mais h creer. 11 y aura les difficuhes de la langue, tres
pauvre en elle-meme, et qui manque de termes pour
exprimer les choses religicuses. Ajoutez a cela les difficultes materielles inherentes a la situation. Mais les fondateurs de cette ouvre nouvelle sont bien choisis :
MM. Rojas, Ortiz et Segura sauront la mener a bonne
fin. Pour moi, je me rejouis doublement, car desormais
nous ne serons pas aussi isoles; cette maison sera le trait
d'union entre Cali et nous; quel que soit le centre qui
sera choisi pour la residence des missionnaires, nous ne
serons jamais a plus d'une journee et demie.
Mgr de Garzon vient de nous envoyer notre itineraire
pour la campagne 19o5-90o6. Nous aurons du travail du
ier octobre au 24 juin.

E. LARQUkRE.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

47. M. Smith IThomas), pretre, decddd a Perryville
(Etats-Unis), le 23 septembre 1905; 76 ans d'ige; 56 de
vocation.
48. Mgr Bray (G'raud), eveque, vicaire apostolique du
Kiang-si septentrional (Chine), ddcdd le 25 septembre
19o5, a Kieou-Kiang (Chine); 80, 57.
49. M. Charles (Antoine), pretre, decede a Manille (Philippines), le 2 septembre 1905; 27, 1 1.
50. M. Porcellotti (Sdraphin), pretre, decedd a Pdrouse
(Italie), le 5 octobre 1905; 66, 39.
51. M. Cornu (Isidore), pretre, deced6 a Lille (France),
le 12 octobre 1905; 76, 53.
52. M. Urien (Leon), pretre, ddcdde a Manille, SaintMarcellin (Philippines), le 5 septembre 1905; 34, 17.
53. Monteuuis (Octave), pretre, dicedd au Berceau de
Saint-Vincent-de-Paul (France), le 21 octobre 90o5; 44,
i9.
54. M. Giraud (Andre), pretre, ddcede au Berceau de
Saint-Vincent-de-Paul (France), le 4 novembre 1905;
32,

3.

55. Fr. Ortega (Mathieu), coadjuteur, decedd le 8 novembre 1905, a Badajoz (Espagne); 77, 56.
56. M. Nota (Antoine), pretre, decedd i Naples, Vergini,

jItalie), le 16 novembre

1905; 58, 41.
57. M. Oresve (Mathurin), pretre, d&c'dd a Bedde (Illeet-Vilaine), le i" d6cembre 1905; 73, 43.
58. Fr. Mac Kay (Patrice), coadjuteur, dcedde a Dublin,
(Irlande), le i" ddcembre 19o5; 65, 42.
59. M. Olivier (Laurent), pretre, dic6de a Santiago
(Chili), le 5 ddcembre 19o5; 52, 25.
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NOS CHERES SlEURS
Anne Boisselier, d6cedee a I'H6pital des Pellegrini, a Naples;
74 ans d'age, 48 de vocation.
Marie Lager, H6p. de Quezaltenango, Am. centr; 36, 16.
Catalina Gonzalez, Hospice des Enfants trouves de Malaga,
Espagne; 25, 2.

Felipa Lusarreta, Mais. St-Nicolas de Valdemoro, Esp.; 25, 6.
Maria Vazquez, H6pital de Santiago de Galicia, Esp.; 27, 4.
Antoinette Vidal, Maison Sainte-Marie, Boulogne-sur-Mer,
France; 74, 54;
Blanche Riquet, Mais. Saint-Vincent de L'Hay, France; 34,7Marie Bonnaire, Asile Saint-Vincent de Lisbonne; 64, 40.
Hermance de Treverret, Maison St-Eugene, a Paris; 84, 56.
Louise Farszhy, H6pital Saint-Etienne de Budapest; 4, 7.
Suzanne Tominska, Maison centr•e de Cracovie; 25, 5.
Marie Marcotte, Misericorde de Damas, Syrie; 74, 43.
Marie Zancanella, Maison centrale de Turin; 35, z2.
Elvira Baig, H6pital general de Valladolid, Espagne; 22, 1.
Maria Bilbatua, Ecole San Pedro de Nos, Espagne; 43, 25.
Maximina Singzon. College de l'Immaculee-Conception, i
Manille, lies Philippines; 58, i.
Dolores Cabrera, Hosp. de Las Palmas, lies Canaries; 37, 7Maria Martinez, Hospice des Enfants trouves de Seville, Espagne: 67, 39.
Jeanne Deelvi, H6pital de Chilons-sur-Marne, France; 76, 50.
Elisabeth Delhoven, Maison de Marie-Immaculee de Belletanche, Lorraine; 3o, 8.
Marie Lewis, Asile Saint-Vincent de Dublin; 56, 33.
Henriette Wilson, Mais. Centrale d'Emmittsburg; 63, 40.
Marie Nigoul, Mais. de charite St-Projet, a Bordeaux; 67, 45.
Jeanne Korinthenberg, H6pital europeenne d'Alexandrie,
Egypte; 8o, 54.
Louise Couturier, Ecole libre de Maison-Carree, Algerie;
89, 68.
Marie Leitner, Maison centrale de Salzbourg; 29, 5.
Jeanne Levadoux, Maison centrale de Rio-de-Janeiro, Bresil;
76, 58.
Zenobia Vicima, H6p. St-Vincent de Santiago, Chili; 66, 38.
Etiennette Henriot, Maison de charit6 de Domagne, France;
81, 60.
Winifred Ryan, H6p. St-Thomas de Nashville,Et-Un.; 35, I.
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Eleonore Prokopowicz, Maison centrale de Varsovie; 71, 52.
Francoise-Agla6 Jacquot, H6p. de Mollendo, Perou; 57, 31.
Marie Augustine Meyniel, Maison de charite de Montolien,
France; 70, 44.

Virginie Mangavel, Mais. de char. de Clichy, France; 60, 36.
Hedwige Macewicz, H6p. du St-Espr. de Lomza, Pol.; 6o, 32.
Rose-Marie Tranier, Ecole milit. de St-Hippolyte, Fr.; 3o, 8.
Justine-Marie Lemarie, Maison St-Vincent de Lyon; 62, 36.
Leonie Lacaussade, Misericorde de I'Assomption, Paraguay;
26, 4.

Hlene Poznik, H6p. St-Jean de Budapest, Hongrie; 37, z5.
Clementine-Celestine-Sophie Gliocho, Maison-Mere; 72, 49.
Reine-Elisabeth Touvier, Hosp. de Conception, Chili; 77, 52.
Marie-Jos6phine-Henriette Cuny, Hospice civil de Mustapha,
Algkrie; 32; 8,

Clara Palan, Hospice de Gerona, Espagne; 79, 59.
Frangoise Mundinano, Hospice de Lugo, Espagne; 38, g9.
Madeleine Oriol, H6pital de Salamanca, Espagne; 67, 46.
Brigitte Moso, Asile Saint-Joseph de Grenade, Espagne; 46, i6.
Marie-Louise-Elisabeth Andrin, Hosp. d'Avallon, Fr.; 81, 56.
Marie-Euphrasie Pascal, H6p. civil de St-Cloud, Fr.; 3a, 9.
Th6rese. Albanesi, Maison centrale de Sienne, Italie; 54, z6.
Marie Floret, Mise.riord de Douai, France; 73, 53.
Marie Tcheppe, Maison centrale de Graz, Autriche 52, 26.
Marie-Caroline de Lavaissiere, Maison de la Providence
d'Ourmiah, Perse; 74, 5i.
Antoinette Cussar-Blauc, Hosp. de Lesparre, France; 43, 22.
Marianne Pawlowska, H6p. St-Vincent de Leopol, Pol.; 26,5.
Josephine Nemetz, H6p. St-Vincent de Leopoi, Pol.; 74, 41.
Claire Barichi, Maison centrale de Turin; 68, 48.
Marie Hourdin, H6pital general de Billom, France; 41, 17.

Marie Mc Loughlin, Asile des aliknes de la Nouvelle-Orl6ans,
Etats-Unis; 28, 3.

Cecilia Curley, H6pital de Saint-Joseph, Etats-Unis; 33, to.
Marguerite Boulzaguet, Hosp. de Marmande, France; 69, 51.
Catherine Riley, Asile des Enfants trouv6s de San Francisco,
Etats-Unis; 71, 41.

Marie G4noyer, Creche Sainte-Marie de Marseille; 64, 43.
Emilie Daniel, Maison de chariti d'Ibarra, Equateur; 27, 4Catherine Kovags, Ecole d'Alt-Ofen, Autriche; 3x, 1.
Marie Le Plain, H6p. St-J.-de-D., a Guatemala, Am. cen.; 44, 5.
Elisabeth N estl, Hosp. de Salzbourg-Riedenburg, Autr.; 78, 5o.
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Antoinette Jancic, H6p. Wilhemine de Vienne, Autr.; 43, 19.
Helene Toth, Asile de Moson, Hongrie; 29, II.
Jeanne Toulouse, Maison centrale de Montolieu; 67, 47Anne Paulin, Maison centrale de Montolieu; 70, 46.
Caroline Hipp, Mais. de char. de Valenciennes, Fr.; 79, 60.
Charlotte Rossion, Hospice de Dinant, Belgique; 66, 43.
Marie Herran, Maison centrale d'Emmittsburg; 32, 6.
Marie Brunon, Mais. char. de St-Pierre de Montrouge; 73, 47
Jeanne Marceillier, Mais. de char. d'Hersin, France; 6o, 32
Emilie Lardillier, H6pital de Montereau, France; 48, 25.
Josephine Trittemwein, Maison de Pilis-Csaba, Hong.; 44, 25.
Marie Gegan, H6pital de Troy, Etats-Unis; 32, xI.
Constancia Marcondes, Asile Sainte-Leopoldine de Nietheroy,
Brisil; 31, 6.
Marguerite Portaix, H6pital d'Alencon, France; 6o, 36.
Marie Constans, H6tel-Dieu de Douai; 89, 58.
Madeleine Guillon, Hosp. civil de Mustapha, Aigerie; 71, 40.
Marie Rouge, Maison de charite de Montolieu; 3i, 4.
Giradalupe Faulac, Maison Sainte-Marie de Smyrne; 56, 37.
Marie Fraticelli, Mais. Saint-Joseph de Portici, Italie; 55, 28.
Marie Touffait, Ecole d'Orlansville, Algerie; 73, 49.
Suzanne Schroeder, Mais. de la Prov. d'Hodimont, Belg.; 69,48Adelaide Garcia, H6pital de l'Enfant-Jisus, B Madrid; 34, i6.
Jeanne Peeters, Maison centrale d'Ans, Belgique; 49, 27.
Julie Thomasset, Maison Saint-Vincent de L'Hay; 48, 25.
Manuela Bereciartua, H6pital general de Madrid; 43, 21.
Baltasara Calvo, Hospice de femmes de Jaen, Espagne; 53, 34.
Josefa Alberdi, H6pital de Chiclana, Espagne; 70, 46.
Maria Sabaterc, Maison centrale de Madrid; 21, 3 mois.
Basilisa Angosto, H6pital de Tafalla, Espagne; 22, 7.
Rita Gimena, Hosp. des Enf. trouves de Cordoba, Esp.;3i, II.
Petra Aulis, H6pital de Las Palmas, iles Canaries; 63, 44.
Melanie Meunier, H6p. general de Montpellier, Fr.; 83, 59.
Victoire Huss, H6pital de Przeworsk, Pologne; 72, 52.
Agustina Averasturi, H6pital de Vitoria, Espagne; 72, 45.
Marie Joly, Mais. de charite St-Pierre, Dijon, France; 40, 16.
Rose Dariez, Maison Monte-Calvario, a Naples; 78,
59.
Marie Bondivena, Hospice de Longwy-Haut, France; 63, 39.
Jeanne Perotti, Asile de la Teppe, France; 26, 5.
Julie Fineschi, Maison centrale de Sienne;
59, 41.
Catalina Escalante, Maison Saint-Alphonse, Madrid; 67, 3:.
Marie Wacogne, Maison de charitk d'Aragona, Italie;
37, 14.
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Madeleine Moreau, Mais. de char. de Lille-Wazemmes; 8o, 59.
Marie Brot, Maison Saint-Vincent de L'Hay; 60, 40.
Marie Forest, Mais. de ch. de Tcheng-Ting-Fou, Ch.; 3i, i .
Eudoxie Hennequin, Ecole de Melun, France; 77, 54.
Marie Letort, Hospice civil de Constantine, Algerie; 47, 26.
Madeleine Saint-Paul, Asile Sainte-Anne de Chatillon-surBagneux, France; 73, 44.
Jeanne Bernard, Maison de charite de Clichy; 75, 53.
Marie Galli, Maison centrale de Turin; 3o, 11.
Jeanne Darbon, Maison de charit6 de Lille-Fives, Fr.; 71, 47.
Louise Lefivre, Mais, de char. Princ. Ste-Choix, Lyon; 5, 28.
Marie Dursort, Maison de charit6 Princesse Sainte-Marguerite, Paris; 58, 3a.
Ladislase Smiech, Asile des garcons de Varsovie, Pol.; 29, 4.
Marie Teibber, Prison de Lankowitz, Autriche; 3o, 9.
Berthe Thilloy, Maison principale, Paris; 46, to.
Ramona Rodriguez, Hopital de Cuenca, Espagne; 74, 43.
Joseph Averasturi, H6pital de Vitoria, Espagne; 72, 42.
Maria Mas, H6pital de Lerida, Espagne; 60, 35.
Escolastica Lopez, H6p. St-J.-de-Dieu, Grenade, Esp.; 26, 2.
Elvira Vidal, Mais. de char. de Valdemore, Espagne; 60, 4o.
Pascuala Montoya, H6p. St-Barth6lemy de Lima, Esp.; 52, 23.
Adolphine Ghienne, Maison de chariti Princesse Saint-Augustin, Paris; 64, 42.
Marguerite Marcou, Hospice de Saint-Pol-en-Artois; 81, 54.
Thomasa Lujon, HOpital de Los Angeles, Etats-Unis; 27, 3.
Maria Loisel, Maison principale, Paris; 37, I .
Claudine Garin, Maison de charite de Roques, Fr.; 54, 32.
Ninfa Amasio, Maison centrale de Turin; 34, i3;
Santa Latino, Maison centrale de Naples; 40, 13.
Marguerite Gorman, Orphelinat St-Vincent de Dublin; 45, 24.

NOTICES
Voici la liste des intdressantes et edifiantes notices des
Scurs publiees dans la Circulaire de la tres honorde Mbre
Kieffer aux Filles de la Charitk, le i" janvier 9go6:
1903,

zi nov.

Sceur Incarnation
DE SANTAELLA,

190o4

27 fev.

GOMEZ

a I'H6pital

iCirculaire 1906, p. 3-6).
Soeur Justine Bissi, a l'Institut Battolla (Circ. 1906,
p. 7-13).

1904, so avril

1904. 22 mars

1904, 14 oct.

1904,

1904,

18 oct.

"'

nov.

Sceur Claudine

GENTY,a I'Orphelinat (Circ- 1906, p. 13- CAMPORNORoNE
21.
(Italie).
Sceur Climentine LASSALLE,
1906, p. 21-24).
Sceur
Victoire

(Grice).
DUMETZ,

Sceur
Mathilde WELSERSHEIMB, Maison des alidnes

GRAz-FLm.nor

(Circ.

(Autriche).

1906,

Soeur

p. 35-46).

Louise

SARNTHEIN,
(Circ. 1906,

de

chariti,

paroisse

Saint-Lazare (Circ.

4 die.

GRA
(Autriche).

Sceur Caroline BoUAs, Mai-

son

1904,

SaNToam

Maison de eharite ICirc. BOURNABAT
19o6, p. 25-30).
!Turquiejd'Asie).
Soeur Elise MARTrn, Maison
du Sacre-Cwur (Circ. 1906,
TAUrIS
p. 3o-35).
(Perse).

Maison centrale
P- 46-53).
1904, 27 nov.

MAssA

(Italie).

Maison de charite (Circ.
1904, 29 juil.

Lion
(Espagne).

1906,

p. 53-57).
Soeur Blanche BAST-i, Maison de chariti, paroisse St-

MARSEILLE

Lazare (Circ. 1906, p. 5 7-64).

MARSEILLE
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1904, 16 nov.

Sceur Marguerite Mav,Mais.
cent. (Circ. 19o6, p. 64-70).

19o4, a3 dec.

Soeur Marie-Anne STRECKEL,

Maison centrale (Circ. 9go6,

EMurrTSBURG
(Etats-Unis).

19o5,

p. 70-73).
Sceur Marie CAULFIELD, Maison centrale (Circ. 1906,

1905,

12

fiv.

8 janv.

1905, 27janv.

p. 73-78).
Sceur Caroline JUHEL, Maison centrale (Circ. too6,
p. 78-88).
Sceur Marie BONNAURE,

EMMTursBULG
iEtats-Unis).

EMMIrTSBURG

(Etats-Unis).
VARsovIE
(Pologne).

Or-

phelinat (Circ. i906, p. 88- VIETRI-S.-MER
(Italie).

96).
19o5,

16 fev.

1905, 26 .fev.

Soeur Amelie STIEBOR, Maison centrale jCirc.
9go6.
COLOGNE-NIPPES
p. 96-104).
Soeur

Euphemie

LASNIER,

Asile des Enfants trouves
(Circ. 1906, p. o04-o08).
1905,

2 avril

Sceur

Elisabeth

DANGEZ,

Maison de charite, paroisse
Saint-Marcel (Circ.
I9o6,
p. o18-120o.
o905, 15 sept.

1904, 12 aoflt

Soeur Marie LEWIS, Asile
Saint-Vincent (Circ. 19o6,
p. 120-127).
Soeur Marie SCHUMAKER,
H6pital
militaire
(Circ.
19o6, p. 127-128).

1904, 17 nov.

1904, 20 nov.

19o5, 2 janv.

Soeur

Adele

PARIS
DUBLIN
(Irlande).

GYAQUIL

BRONCHARD.

Maison Saint-Joseph (Circ.
i906, p. 128-x3o).
Sceur Antoinette AFFENTANCHEG,
Maison de Charite
(Circ. 19o6, p. i3o-i3i).
Sceur Lopoldine MANGOURD,
Maison Saint-Vincent (Circ.
19o6, p. 131-132).

1905,21 janv.

BAHIA
(Bresil).

Sceur Amelie POITOUT, Asile
de la Mendicit6 (Circ. 1906,
p. r32-r33).

TnEHRAN
(Perse).
TCHOU-SAN
(Chine).

L'HAY

BAHIA
(Bresil).

1905,

190 5 ,

2 fev.
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Scur Marguerite ARRECKS,

Maison de charite
1906, p. I33-x35i.
5 fev.

(Circ.
BOISGUILLAUME

Sceur Catherine CADAILLON,

Maison de charite (Circ.
1906, p. i35-i36).
igo5, Ii fev.

LE MANs

Saur Louise DUHAMEL, Hos-

pice Stappaert (Circ. 1906,
190o,

21 fev.

p. 136-137).
Sceur Marie CRairT,

LILLE

Maison

centrale iCirc. 1906, 'p. 137138i.
i9o5, 6 avril
i9o5,24avril

Sceur Adele GRANELLU,

H6-

pital Circ. 19o6, p. 138- 39).
Soeur Marie RoNDt, Maison
de la Providence ICirc. 19o6,
p. 139-140).

Lnu
(Pirou)
PARME
(Italie).
BRUXEzLLES

(Belgique).

VARIETES
L'EGLISE SAINT-VINCENT-DE-PAUL,

A PARIS

L'une des dglises paroissiales de Paris est sous le vocable de saint
Vincent de Paul; c'est celle dont la gravure est placee en tete de ce
num6ro. Les ddtails historiques qu'on va lire sont extraits, en grande
partie, du tres utile ouvrage de M. 'abbe Duplessis: Parisreligieux
(in-t2, Paris, Roger, 19oo); et en partie d'une itude de M. l'abb6
Ddsers, curd de Saint-Vincent-de-Paul, publice dans la Semaine religieuse de Paris (28 avril 19oo).

Sous le r6gne de Louis le Gros une leproserie fut etablie sur une partie des domaines de Iancienne abbaye de
Saint-Laurent, et cette lCproserie requt, selon 1'usage, le
vocable de saint Lazare. Elle dtait administrde par des
chanoines rdguliers de Saint-Augustin. Mais, avec le temps,
Paris alla s'assainissant, et la leproserie vit diminuer le
nombre de ses malades, si bien qu'au xvi" siecle elle dtait
devenue sans emploi. Ce fut alors qu'elle fut cedde par le
prieur a saint Vincent de Paul, et celui-ci y dtablit le
centre de ses oeuvres; de lI vient le nom de Lazaristes,
donnd aux pr&tres de la Mission.
A 1'dpoque de la Rdvolution, la maison de Saint-Lazare
devint un bien national; le territoire en fut morcele, et
une partie des bitiments servit et sert encore de prison.
Mais, avec I'euvre de saint Vincent, disparaissaient les
facilitds donndes aux habitants du quartier pour I'accomplissement de leurs devoirs religieux. Aussi, au moment
du Concordat, il fallut crder une paroisse qui recut le
nom de Saint-Lazare, et dont le centre fut une dglise provisoire dlevie rue Montholon. Vers 1815, le nom de Saint-
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Lazare disparut, pour faire place a celui de Saint-Vincentde-Paul.
Cependant, la population augmentait, et 1'eglise de la
rue Montholon 'tait devenue absolument insuffisante. La
construction d'un nouvel edifice fut dtcide, et la premiere
pierre en fut pos6e le 15 aoft 1824, sur un terrain en lminence, oh saint Vincent de Paul aimait a aller prier dans
un petit ermitage. La construction dura vingt annies,
sous la direction successive de J.-B. Le PEre et de Hittorf,
gendre du precedent. L'dglise fut consacrde par Mgr Afire,
le 21 octobre 1844. Parmi les cures de Saint-Vincent-dePaul, il faut citer M. Bernet, nomme en 1827 iveque de
La Rochelle, mort cardinal et archeveque d'Aix en 1844.
L'eglise de Saint-Vincent-de-Paul, bitie sur une hauteur, dans l'axe de la rue d'Hauteville, y produit, depuis
le boulevard, un heureux effet de perspective. On y accede
par un escalier de soixante marches, avec rampe en fer
a cheval entourant de petits jardins. L'edifice lui-meme est
construit dans le style des basiliques romaines, mais avec
un porche grec. Ce portique est forme de douze colonnes
ioniques supportant un fronton triangulaire, dans le
tympan duquel est sculptd un bas-relief en pierre : la
Glorification de saint Vincent de Paul; c'est l'ceuvre de
Leboeuf-Nanteuil, executee en 1846. Aux deux extremitds
de la facade, a la hauteur du tympan, sont les statues en
pierre de saint Pierre et de saint Paul, euvres du sculpteur
Ramy, en 1844. Au-dessus de ces statues, s'elancent deux
tours carrees, hautes de 54 metres, et relides par
une
balustrade, sur laquelle se dressent les statues des
quatre
6vangelistes (1844) : saint Matthieu, par Foyatier;
saint
Marc, par Brian; saint Luc, par Auguste Barre,
et saint
Jean, par Valois.
La porte centrale de l'eglise est en bronze; elle est
ornee
d'une statue reprisentant Jesus-Christ, et de bas-reliefs
consacres aux ap6tres, executes par
Farochon (1844).
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A l'intdrieur, la nef et le chceur en hemicycle sont
entoures de bas c6tds et de chapelles latdrales et absidales.
mais sans transept. Les colonnes ioniques qui limitent la
nef supportent une frise ornee des celebres peintures
d'Hippolyte Flandrin. Au-dessus de cette frise, un second
ordre de colonnes forme galerie, et supporte un entablement d6cor6 de medaillons peints sur fond d'or, et representant des saints. Le plafond de la nef, h poutres apparentes, et celui des bas cotds sont orn6s de caissons et
d'incrustations fort riches, et des ornements de toutes
sortes donnent h 1'iglise tout entidre un aspect tr.s decoratif.
Mais l'oeuvre d'art par excellence, dans cette eglise, est
la cdl6bre frise peinte, en i 8 5 3 , par Hippolyte Flandrin,

auteur aussi des celebres fresques de Saint-Germain-desPres, i Paris; c'est le chef-d'oeuvre de l'artiste et Fune
des merveilles de la peinture franqaise. Sur un espace de
plus de 267 metres carres mis a sa disposition, Flandrin
a reprisenti une longue thdorie de saints et de saintes se
dirigeant vers le ciel, symbolise dans le sanctuaire par
des anges qui preparent les couronnes riservies aux elus;
ces anges sont reprdsentes dans l'arc triomphal qui ouvre
sur le sanctuaire. -

DuPLESSIS.

Dans cette immense fresque, les saints sont partages en
differents groupcs, separ.spar des palmiers. Ce sont, d'un
c6te de I'eglise, en allant de l'entre vers le choeur, les
confesseurs : saint Joseph, saint Antoine, saint Benoit, etc.;
les saints dveques, les saints docteurs : saint Athanase,
saint Jir6me, saint Augustin, etc.; les saints martyrs :
Etienne, Laurent, etc., et enfin les saints ap6tres. - De
l'autre c6td, ce sont les saintes: saintes pdnitentes d'abord,
les saintes femmes ensuite; sainte Fdlicit6 avec ses enfants,
qui contemplent le ciel du regard limpide des anges;
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Madeleine, Thais, Marguerite de Cortone; plus loin,
sainte Thais brdle les vEtements de ses fetes profanes;
sainte Zite, la servante fiddle, va a la fontaine, sa cruche
a la main; puis ce sont les saintes vierges non martyres:
sainte Marthe, sainte Scholastique, etc.; enfin, les saintes
vierges martyres : sainte Agnes, sainte Catherine, sainte
Cecile, etc. Ce dernier groupe, du c6te de l'epitre, et celui
des ap6tres, du cote de f'vangile, semblent conduire cette
merveilleuse procession des elus; elle rejoint, au-dessus
du chweur, les anges dont le bras tend les couronnes.
On ne peut s'empecher d'admirer la force d'esprit et
l'inspiration sublimequ'il fallaitaupeintrepourgarnircette
gigantesque surface de la plus suave des oeuvres, de celle
que Beule appelait avec admiration les Panatenees chritiennes, et dont Ingres disait a son cher disciple : a Vous
avez di aller au ciel, pour y d6couvrir ces radieuxvisages.
Dans ce beau poeme, la force s'allie a la grace, et l'ame
profondernent religieuse de rartiste transparait dans les
figures gravement drapees qui se suivent en flottantes
theories au long de la nef de Saint-Vincent-de-Paul.
Flandrin savait peindre; il y a des corps vivants sous les
plis harmonieux des vetements; mais, tout en peignant
beaucoup mieux que Fra Angelico, il a derobd a ce suave
artiste le secret de peindre des Ames.
L'impression gdntrale qui se degage de cette fresque
merveilleuse, c'est une impression de sereniti, de paix,
beata pacis visio. Charles Blanc disait : Un artiste est
toujours vrai, quand il saisit Fesprit des choses. ) II 'a
saisi, lesprit des choses, ce grand chr6tien que fut Hippolyte Flandrin, et il nous a donn6 a lire sur les murs de
Saint-Vincent-de-Paul le poeme des ames, un des plus
beaux que l'on ait ecrit.
La frise du sanctuaire a etC peinte par Picot. Le centre
de la composition reprisente Jdsus-Christ entourd des
prophetes et des ap6tres qui forment sa cour. Le Christ
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est sur son trone, et saint Vincent de Paul, a genoux, lui
presente les petits enfants qu'il recueillait pour les garder
a la vie et &Dieu. - Lion DiSERS.

La ville de Paris, en ilevant une dglise h saint Vincent
de Paul, a dresse un monument vraiment digne du grand
homme et du grand saint dont elle voulait honorer la
memoire.
PORTRAITS ET SOUVENIRS HISTORIQUES
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION

LE ROI JEAN V, DE PORTUGAL

Dans sa circulaire du I" janvier 1751, M. de Bras,
supdrieur de la Congrdgation de la Mission, disait, en
s adressant a toute la Compagnie : c Je vous prie, Messieurs et mes tres chers freres, de vous souvenir dans vos
saints sacrifices et prieres de S. M. le fiddlissime dom
Jean de Bragance V, roi du Portugal, notre insigne bienfaiteur et protecteur, mort dans le courant de P'anee
derniere, et qui, nous ayant royalement fondes h Lisbonne pour quarante sujets, nous a fair faire a ses d6pens
une maison propre a l'exercice de toutes nos fonctions. a
Jean V, an en 1689, fut proclamd roi de Portugal en
1707. a Les premieres annees de son rcgne furent marquees par des guerres avec divers succes. Depuis la paix
d'Utrecht, en 1713, il ne s'occupa plus que des moyens
de faire fleurir le commerce et les lettres dans son
royaume. Son gouvernement sage et prudent, et ses
vertus gendreuses et patriotiques firent le bonheur de ses
sujets. Ils le perdirent en 1750.

--

BIOGRAPHIE UNIVER-

SELLE.

Des le jour oh se prdsenta le premier pretre de la Mis-

-

14 -

sion a Lisbonne, porteur, il est vrai, d'une lettre de
recommandation du Souverain Pontife au roi, Jean V se
montra tres sympathique et tres d&voue a la Congrigation (17 13).
11 multiplia ses faveurs : il n'y a qu'un point sur lequel
il ne voulait pas acquiescer aux ddsirs des missionnaires:
il ne consentait pas a ce qu'ils fussent unis au reste de la
Congregation et dependissent du supdrieur gdneral. Mais
Dieu, a qui tient le coeur des rois entre ses mains v, comme
parle 1'Ecriture, devait, sur ce point, changer les premieres volontes d'un si excellent prince. - Voici ce qui
est raconti dans la Vie de saint Vincent de Paul, ecrite
en portugais par da Cunha et publide & Lisbonne en
1779 :
a C'est en 1729 que fut beatifid saint Vincent de Paul.
M. Joseph Joffreu, qui etait a la tate de la maison des
pretres de la Mission, a Lisbonne, fit part de cette nouvelle au roi le 26 septembre, veille de I'anniversaire de
la mort du saint, ajoutant qu'il avait 1'intention de
celbrer, le lendemain, une messe basse en Phonneur de
son bienheureux fondateur. Sa Majestd repondit qu'il y
aurait v6pres et messe chantde en sa prdsence, donnant
l'ordre immediat de prdparer i cet effet loratoire qui
servait alors d'eglise. Ce furent les chantres de 'eglise
patriarcale qui chanterent; et toutes les fonctions religieuses d.u triduum furent honordes de la presence du
roi et de la famille royale.
aEn 1738, se cdldbra, a Lisbonne, la fete de la canonisation de saint Vincent de Paul. A cette occasion, Sa Majesti
montra de toute maniere sa magnificence, sa pietr et sa
devotion. Jean V fit faire I'glise cofite que coate, malgri
le peu de temps dont on disposait. L'ornementation fat
des plus riches; les tentures, les franges, les peintures,
les cristaux, etc., rtaient ce qu'on pouvait trouver de plus
precieux. Cette solennitd commenqa le 18 juillet et se
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continua durant toute 'octave. Le clergi de 1'eglise
patriarcale fut le premier a venir celebrer cette fete, les
ordres religieux continuerent : chaque jour ii y eut office
solennel et sermon'. Sa Majesti et la famille royale
assisterent chaque jour aux solennitis, restant depuis le
matin jusqu'au soir, demandant au Roi des rois, par I'intercession de saint Vincent de Paul, de leur etre toujours
propice.
« A la fin de ces fetes, quand le roi sortait de la maison,

M. Joffreu lui baisa la main et !e remercia de ses si grands
bienfaits et de tant d'honneurs. Alors, Sa Majestd, devenant
plus qu'un bienfaiteur, voulut assurer a la Congregation
en Portugal ce qui e'ait pour elle la source de la vie, et,
levant toutes les prohibitions precedentes, permit de regulariser la fondation (en reconnaissant I'autorit6 du sup6rieur general).
%De suite, le roi ordonna de faire venir d'Italie, de
France et de Catalogne, des prEtres qui devaient instruire
les nouveaux eleves portugais. 11 determina que le nombre
des missionnaires de la maison serait de quarante, et il
fournit des rentes en proportion. 11 acheta des terrains
contigus a la maison de Rilhafolles pour agrandir la pro-

i. Nous avons sous les yeux une gravure qu'on nous a communiquee et qui date des iftes de la canonisation de saint Vincent de
Paul, a Lisbonne; on la distrihuait sans doute au peupie. Au-dessous
de l'image du saint, on lit en portugais: Saint Vincent de Paul,
fondateur de la Congregation de la Mission; et ensuite cette pritre
et cette indication que nous traduisons du portugais :
a PRIaRE. - Glorieux patriarche saint Vincent de Paul, nous vous
demandons humblement que, de meme que le royaume de France
doit a votre zele ardent le soulagement des pauvres et la r6forme du
clerge, ainsi notre royaume re;oive de Dieu la meme grace par
votre intercession.
,, Un Pater Noster et un Ave Maria -pour 1'accroissement et la
sanctification du clerge. S. E. le nonce apostolique concede cent jours
d'indulgence, une fois par jour, a qui ricite cette priere.
- F. L. Debrie del. et fec. 1748. - Note des Annales, igo5.
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priedt et la rendre plus commode. I1 fit faire le plan d'un
edifice magnifique; on ne realisa pas ce plan parce que les
pr8tres de la Mission le trouverent trop somptueux pour
eux et aussi parce que c'est a cette epoque que le roi fut
affligd de 1'infirmite qui le conduisit au tombeau; cependant, il fit construire une longue bitisse pour y recevoir
les ordinands et les retraitants.
£ Quant au spirituel, Jean V fit faire une traduction en
portugais de la Vie de saint Vincent de Paul et il en fit
donner une edition magnifique. II fit faire aussi deux
editions des RWgles de la Congregation, une in-quarto,
I'autre in-octavo. Quand les missionnaires donnerent, en
1744, la premiere mission a Santo Antonio do Tojal, le
tres zdle prince fit dire beaucoup de messes pour son
succes. I1 avait une si grande affection pour 'institut,
desirant son expansion dans tout le royaume, qu'il recommanda au serdnissime don Jose, qui etait venu lui baiser
la main avant de se rendre h son archevech6 de Braga, de
fonder une maison de la Mission dans cette ville.
a Enfin, on ne peut qu'admirer sa puret d'intention; en
effet, itant fondateur de la maison, et l'ayant dotde des
rentes nicessaires, il n'attendit sa recompense que de Dieu
seul, ne laissant pas a la maison la moindre obligation
ou charge.
• La Congregation, pour perpetuer la memoire de son
bien-aime pere, non contente des tres solennelles funerailles qu'elle lui fit, etablit qu'on cledbrerait solennellement l'anniversaire de sa mort. Et a la maison de SaintLazare, a Paris, maison-m&re de la Congrigation de la
Mission, le portrait du tres auguste monarque est placd
a c6te du saint fondateur Vincent de Paul, comme monument perpetuel de la reconnaissance que lui garde la Congregation de la Mission. z -

DA CUNHA, 1779.
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ETABLISSEMENTS

DES FILLES DE LA CHARITE

XIV. -

SOUS M.. J.-.

ETIENNE (suite).

1854. Talmav (C6te-d'Or), M. C., E.
Teruel (Espagne, Aragon), M. C.

Torteron (Cher), M. C., E. L.
Troy (Etats-Unis, New-York), H. C.
Tudela (Espagne; Navarre), H6p.
Turin 'Italie), M. C.
Vallibres (Creuse), M. C.
(1672) Verviers-Andrimont. Voyez ci-dessus Andrimont.
(1844) Verviers (Belgique), M. C. Saint-Vincent.
11846) Verviers (Belgique), M. C. Saint-Joseph.
(1854) Verviers (Belgique), H. C.
1855. Amelie-les-Bains (Pyrindes-Orientales), H. M.
Arras (Pas-de-Calais), Orph. sourds-muets.
Bagnýres-de-Luchon (Haute-Garonne), H. D., E.
Bahia (Bresil), Providence.
Chalon-sur-Sa6ne (Sa6ne-et-Loire), H.
Chalons-sur-Marne (Marne), H.
Champelauson (Gard), M. C., E. L.
Clermont-Ferrand (Puy-de-D6me), M. C., E.
Constantinople (Turquie), Pensionnat Saint-Esprit.
Drogheda (Irlande), M. C.
Flavy-le-Martel (Aisne), M. C.
Fontaines-les-Chalon (Sa6ne-et-Loire), M. C., E.
Gnesen (Pologne prussienne, Posnanie), M. C.
Grand'Combe (La) (Gard), Hospice, E.
Guadalajara (Espagne; Nouvelle-Castille), H.
Gubbio (Italie), H.
Havre (Le) (Seine-Infirieure), M. C.
Hodimont (Belgique), H. C., Providence.
La Salle (Etats-Unis, Illinois), O. Saint-Vincent.
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Maglie (Italie), O.
Marengo (Algdrie), M. C.
Maretz (Nord), M. C., E.
Marseille (Bouches-du-Rhdne), H. M.
Mexico (Mexique), Hospice des alienes.
Mielan (Gers), M. C., E. L.
Murcia (Espagne), Hospice.
Murcia (Espagne), H6p.
Neuville-sur-Sa6ne (Rh6ne), H. C.
Nivelle (Belgique), H. G.
Nouvelle-Orldans (Etats-Unis, Louisiane), Orphelines.
Ormes (Les) (Yonne), M. C., E. L.
Paris, IVe; Saint-Gervais ; maison de la Sainte-Enfance
de Marie, M. C.
Paris, V-; Val-de-Grace, H. M.
Paris, VIIe; Gros-Caillou, H. M.
Paris, XIIIe; N.-D. de la Gare, M. C., E. L.
Paris, XXe ; Saint-Jean-Baptiste de Belleville, Creche,
E. L.
Piedimonte (Italie), M. C.
Posen (Pologne prussienne, Posnanie), M. C. Saint-Joseph.
Priviere (La) (Maine-et-Loire), M. C.
Quevilly (Grand-) (Seine-lnfirieure), M. C.
Rabat (Ariege), M. C.
Rio de Janeiro (Brisil), College Immaculde-Conception.
Saint-Alban (Rh6ne), Hospice.
Saint-Barnabd, pres Marseille(Bouches-du-Rh6ne), M.C.
Sainte-Marguerite, pres Marseille (Bouches-du-Rh6ne),
Orphelinat.
Salamanque (Espagne, Vieille-Castille), Hospice.
Salonique (Turquie, Maci* doine), M. C.
Tarbes (Hautes-Pyrdndes), M. C.
Tarente (Italie), M. C.
Valladolid (Espagne, Vieille-Castille), Hospice.

1856. Aix (Bouches-du-Rh6ne), M. C.
Amiens (Somme), Paroisse Sainte-Anne, H. C., E.
Annappes (Nord), H. C., E.
Antequera (Espagne, Malaga), H6p.
Aubry (Nord), M. C.
Baltimore (Etats-Unis, Maryland), Hospice Enf. trouvds.
Boulogne (Seine), Asile.
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Bournabat. pres Smvrne jTurquie d'Asiet, M. C.
(aglari •taiie, Sardaignei, H. C.
Celles-lez-Dinant iBelgique), Ermitage Saint-Hadelin,
M.C.
Constantinople (Turquie), Hdp. de la Paix.
Crecy-en-Ponthieu iSomme), H.
Elbeuf iSeine-Infirieure), Asile.
Fecamp iSeine-Inferieurel,
M. C.
Foligno (Italic), Hop.
Gallipoli (Turquie), M. C.
Gigny, par Sennevoy-le-Bas (Yonne), M. C.
Granne (Dr6me), M. C.
Grau-du-Roi tGard), M. C.
leni Kapou (Turquie d'Europe;, M. C.
lesi Italiei, Conservatorio.
lie Sainte-Catherine iBresil), H.
Irun (Espagne, Guipuzcoa), H.
Khosrowa (Perse), M. C.
Lacaune (Tarn), M. C.
Leopol (Autriche, Galicie), Prison Sainte-Madeleine.
Los Angeles (Etats-Unis, Californie), M. C.
Louhans (Sa6ne-et-Loire!,
M. C.
Lowicz (Pologne russe), H. Saint-Thaddee.
Madrid (Espagne), M. C. Santa-Isabel (Soeursfranjaists)
Mobile lEtats-Unis; Alabama), H. Providence.
Modica (Italie), O.
Nivelles iBelgique), Orph. garjons,
Orgeval (Seine-et-Oise), M. C.
Palerme (Italie, Sicile), Olivuzza, M. C.
Paris, XII ; Saint-Casimir, (Euvre polonaise.
Plaines (Aube), M. C.
Pont-Saint-Esprit (Gard), Orph. de garcons.
Puteaux (Seine), M. C., E. L.
Quesnoy iLe) (Nordi, M. C., E.
Rio-de-Janeiro (Bresil), Enfants trouvds.
Rochechouart (Haute-Vienne), H. C.
Saint-Just (Charente-Inferieure), M. C.
Saint-Marcel, pres Marseille (Bouches-du-Rh6ne), M. C
Saint-Pierre-l1s-Elbeuf (Seine-Inferieure), Orphelines.
San Benedetto (Italie), Ecoles.
Santiago (Espagne, Galicie), Hospice.
Sassari (Italie, Sardaigne), H.
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Sassari. (Italie, Sardaigne), Orphelines.
Sienne (Italie), M. C.
Syracuse (Italie, Sicile), M. C.
Tain (Dr6me), M. C.
Treja (Italie), H., E.
Veron (Yonne), M. C.
Vertus (Marne), H.
Westerloo (Belgique), Hospice Saint-Louis
Willems (Nord),-M. C.
1857. Alais (Gard), Hospice, E. L.
Arcueil (Seine), M. C., E. L.
Ascoli (Italie), H. C.
Aubin (Aveyron), Infirmerie.
Avila (Espagne; Vieille-Castille), H.
Bahia (Brtsil), Orph. du Sacrd-Coeur.
Bemfica (Portugal), Orph.
Biozat (Allier), M. C., E. L.
Brousse (Turquie d'Asie), M. C.
Bully-Grenay (Pas-de-Calais). M. C., E. L.
Cadix (Espagne, Andalousie), Ali6nds.
Caillau (Var), M. C..
Champ-Saint-I'ere (Vendee), M. C.
Chasseneuil (Charente), M. C., E. L.
Chiaravalle (Italie), H., E.
Clamart (Seine), M. C., E.
Commachio (Italie), H6p., Asile, E.
Dublin (Irlande), Alidnes.
Dublin (Irlande), M. C.
Gand (Belgique), H6pital.
Guanabacoa (Cuba), H.
Hrubieszow (Pologne russe), H.
Kornik (Pologne prussienne), M. C.
Lecce (Italie), Orphelinat.
Lisbonne (Portugal), Ajuda, Orph.
Lisbonne (Portugal), Sacrd-Cceur, Orph.
Lisbonne (Portugal), Saint-Vincent, H6p.
Lowicz (Pologne russe), H6p.
Lyon (Rh6ne), Pharmacie.
Madrid (Espagne), Asile.
Madrid (Espagne), Hop. de la Princesse.
Magny-en-Vexin (Seine-et-Oise), H. C.
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Malaga (Espagne, Andalousie), H6p. Saint-Jean-de-Diet
iSceurs francaises).
Manson (Puy-de-D6me), M. C., E.
Montceau-les-Mines (Sa6ne-et-Loire), H6p.
Montereau (Seine-et-Marne), Ouvroir.
Monterey iMexique), E.
Montluon (Allier), M. C., E. L.
Montoro (Italie), E. int.
Montpellier (Herault), Asile Saint-Vincent.
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), Orph. de garqons.
Norfolk iEtats-Unis; Virginia), H6p.
Orease (Espagne, Galice), Hosp.
Orly (Seinel, M. C.
Osimo (Italie), H6p., Asile.
Ourmiah (Perse), M. C.
Paris, XIIe; Maison Eugene-Napoleon, Ouvroir de laville
de Paris, faubourg Saint-Antoine, 254.
Paris, XIlle; N.-D. de la Gare, M. C.
Paris, XVIIIe; N.-D. de Clignancourt, M. C.
Pernambuco (Bresil), H 6 p.
Plaisance (Italie), Hosp.
Rochester (Etats-Unis, New-York), Orph. Sainte-Marie.
Ruffano (Italie), M. C.
Saint-Louis, pres Marseille (Bouches-du-Rh6ne), M.C., E.
Saint-Ouen (Seine), M. C., E. L.
Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), Retraites, E. L.
Sampierdarena (Italie), Ouvroir.
San Severino (Italie), Orph.
Santa Barbara (Etats-Unis; Californie), Orph.
Santiago (Chili), Hosp. de vieillards.
Sheffield (Angleterre!, M. C.
Tain (DrAme), La Teppe, Asile d'dpileptiques.
Toulon (Varl, H. M.
Vianna d'Alem Tejo (Portugal), M. C.
Vire (Italie), M. C.
1858. Alcala de Henares (Espagne; Nouvelle-Castille), Asile.
Alicante (Espagne; Valencia), Hosp.
Allenstein (Prusse orientale), H6p.
Allouettes (Lesi (Saone-et-Loire), H. C.
Anc6ne (Italie), Ricovero.
Ascoli (Italie), Conservatorio.
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Aubervilliers (Seine), M., E. L.
Baltimore (Etats-Unis, Maryland), Ecole ext. Saint-Jean.
Baltimore (Etats-Unis, Maryland), Ecole externe SaintVincent.
Bitonto (Italie), H. C.
Bourg-la-Reine (Seine), M. C., E. L.
Bovino (Italie), H6p.
Burgo deOsma (Espagne,Vieille-Castille), Hosp. provincial.
BurgodeOsma (Espagne,Vieille-Castille),H6p.St-Augustin.
Carthagene (Espagne, Murcia), H6p.
Civita Nova (Italie), H6p.
Coucy-le-Chiteau (Aisne), H. C., E.
Crdteil (Seine), M. C., E. L.
Domagn6 (Ille-et-Vilaine), M. C., E. L.
Dronero (Italie), Asile.
Flocelliere (La) (Vendde), M. C.
Fontenay-aux-Roses (Seine), M. C. E.
Fribourg (Suisse), M. C.
Grenade (Espagne, Andalousie), M. C., Asile de 1'Immaculde-Conception (Soeurs franjaises).

Guadalajara (Mexique), Hospice.
Gurgy (Yonne), M. C.

Hdverle (Belgique), Ecole Saint-Louis.
Leopol (Autriche, Galicie), Instit. Francois-Joseph.
Lima (Pdrou), H6p. Sainte-Anne.
Lima (Perou), H6p. militaire Saint-Barthelemy.

Lima (Perou), H6p. du 2 Mai.
Lima (Perou), Orph.

Lyon (Rh6ne), H. M.
Lyon (Rh6ne), Ridemption, M. C., E. L.
Madrid (Esp.J, H6p. de la Venr. Theries de St-Franiois.
Marche-les-Dames (Belgique), H6p.
Marseille, Douanes (Bouches-du-Rh6ne), M. C., E. L.

Massa (Italie), Ecoles,
Meldola (Italie), H6p., Ecoles.
Mizin (Lot-et-Garonne), M. C., E.
Migliarino-Piseno (Italic), M. C.
Montceau-les-Mines (Sa6ne-et-Loire), H6p., E. L.
Murcia (Espagne), H6p.
Nangeat (Haute-Vienne), Deipt.
Nouvelle-Orlans (Etats-Unis, Louisiane), Enf. trouvYs.
Offida (Italie), H6p.
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Oliada Bresili. Orph.
Paris, XIII; Ste-Anne de la Maison-Blanche, M. C., E
Pernambuco 4Bresil), College.
Pernambuco 4Brsil), Enf. trouves.
Porto Portugal), H6p. franpais.

Racconigi (Italie), Asile, Ecole.
Rennes (Ille-et-Viiaine), H. M.
Riom-es-Montagaes (Cantal), M. C., E.
Sainte-Enimic (Lozere). M. C., E.
Saint-Louis (Etats-Unis, Missouri), Alienes.
Sainte-Suzanne, par Pretot (Manche), M. C., E. L.
Saint-Vallier, par Montceau-les-Mines (Sa6ne-et-Loire),
M. C.
Sant'Angelo dei Lombardi (Italie), H6p.
Sauvignes (Sa6ne-et-Loire), M. C.
Sevres (Seine-et-Oise), Hop. Saint-Jean.
Soria (Espagne, Vieille-Castille), Hosp. provincial (Seans
franraises).
Soria (Espagne, Vieille-Castille), H6p. Santa Isabel (SCers

frangaises).
Toluca (Mexique), H6p. Saint-Jean-de-Dieu.
Tossignano (Italie), H6p., Ecole.
Vergara (Espagne, Guipuzcoa), Bienfaisance.
Viana (Espagne, Navarret, Ecole.
Vigan (Le) (Gard), M. C.
Vincennes (Seine), H. M.
1859. Alger (Algerie), H. M. du Dey.
Alicante (Espagne, Valencia),.Hop. Saint-Jean-de-Dieu.
Amiens (Somme), Maison Cozette, M. C.

Aquila (Italie), Asile.
Arenys-de-Mar (Espagne), M. C.
Bahia (Brisil), M. C., Orph.
Begona (Espagne, Guipuzcoa), Bienfaisance.
Bel-Air (Ile de la Reunion), H6p.
Bene (Italie), H6p.
Blanzy (Sa6ne-et-Loire), M. C., E. L.
Bourg-Argental (Loire), Fabrique.
Bourget (Le) (Seine), M. C., E.
Bruay (Pas-de-Calais), M. C., E. L.
Buenos-Ayres (rep. Argentine), H6p. Saint-Roch.
Burgos (Espagne, Vieille-Castille), H6p.
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Cadix (Espagne, Andalousie), M. C.
Chieti (Italie), H. C.
Courbesac (Gard), Orph.
Cracovie, faubourg Kleparz, rue de Varsovie, 8, Maison
centrale. Orph.
Crosby (Angleterre), M. C.
Detroit (Etats-Unis, Michigan), Ecole ext.
Douera (Algerie, Alger), H. C.
Elizondo (Espagne, Navarre), M. C.
Epinay-sous-Sinard (Seine-et-Oise), Convalescence, E. L.
Erquy (C6tes-du-Nord), H. C., E.
Evreux (Eure), M. C.
Fublaines (Seine-et-Marne), M. C.
Garches (Seine-et-Oise), H. C.
Heilsberg (Prusse), Orph.
Isle-Adam (L) (Seine-et-Oise), M. C.
Issoudun (Indre), M. C.
Laghouat (Alg6rie), M. C.
Lille-Moulins (Nord), M. C., E.
Lille-Wazemmes (Nord), M. C.
Little Crosby, pres Liverpool (Angleterre), Ecole.
Londres (Angleterre), Westminster, Carlisle place, M. C.
Lorca (Espagne, Murcia), H6p. (Soeurs francaises).
Magistere (La) (Tarn-et-Garonne), M. C.
Malaga (Espagne), Asile de San Manuel (Sceurs francaises).
Metz-Saint-Joseph (Lorraine), Orph.
Milan (Italie). M. C.
Molfetta (Italie). M. C., H6p.
Nanteau-sur-Lunani (Seine-et-Marne), M. C.
Nanterre (Seine), M. C., E. L.
Naples (Italie), Orph., La Salute.
Nice (Alpes-Maritimes), H6p. Sainte-Croix.
Nice (Alpes-Maritimes), Asile, Ecole Saint-Pierre.
Noeux (Ias-de-Calais), M. C., E..L.
Nolay (C6te-d'Or), H. C.
Pansola, par Macerata (Italie), H6p., Ecole.
Paris, Xe; Saint-Joseph, avenue Parmentier, 149, M. C.
Philadelphie (Etats-Unis, Pensylvanie), Hop. St-Joseph.
Rio-de-Janeiro (Bresil), Orph. Sainte-Threse.
Rive-de-Gier (Loire), M. C.
Rodez (Aveyron), M. C.
Rouen (Seine-Inf.), M. C., Ecole Saint-Paul,
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Rome (Italie), M. C., Ecole Saint-Jean-des-Florentins.
Rome (Italie), Hop. Santa Maria in Cappella.
Saint-Bris (Yonne), M. C.
Saint-Exienne-du-Rouvray (Seine-Infirieure), Orphelines.
Saint-Louis (Etats-Unis, Missouri), Orphelines.
Valparaiso (Chili), H. C.
Varsovie (Pologne russe), M. C.
Vesinet (Le) (Seine-et-Oise), Convalescence.
Wagrowice (Prusse), Orph.

186o. Alger, Dep6t (Algerie), Hosp.
Alma (Algerie), M. C.
Bagneux (Seine), M. C., E.
Bari (Italie). H. C.
Beauvais (Oise), Ouvroir.
Bermandreis (Algerie), Filature
Beyrouth (Syrie). Orph.
Bezenet (Allier), M. C., E. L.
Bievres (Seine-et-Oise), Asile.
Boissezon (Tarn), H. C., Ecole.
Bologne (Italic), H. C.
Brescia (Italie), H. C.
Capoue (Italie), H. C.
Carbonne (Haute-Garonne), H. C., E. L.
Caserte (Italic), H. C.
Chitillon-s.-Bagneux (Seine), Hospice Sainie-Anne.
Confort (Ain), H. D., E. L.
Constantine (Algerie), H. C.
Cracovie (Autriche, Galicie), H6p. Saint-Esprit.
Cremone (Italie), H. C.
Duguy (Seine), M. C., E. L.
Elancounr (Sine-et-Oise), Orph. agr., E. L.
Florence (Italie), H. M.
Fublaines (Seine-et-Marne), Hop.
Galatina (Italie), Orph.
Lanark (Ecosse), M. C.
Lima (Perou), Hosp. Alienes.
Lisbonne (Portugal), H. C. Sainte-Marthe.
Lorette (Italie), H6pital.
Madrid (Espagne), M. C. de San Alfonso (Soeurs franc.).
Malzieuviile (Lozere), M. C., E.
Manille (Philippines), Saint-Jean-de-Dieu, H. C.
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Mauriac (Cantal), M. C.
Mendrisio (Italie), H6pital.
Milan (Italie), H. C.
Mobile (Etats-Unis, Alabama), H. C.
Montboucher (Dr6me), H6p.
Naples, Chiaja (Italie), Maison centrale, Orph.
Naples (Italie), H6p. militaire de la Triniti.
Nouvelle-Orleans (Etats-Unis, Louisiane), classe externe
Saint-Simon.
Paris, IX*; Notre-Dame-de-Lorette, Creche, M. C.
Paris, XIIle; Saint-Medard de la Glaciere, Maison MarieJoseph, rue de la Glaciere, 47.
Parme (Italie), H. C.
Persan (Seine-et-Oise), Orph., Ecole.
Porto-Villar (Portugal), M. C.
Richmond (Etats-Unis, Virginia), H6p.
Saint-Aubin-d'Escroville, par Le Neubourg (Eure), M.
C., E. L.
Saint-Germain-Soiron, par Pepinster (Belgique), Hosp.
Saint-Henri.
Saint-Mande Seine), M. C., E. L.
Saltillo (Mexique), Gollege.
San Lucar de Barrameda (Espagne, Guipuzcoa), H6p,
Santander (Espagne), Asile de San Josd (5oeurs frani.).
Sao Fiel (Portugal), Orph.
Sion-Saint-Andre, banlieue de Marseille (Bouches-duRh6ne), M. C., E.
Scoda (Pologne Pruss.), M. C.
Serena (La) (Chili), H6p.
Soiron (voy. ci-dessus Saini-Germain-Soiron).
Tortone (Italie), H6p.
Trani (Italie), Hop.
Turin (Italie), Ricovro.
Versailles (Seine-et-Oise), Ouvroir.
Villemur (Haute-Garonne), H. C., E. I.
Washington (Etats-Unis), Classe ext.
Washington (Etats-Unis), Enf. trouves.
Zamora (Espagne, Leon), H6p.
i86z. Albi (Tarn), M. C.
Arezzo (Italic), M. C. E.
Beaurepaire (Sa6ne-et-Loire), M. C., E. L.
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Bologne (Italie). M. C.
Bullingham (Angleterre), M. C.
Cagliari (Italie), Hop. Saint-Vincent.
Cagliari (Italie,, Asile Carlo-Felice.
Capoue (Italie), Hop. militairc.
Carru (Italie), H6p. Asile.
Caserte (Italie), H6p. militaire.
Castelmorone (Italie), M. C.
Cava (Italie), H6p. militaire.
Chambon (Loire), H. C., E.
Chapelle-Souef (Orne), M. C.
Charenton (Seine), M. C., E. L.
Chicago (Etats-Unis), Ecole ext.
Chieti (Italie)., H. M.
Epinay-sur-Orge (Seine-et-Oise), M. C., E. L.
Etagnat (Charente), M. C., E. L.
Funchal (Madere), Hosp.
Gaillac (Tarn), M. C., E. L.
Geneve Notre-Dame (Suisse), M. C.
Grenade (Espagne, Andalousie), H6p. du Refuge.
Hericy (Seine-et-Marne), M. C., E. L.
Kielce iPologne russe), H6p.
Libourne (Gironde,, Orphelines.
Lima (Perou). Hosp. enfants trouves.
Loebau (Prusse occidentale), M. C.
Malaga (Espagne), Asile St-Jean-de-Dieu (Smeurs frany.).
Marles (Pas-de-Calais), M. C
Metz (Moselle), M. C.
Neutra (Autriche), M. C.
Nice (Alpes Maritimes), Paul Gautier, Orphelines.
Oria Iltalie), Asile.
Palencia (Espagne, Vieille-Castiile), Hop. Saint-Barnabi.
Pantin iSeine), M. C., E. L.
Pelplin (Pologne pruss.), Intirmerie.
Peronne (Somme), Asile, Ecole.
Pinon (Aisne), M. C., E. L.
Plaisance (Italie), H6p. milit.
Rome (Italie), Hop. militaire (Saint-Esprit).

Le Gerant : C. SCHMEYER.
Imp. J. Dumoulin, rue des Graands-Augustins,
Paris

L'IMEUTE DE NAN-TCHANG (CHINE)

Le 27 fevrier, une depeche adressie de Shang-hai A
M. le Superieur general annoncait que M. Lacruche (JeanMarie), missionnaire lazariste k Nantchang, avait ete massacre. - M. Lacruche, originaire de Cunlhat (Puy-deD6me), etait age de trente-cinq ans.
Le lendemain, une autre dipeche annonqait le ddces
d'un autre jeune missionnaire lazariste de la mime residence, M. Salavert (Louis), originaire de Siran (Cantal).
M. Salavert eiait agd de vingt-neuf ans. Nous ignorons encore les circonstances de ce dernier deces.
Ces jeunes missionnaires 'taient tons deux tres distingues et I'on fondait sur eux de justes esperances. Leur
mort est une grande perte pour la mission a laquelle ils
s'eiaient consacrs : ils s'etaient acquis 1'estime et I'affection de tous ceux qui les avaient conntl;.
Nous n'avons encore que les indications sommaires
venues par le telegraphe et publides dans les journaux.
Nous savions que, depuis plusieurs mois, un mouvement
plus accentu6 d'hostilitc se manifestait en Chine contre
les etrangers. Des emeutes avaient eu lieu k Shang-hai.
Pour 1'emeute de Nan-tchang, une depiche de Pdkin,
datie du 26 fevrier, annonqait que six missionnaires catholiques, et une famille amdricaine de missionnaires, composee de quatre personnes, avaient et6 massacres. Les six
missionnaires sont M. Lacruche, prdire, lazariste, et cinq
frAres maristes (de Saint-Genis-Laval) qui ltaient employds &tenir l'dcole de la mission a Nan-tchang.
Nous recevrons certainement des details sur le drame
disolant qui s'est deroule a Nan-tchang; nous les communiquerons a nos lecteurs.
AmnALES, NX 281

EUROPE
FRANCE
LA CATASTROPHE DU BASSIN HOUILLER
DI; PAS-DE-CALAIS

Lettre de la swur Riou, Fille de la Charitl,
a la tres honoree Mere KIEFFER.
Mericourt-Mines, par Mericourt (Pas-de-Calais), 12 mars 1906.

C'est le coeur navre que je viens pres de vous, ma tris
honoree Mere; deji, sans doute, vous aurez appris la catastrophe qui vient de plonger dans le deuil et dans les larmes
Apen pres toutes les families de notre etablissement minier;
on parle de onze a douze cents victimes dans trois fosses;
celle qui est a notre porte en a plus de quatre cents; ces
pauvres mineurs vont rester ensevelis dans ces mines, d'ot
on ne pourra peut-Eire remonter leurs restes, sans creuser
un nouveau puits. Vous devinez, ma tres honor6e Mere, la
douleur de nos malheureuses families et la n6tre; oh!
veuillez nous donner le secours de vos ferventes prieres,
nous en avons si grand besoin !
J'ai requ votre precieuse circulaire, j'ai requ en meme
temps votre appel pour la retraite des soeurs servantes;
mais ii me sera impossible de m'y rendre: vu les circonstances prescntes, une absence de huit jours ne m'est pas
permise.
C'est avec le plus profond et le plus respectueux attachement qu'unie a Marie desol6e, au pied de la Croix, j'ai
Phonneur d'etre, ma tres honoree Mere,
Votre bien soumise et bien respectueuse fille,
Soeur Riou.
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C'est le to mars qu'eut lieu cette epouvantable catastrophe. Dans la region du nord de la France, spicialement
dans les dipartements du Pas-de-Calais et du Nord, sont de
vastes gisements de houille, objets d'une intense exploitation.
Le bassin sud du departement du Nord et le bassin nord
du departement du Pas-de-Calais forment un vaste rectangle de 6 kilometres de long sur 30 de large. Six compagnies termieres occupent ce vaste territoire. Ce sont celles
de Lens, Courrieres, Drocourt, Dourges, Lievin et Ostricourt. Elles occupent trente-six mille ouvriers. Les mineurs
de tout le bassin du Pas-de-Calais sont au nombre de quatrevingt mille.
C'est dans les mines ou fosses exploitees par la compagnie de Courrieres que le sinistre a eu lieu, et ce sont les
ouvriers descendus par les puits etablis a Sallaumines, a
Billy-Montigny et a Mericourt qui en ont ie les victimes.
Le nombre de ces victimes s'dleve au chiffre 6pouvantable de seize cents.

Les ouvriers etaient descendus, depuis une heure ou
deux, pour le travail dans la mine, lorsque, a six heures
trois quarts du matin, une d6tonation formidable se fit
entendre.
Les vitres du hall des puits no i i et no 4 (a Sallaumines)
volerent en iclats. Un ouvrier qui se trouvait pres de la
machine d'extraction fut projeti a plusieurs metres de hauteur et retomba sur le sol. Son itat est tres grave.
Air bruit de I'explosion, lon fit descendre la cage jusqu'au
second etage; elle ne put alter plus loin. Une trentaine
d'hommes qui avaient pu, a U'a.de des chelles placees dans
le puits, atteindre le deuxieme dtage, prirent place dans la
cage et furent remontes au jour.
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On apprit alors la nouvelle de l'dpouvantable catastrophe.
Ces mineurs qui avaient pu 6chapper i une mort terrible,
raconterent qu'une s6rie d'explosions venaient de se produire aux puits n os 4 et r a Sallaumines, an n* 2 A BillyMontigny et au n" 3 a Mericourt.
Ce fut comme une trainee de poudre. La premiere explosion s'itait produite au puits no 4. Au d6but, on ne vit que
de la poussiere, puis aussit6t apres, une effroyable d6tonation se fit entendre, suivie bient6t de I'incendie. Un incendie existait depuis quelques jours dans la fosse n" 3 qui
communique avec les fosses 2 et 4. Le feu se sera transmis
peut-6tre aux poussieres repandues dans Fair, peut-etre an
grisou, provoquant ainsi I'explosion.
La violence de cette explosion est due an courant d'air
venant du ventilateur du puits n it et qui traverse les
puits 2 et 3.
Ce courant d'air provenait de ce que les portes plac6es A
linterieur desgaleries avaient eti reduites en mietes par
l'explosion.
Dans ces trois puits gisent des cadavres, completement
carbonises, et jetes &• et la dans les diverses veines, au
milieu des cadavres des chevaux du fond.

Un temoin donne quelques autres d6tails ecrits le mdme
iour sur ies scenes navrantes qui ont suivi. notamment a
Mericourt.
( Au puits n o 3, qui se trouve situd dans la commune de
Mericourt, la foule est aussi compacte et 4mue qu'a Sallaumines. LA, en effet, aucun mineur, sur les quatre
cent
cinquante-neuf qui sont descendus ce matin, n'est remontd
au jour.

%La foule qui entoure la fosse tdmoigne de son impatience. Les femmes crient et pleurent, interrogeant les
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passants pour savoir si leurs maris sont encore en vie.
K Depuis ce matin, on travaille a ddblayer le puits, com-

platement obstrue par les eboulements. Lorsque j'arrive
sur les lieux,l'on descend A 3o m6tres, alors qu'il faudrait
aller jusqu'A 326 metres. Les ingenieurs dirigent les travaux. P
Quelques mineurs purent a travers l'air embras4 trouver
une issue vers des puits voisins qui communiquaient.
Les moyens d'exploration furent organises. Des pompiers
furent envoyes de Paris, une equipe d'ouvriers allemands
vint preter son concours. L'obstruction des voies dans la
mine presentait de grandes difficults. Ce ne furent que
des cadavres briles qu'on retirait du fond; on en reconnaissait quelques-uns, d'autres etaient miconnaissables.
C'etaient des scenes navrantes. Voici ce que d6crit un
temoin: t La douloureuse procession des veuves, des or-

phelins et des parents passe entre une double rangde de
soldats et de gendarmes. Ces malheureux pinetrent dans
la salle funebre. Les officiers saluent profond6ment. Pas a
pas, se penchant longuement sur tous les cercueils, les
visiteurs ont entre eux, A voix basse, de longs conciliabules. Le spectacle est lamentable.
* Dans la baie de la porte largement ouverte, est expose
le cadavre d'un jeune galibot, gamin qui pousse les berlines. Le pauvre petit est compl6tement d6cerveli. L'horreur ne fait que grandir A mesure que l'on avance. Celui-ci
a tous les membres retournis dans un geste d'atroce souffrance; a celui-li, il manque la tdte; A un troisi6me, les
jambes; quelques-uns sont nus; d'autres ont sur diverses
parties du corps des vestiges de vdtements. L'un meme a
sur la poitrine une montre arrdiee A sept heures dix, et des
tronqons de chaine. Ce sont ces indices qui permettront
aux proches de reconnaitre les leurs.
SDans un groupe, autour d'un cadavre:
- C'est lui, dit I'un; je le reconnais A ses souliers.
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a Et c'est ainsi que fut reconnu 'un des cadavres.
Quand un groupe de vingt personnes a fini sa terrible
inspection, un autre lui succede.
t A onze heures du matin, entre une femme en deuil;
elle a les yeux hagards. Longuement, elle s'incline devant
chaque cadavre. Tout Acoup, un cri:
- Pierre, c'est toi !
c Et, de ses deux mains, elle prend la main du mort
pour la porter a ses levres. Cette main se d6tache du corps,
et la femme s'evanouit.

a Les cadavres reconnus ont etd mis en biere et portes
dans les corons, ou toutes les maisons se ressemblent. Ces
maisons se composent de deux pieces carrelees, cuisine oh
Fon mange, etchambre a coucher. Les cercueils sont exposis dans la piece donnant sur la rue. A la porte, une croix
de bois marque que la est une victime. La porte ouvene
laisse apercevoir la biere, reposant sur deux chaises. A
droite en entrant, et A cbt6 de la biere, est piacie une table
sur laquelle se trouve un bol rempli d'eau benite dans
laquelle trempe une branche de buis. A c6ti est un plat
d'etain, oi ies parents et amis qui viennent adresser au
mort un supreme adieu deposent leur obole. Dans les
maisons oui regne quelque aisance, brtilent des cierges, et
des croix sont clouees sur la biere.

C'est le mardi, 13, qu'eurent lieu les obseques des morts
retires alors de la mine. Apres ere passe par Montigny,
i'evique d'Arras, qui vient presider la funebre cer6monie,
arrive a dix heures et demie a Mericourt. Un journal en a
decrit quelques d;eails.
( Sous l'immense hangar oh on d6charge le charbon tird
des fosses est dresse un autel provisoire.
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- Sous un grand dais fait de draperies noires, dans le
hangar, les cercueils s'alignent; les uns contiennent les
cadavres de non-reconnus qui vont eire portes tout a Fheure
dans la fosse commune. Les autres ont ete ports IA des
maisons voisines pour recevoir la supreme benediction.
K Le cure de Miricourt-Mines officie sous la presidence
de l'dvique. Tout autour et debordant sur le carreau, une
foule enorme, parmi laquelle toutes les femmes, meres,
sceurs ou filles des morts. On entend des sanglots comprimes, de longs gemissements de douleur, tous les yeux sont
mouillds.
< Apres la messe, Mgr I'eveque se place devant Pautel et
prononce une allocution emouvante dont voici quelques
parties:
Surpris samedi matin au milieu de leur travail, a dit Mgr Williez, les dix-huit cents mineurs des trois fosses out 6et en quel-

ques instants ensevelis sons les ddcombres ou atteints par les
flammes. Des efforts hdrolques ont ite tentes pour arriver jusqu'a eux.

Nousavons vu, d&s la premiere heure, ce spectacle navrant;
la foule des amis et des parents se tenait anxieuse, pres de I'endroit d'oii sortaient les cadavres et les mourants; nos pretres

accouraient leur donner les derniers sacrements. Ils sent demeuwis, la nuit comme le jour, a ce douloureux ministere. Is
etaient d'ailleurs en cela i l'unisson du devouement admirable
des inginieurs et des ouvriers 6pargnds par la catastrophe.
Mais quelle douleur de se figurer les tortures au secours desquelleson ne put parvenir a temps; des'imaginer entendre crier:
au secours I et 8tre arretd par un obstacle trop long b franchir.
Apres cette effusion de notre ame affligde dans la v6tre, tres
chers freres, nous voulons maintenant vous appeler a I'accomplissement du devoir de la charit6 A Ii'gard des victimes ; ces
pauvres ouvriers, victimes surpris par la mort, oi en sont-ils
devant Dieu? Prions d'abord pour eux, afin qu'6tant sortis de
ce monde par le chemin de l'affreuse souffrance, ils soient
accueillis misdricordieusement par Celui qui a fait de ses propres
souffrances la condition du pardon.
Ensuite n'oublions pas qu'ils laissent des veuves et des orphe-
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lins, que la misere va entrer en mEme temps que la ddsolation
dans ces demeures vides du travailleur qui fournissait le pain de
chaque jour. Ne versons pas seulement des larmes, versons
aussi des aum6nes.
Mgr Williez termine son allocution par la lecture de la
dpedche de condoleance que le pape avait envoyde.
Aux premiers mots de I'ivdque, un long gemissement
s'eleve de la foule eplorie. A cette evocation des souffrances
supportees par les victimes, les douleurs se reveillent et
I'on n'entend plus que des sanglots. De toutes parts, tous,
officiers, soldats, fonctionnaires, les gendarmes eux-memes,
pleurent sanschercher a cacher leurs larmes. Cest poignant.
Le ministre de l'interieur, le commandant representant
le president de la Republique, le pr6fet du Pas-de-Calais,
le secretaire general du Nord, les g6neraux presents,
MM. Jonnart, Ribot, l'abb4 Lemire, Boudenoot, la plupart
des autres senateurs et deputes des deux ddpartements
atteints, qui avaient tous assisti a l'office, 6taient groupes
autour de l'dvdque et de son clerg6, et ce n'6tait pas un
spectacle banal de voir ces hommes d'opinions si diverses
faire cortege a un prelat appelant les benedictions du ciel
sur ces cadavres mutiles que 1'Eglise entouraitde sessollicitudes jusqu'au dernier moment.
Des cdremonies analogues avaient lieu pourles obseques
celebrees aupres des autres fosses. Et la chariti se multiplie
pour subvenir a tant eta de si grandes infortunes.

ALLEMAGNE
Lettre de M. Jules SCHREIBER, pretre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieur gendral.
Cologne-Nippes, 22 d6cembre igo5.

L'annee igo5 tQuche a sa fin, et j'ai hAte de vous faire
part des 6venements qui regardent la marche et le ddve-

-

137 -

loppement de la province de vos filles rdunies dans le pays
d'Allemagne.
D'abord un mot sur la maison centrale etablie k Cologne-Nippes. Elle a ed& au commencement de cette annie
eprouvee par le deces de la vendrde soeur Stiebor qui, pendant plus de trente ans, avait preside au sort de cette province, passant avec elle par toutes les terribles dpreuves
de la persecution religieuse pour voir enfin l'aurore d'un
avenir nouveau dont elle a pu goOter les premieres consolations. Elle s'est endormie paisiblement laissant a celle
qui depuis de longues annees deja avait ete sa main droite
le soin de cette chore province dont vous I'avez chargee.
L'excellente sceur Kratz conduit aujourd'hui la petite
barque.
o905, un
La province a eu, dans le cours de l'annee
accroissement de quarante soeurs recues au siminaire, et
pourtant nous ne pouvons pas suffire aux demandes
nouvelles ni garnir suffisamment les maisons existantes
qui, graces a Dieu, se developpent toutes selon nos desirs.
L'evenement marquant de l'annee est sans contredit
I'etablissement des Filles de Saint-Vincent a Berlin, et je
dois vous ep raconter succinctement P'histoire. Ce fut
vers la fin de l'annee derniere, c'est-a-dire t904, pendant
que je donnais la retraite aux jeunes filles d'une de nos
maisons de soeurs a Cologne; je requs la visite de deux
dames de distinction. L'une etait la femme du celebre
depute du Reichstag, Trimborn, et l'autre me fut presentie
par Mme Trimborn comme epouse du docteur Kaut6 de
Berlin. J'ajoute de suite que Mme Kaut6 est une proche
parente de la famille Villers, nos fondateurs de Malmedy, et comme Mme Trimborn est originaire de ces contrdes-la, ses sympathies se portaient vers les Filles de saint
Vincent pour les recommander a son amie Mme Kaute qui
cherchait des sceurs pour le sanatorium de son mari.
C'6tait donc la le motif de leur visite et Mme Trimborn
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me fit une dloquente description du magnifique etablissement oti les medecins les plus cilebres de Berlin plaoaient
leurs malades qui venaient de tous les pays de 1'Europe.
SHelas! madame, cette perspective ne nous sourit guere;
les Filles de la Chariti ne sont pas pour les riches, leur
partage ce sont les pauvres. - Oh ! r6pliqua l'loquente
avocate, quant au service des pauvres, M. le docteur Kauti
trouvera certainement le moyen de contenter le goat charitable des soeurs de saint Vincent. a
M. le docteur vint me voir et le resultat de notre entretien fut, que vers la fin de I'annee 19o5, nous pourrions
peut-e1re lui donner dix soeurs au lieu de vingt-huit
comme ii desirait.
A Berlin, j'ai visite ce sanatorium modele dans lequel le
docteur a mis plus d'un million de sa fortune afin de satisfaire tomes les exigences de notre temps pour l'installation
des hopitaux.
Du contrat fait avec les soeurs, je ne veux vous rappeler
que deux conditions bien consolantes: r" Le docteur, pour
honorer 1'esprit de saint Vincent qui veut que ses Filles
soient les %servantes des pauvres ,, s'oblige de procurer aux

Filles de la Charite une maison a Berlin ou elles pourront
se devouer scion leurs d&sirs aux besoins des pauvres;
2 il payera de ses propres ressources tous les ans 5ooo marcs
pour l'entretien de cette maison.
C'est le 16 aoit que les soeurs et moi arrivimes au
soir a Berlin. Vers cinq heures, on entend le cri
de
I'employe : a Berlin, Zoologischer Garten ! a C'est
notre station; il faut donc descendre. Que va
dire
.e public au spectacle nouveau des cornettes ? Trouverons-nous des voitures pour vingt-cinq personnes?
Mais voilA le docteur KautI et sa dame qui sont
venus pour recevoir leurs h6tes: - Avez-vous
des
voitures, Monsieur le docteur? Oh! ce n'est pas
loin, au sanatorium, nous irons a pied. , -

A cette r&
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ponse, il n'y avail pas de replique. La procession se met
done en marche, sous les regards des curieux. L'imposante figure du docteur, relevie encore par le chapeau
haut de forme qui orne sa t6te puissante, ouvre le cortege
comme un gineral fier de son bataillon; votre serviteur,
en soutane, tout comme a Cologne, a sa droite; puis A
quelques metres de distance Mine Kaute an milieu de
la visitatrice et de la sceur superieure et suivie de toute la
troupe des autres sceurs et des postulan tes ! C'est ainsi que
nous entronsdaas la capitale; et a peine avons-nous fait
une cinquantaine de.pas, une magnifique dglise surmontee
d'un immense globe dore servant de base a une magnitique croix, nous dit que nous sommes dans un pays chrdtien. Ce n'est pas une eglise catholique, comme vous le
pensez bien, elle est construite h la memoire de Guillaume I", dont elle porte aussi le nom (Kaiser Wilhelms
Gedaechnisskirche). - Le docteur avait dit vrai, le sanatorium n'etait pas loin et le public de Berlin, tout
comme celui de Paris et des grandes villes en gdndral, ne
faisait pas grand cas de 1'apparition extraordinaire ; apres
une petite trotte de quatre a cinq minutes, nous sommes
arrives. Nous fimes une premiere visite an saint Sacremert. Puis, l'heure fixde dtant venue, on se rend de nouveau Ala chapelle oh, apres la recitation du Veni Creator,
j'ai adressd quelques paroles a mon petit auditoire,rappelant le but de notre entrde dans cette maison et l'esprit
dans lequel on s'efforcerait de contribuer a la prospdrite
de cet etablissement catholique. Le salut et la benediction
du Ires saint Sacrement suivie d'un cantique a la a Mere
de la Misdricorde a et * Salut des infirmes ,, le tout chante
par les seurs, terminait la petite solennitd.
Maintenant, on se met a l'oeuvre.
Je termine cette lettre en mentionnant deux autres nouveaux etablissements dont j'aurai a vous entretenir plus
amplement des que leurs situations se seront mieux des-
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sindes. - Vous savez que nous avons accepte l'orphelinat
militaire a Wittlich, sur la Moselle. - A Aix-la-Chapelle,
c'est au faubourg de Bourtscheid, celebre par 1'intensitespe-

ciale de ses eaux thermales, que les Filles de la Charite ont
commencd I'ee dernier leur quatritme maison dans la ville
de Charlemagne. C'est une vraie oeuvre de Saint-Vincent
qu'on appelle en allemand Kruppelheim, c'est-a-dire Chezsoi des estropies. On y recoir et el6ve les enfants estropies
des deux sexes et on tiche de les instruire amant que possible pour les mettre a meme de gagner leur vie. Je pense
que I'annee prochaine I'ceuvre sera assez developpie pour
que je puisse vous en donner des nouvelles consolantes.
Jules SCHREIBER.

ITALIE
CALABRE
LE TREMBLEMENT DE TERRE DE LA CALABRE

(Traduit de

fedition

italienve des Annales)

Le tremblement de terre de la Calabre, en septembre I905,
a eti mentionne prEcidemment dans les Annales et nous
avons constate comment la charite s'etait exercde a Pendroit
des enfants demeur6s orphelins.
Nous avons raconle Parrivee de ces enfants destines a
Turin oii les PNres Salesiens requrent les petits gargons et
ou les filles furent accueillies par les Filles de la Charite.
Voici une suite au ricit que nous avons donn :
- Le a novembre, apresla messe, on rdpartitles orphelines
dans les diff6rentes maisons de bienfaisance et d'iducation
de la ville. Ce fur une nouvelle scene de pleurs et de sanglots car les pauvres petites, deja affectionnies aux
sceurs
et familiarisdes avec leur cornette, ne pouvaient
se faire a
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'idie de la separation. Pour quelques-unes, ce fut encore
un dechirement que de quitter leurs infortunees compagnes, parentes on anciennes connaissances. Et cette nouvelle 6preuve ne fut pas moins douloureuse pour les soeurs
et les bienfaitrices que pour les orphelines elles-mtmes,
mais il fallut se resigner, car aucune maison religieuse
n'6tait a mme de les recevoir toutes ensemble.
, Les Filles de la Charite en ont accueilli quinze: une a
l'asile de Boves, une a la maison de Marie A Grugliasco,
une ASantena, une a Sommariva, deux A Racconigi, deux
a l'ouvroir Saint-Charles a Turin, deux a San Donato,
trois a Frassineto-Po, et deux k Virle Piemonte. De Virle
partit en outre pour la Calabre une sceur chargee de recutillir encore deux orphelines : ainsi les Filles de la Charite de la province de Turin se sont chargdes de 1'entretien
de dix-sept petites Calabraises.
Et maintenant voici une courte relation du voyage que
la sceur de Virle fit en Calabre on elle recueillit encore
deux orphelines pour le compte de sa maison:
i Notre superieure, pleine de resprit de saint Vincent,
demanda a recevoir dans notre maison deux orphelines de
bonne famille pour les clever chretiennement et leur faire
prendre le brevet d'institutrice. Les Supirieurs firent bon
accueil A ce charitable dessein, et d6s le 25 octobre je me
mettais en route pour la Calabre. Apr6s un petit arr&t A
Rome et a Naples j'arrivai a Monteleone le 28 au matin.
SLa, je fus recue A bras ouverts par les soeurs de la Charite, dites Sceurs grises de la venerable Jeanne Antide
Thouret. La soeur Thouret, pendant quatre ou cinq ans,
avait appartenu a notre congregation. A l'poque de la
Revolution francaise, elle dut quitter la Communaut6 et,
quoique libre encore de tout engagement, avec les regles et
lespratiques, elle emportait dans son coeur le veritable esprit
du saint fondateur. A Besancon, sa patrie, elle continua de
vivre conformiment a cet esprit; plus tard, d'autres exilees
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se grouperent autour d'elle et peu A peu cette communaut6
improvisde se developpa en une nouvelle congregation
semblable, A 'habit pros, a celle que la fondatrice venait
de quitter. Aussi, lorsqu'en 181 o le roi de Naples fit demander AParis des soeurs de Saint-Vincent pour divers etablissements.dans le royaume, A la cour de France on jugea que
les Filles de Mme Thouret repondaient aussi bien aux
desseins du roi, et leurs services furent agrees. La fondatrice vim s'installer avec ses Filles dans le cdlbre couvent
Regina Celi qui fut plus tard la maison centrale de sa
compagnie. Le 24 aoiit 1826, Mme Thouret, entouree de
ses Filles, decedait en odeur de saintete et sa cause de biatification, introduite depuis en cour de Rome, est dejd bien
avancee.
,t Dans la crise douloureuse que traverse le pays, leur
maison de Monteleone est plus que jamais le centre de
toutes les ceuvres de charitd, et le rendez-vous des orphelins qu'on confie apres aux soins charitables des diffdrents
instihuts de bienfaisance.
< Ces pauvres enfants se prdsenterent a moi par dizaines:
mais,. mon grand regret, je ne pouvais en accepter plus de
deux. Je n'eus pas de peine pour faire mon choix: le 4 novembre, nous partions toutes trois pour Turin et Virle, et

le 8 au matin, je remettais nos orphelines entre les mains

de notre bonne superieure venue A notre rencontre.
e Et maintenant nos fillettes sont ici A Virle avec nous;
une d entre elles a en la joie de retrouver ici sa propre sceur
parmi les orphelines dont noire superieure s'dtait chargde
auparavant, l'autre descend de I'ancienne noblesse calabraise. Nous eieverons avec soin les unes et les autres et
un jour ellcs reviendront chez leurs parents prdtes a
repandre autour d'elles le bien que nousleur aurons fair.
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NAPLES
Lettre de la seur MAURICE, visitatrice de la province de
Naples, d la tris honorde Mere KIEFFER.
Naples, Maison centrale, 7 decembre iqoS.

MA TRis HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais r
A la gloire de Marie Immacule et le coeur pinetre de
reconnaissance pour cette bonne Mre, jem'empressedevous
envoyer la lettre que je regois de notre chere scur Addante,
de Lecce. C'est une protection vraiment providentielle
qui a garde ses quatre cents orphelines, et ce sera, ma vineree Mere, un rayon de pieuse joie au milieu de vos ipreuves. Toutes vos filles de la maison centrale ne veulent pas
4tre oublides aux pieds de la Vierge Immaculee mais surtout celle qui a le bonheur de se redire sans reserve enr
Notre-Seigneur,
Votre tres obdissante Fille,
Soeur MAURICE.

(Extrait de la lettre de seur Addante, de Lecce.
Le soir du ier dicembre s'annonqait sombre, oragcux
depuis plusieurs mois,on d6sirait la pluie qui ne venait point
etle ciel de plomb semblait prdsager quelque sinistre. Vers
minuit,la tempete dclata furieuse et A une heure, une lueur
flamboyante remplit tout d'un coup le dortoir de nos plus
grandes orphelines; les murs tremblerent, un fracas terrible retentit, c'itait la foudre qui tombait! Elle traversa le
long dortoir, consumant les conduits de la lumiere elecirique et transpergant la vosite a trois endroits. Plus de cinquante vitres se bristrent en un instant et des pierres enor-
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itaient occupis, un SEUL etait vide; la foudre passa sous
celui-ci, perqa la couverture et la paillasse sans brkler Is
paille! Les enfants ne furent pas touchees; une d'entre
elles trouva les cordons de ses chaussures bralis, une
autre eut le bras effleure. La foudre passa dans le lavabo
toujours consumant des conduits de I'electricitd, et s'arretant au bord d'une armoire pleine de linge, la laissa parfaitement intacte. Elle pinitra dans le grand vestiaire,
noircissant tout. mais sans rien endommager de ce qui y
etait.
La sceur qui couchait dans la petite chambre, aupres du
dortoir, se leva et trouva les enfants atterries, mais silencieuses et pressant la medaille benie sur leurs levres, en
invoquant la sainte Vierge. Plusque jamais,en ce moment,
elles sentaient la puissance de laprotection de Marie ! Pleines de foi, elles s'habillerent, au signal de la sceur, et, dans
le plus grand silence, se rendirent en rang i la chapelle,
pour se prosterner aux pieds de leur Liberatrice. Une
enfant entree depuis peu A l'orphelinat courut allumer
les cierges et la tin de la nuit se passa ala chapelle a veiller, A prier, a remercier !
La partie de la maison atteinte par la foudre etait bien
endommagde. L'administration, informie des le matin,
s'empressa de pourvoir, a tout. De toutes parts, on ne;
voyait qu'ingenieurs et ouvriers, afin que tout fut vite
repare. On reblanchit meme les murs pour effacer toute
impression de I'ame des enfants. Le bruit de cet 6vinement
se repandit dans la ville. Nombre de personnes vinrent
nous feliciter, et I'on se plaisait a voir dans ces faits une
prctection speciale de Marie que nous honorons spociale-

ment et, comme on disait, un privilege de la charite.
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POLOGNE
PROVINCE DE VARSOVIE
AMBULANCE

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

ORGANISEE

A

VARSOVIE

POUR LES SOINS DES BLESSES DE LA GUBRRE RUSSO-JAPONAISE
(1904).

(Suite 1)

Apres avoir fait, d'apr6s le recit des visiteurs, la description de I'h6pital etabli A Kharbine, il est a propos de faire
connaitre les attributions de ceux qui s'y sont d6voues,
on peut dire, nuit et jour, et pour cela nous ne saurions
mieux faire, que de citer un extrait d'un journal otI le
digne chef de la division sanitaire de Saint-Vincent-dePaul, M. le comte Orlowski, donne son apprdciation sur
tout le personnel dans une rdunion d'amis qui l'accablent
de questions varides sur cette institution catholique.
Eludant adroitement tout ce qui aurait trait ases propres
mdrites, si dvidents cependant, ii aborde de suite ceux de
ses collaborateurs auxquels il attribue la marche admirable
de I'oeuvre. II loue le talent et le devouement des medecins
de 1'ambulance et de l'aum6nier, l'infatigable zele et la
bienfaisante action des soeurs, il rend hommage aux services rendus par les infirmiers.
M. le comte Orlowski ajoute: a En terminant le tableau
de notre h6pital, je dois faire remarquer que nous recevons
beaucoup de visites, et ce ne sont pas sealement celles de
nos compatriotes; nous avons ddja sur notre registre commemoratif au moins deux cents signatures. Le premier qui
est venu nous voir etait le gendral Czyczagow, puis le heros
de la guerre actuelle, le gendral Rennenkampf, qui a parld
r. Voyez ci-dessus. Tome 70, page 467.
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en polonais avec M. l'aum6nier et nos soeurs de Charite.
Le general Alexieieff, lieutenant du tsar en ExtremeOrient, accompagne du chef de son etat-major le g6neral
Zylinski, nous a honords de sa visite officielle; il ne s'est
pas contenit de nous exprimer sa haute satisfactiori de Forganisation partaite de notre h6pital, il s'est empressd d'envoyer un tel6gramme de remerciement A Mgr I'archeveque
de Varsovie pour une institution aussi utile. Le prince
Jaime Bourbon et le prince Nakaszidze; le gendral Nadaroff et le general Orloff; la princesse Urusoff et la comtesse Stenbok; les cdelbrit6s nmdicales comme Manteuffell-Zoge, le chambellan Katkoff et un grand nombre
d'autres personnages. Cet interet gendral et unanime porte
a notre h6pital de Saint-Vincent-de-Paul est une preuve
qu'on n'ignore pas son existence... z
Et lorsque ceux qui 1'ecoutaient essayerent de nouveau
de reconnaitre que la reputation dont jouit la division
sanitaire de Varsovie est due i son savoir-faire, a ses relations, etc., M. le comte Orlowski coupa court Aleurs 6loges
en disant:
%Ne parlons pas de moi; je n'ai d'autre merite que mon
disir de voir notre institution dtre surtout une maison de
famille ohi les pauvres malades se sentent heureux voyant
leurs souffrances comprises et adoucies. J'y ai mis seulemeat un pen de bonne volontd... On parle de moi parce
que je suis le reprcsentant de cette institution ou d'autres
ont a rcmplir une rude tache qu'ils ont accept6e volontairement et A laquelle ils s'adonnent avec un zele et un divouement admirables!... Puis c'est la Providence qui a

fait et qui continue de tout faire...
RWponse digne du chef d'une institution catholique; elle
fait son plus bel dloge!
OCn ecrivait de Varsovie: Pour ce qui concerne les
nouvelles de la guerrre, nos sceurs nous ecrivent n'en pas
savoir plus que nous a Varsovie; elles ne bougent pas de
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Ph6pital et toujours tres occupees, elles n'ont ni le desir,
ni le temps dc s'en entretenir. Elles n'apprennent qu'il y
a eu de grandes batailles que lorsqu'on leur conduit des
blesses plus qu'elles n'en peuvent recevoir. Ainsi, tout dernierement, en deux jours on leur en a amene cent; un
autre jour encore, a peine en eut-on fait partir douze,
qu'elles les virent remplacer par quarante qui etaient dans
un etat pitoyable et dont deux d6cde&rent presque immediatement de la gangrene. Ce n'est pas etonnant, apres ces
batailles disastreuses, ou l'on compte les blesses par milliers; dans la hAte de les recueillir et de les emporter, on
les entasse dans les wagons destines au transport des bestiaux, etendus sur un pen de paille, souvent mime avec
des fievreux ou des malades atteints de quelquc maladie
contagieuse, ce qui naturellement aggrave 1'etat d'un
grand nombre!
An cas oif l'armee russe aurait di abandonner les positions de Kharbine, on parla d'dvacuer les h6pitaux sur
Irkutsk. Une lettre portait ces renseignements:
23 mars. - La commission de l'6vacuation
Kharbine,
K
des h6pitaux a fait demander a radministration de notre
division sanitaire combien de wagons il faudra mettre a sa
disposition au moment du depart; on s'en occupe sdrieusement; mais on ne pent encore pr6voir le jour de ce
depart. C'est a Irkutsk que nous devrons nous rendre, a
On ajoutait : NNous avons eu aujourd'hui la visite d'un
evdque missionnaire frangais. Sa Grandeur a bien voulu
diner chez nous; puis elle a visitd Ph6pital avec un interet affectueux, s'approchant de chaque blessd, le benissant; elle nous a promis de revenir. Sur le registre commemoratif ot les visiteurs inscrivent leurs noms, Monseigneur a bien voulu metttre: a L'dveque de la Mandchourie
Sseptentrionale, de passage a Kharbine, s'est fait un bon, heur, accompagnd de deux de ses missionnaires, de visi, ter l'ambulance catholique etablie a Kharbine. II remer-
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Scie M. ledocteur et M. l'aum6nier de lui avoir fait visi.
* er lessalles des malades; ii a admire 1'exquise propreti
qui regne partout, les bons soins des sceurs de Charit et
leur devouement pour les malades.
*j- P.-M. LALONYER, &v2que de Raphande, vicaire apostolique de la Mandchourie septentrionale. - Edmond
MONESTIER, missionnaire apostolique. - Jules MEBTILLOT,
missionnaire apostolique. )
Un armistice ayant eit sign6, il ne fut plus question de
transferer 'ambulance a Czyta ou a Irkutsk. Les blesses
des dernicres batailles dans les environs de Moukden,
mmre ceux qui furent atteints grievement, commencaient
a enarer en convalescence et ils esperaient pouvoir la faire
tout enmiire a I'h6pital, sans avoir besoin de ceder la place
aux nouvelles victimes. Eprouvant le besoin de travailler,
ilseurent la pensee d'utiliser les cartouches qui s'itaient
accumulees petit a petit, en en faisant avec le plomb fondu,
des croix, des chandeliers et autres petits objets. Ils sont
parvenus meme a faire des christs en fonte dans un petit
moule qu'ils avaient fabrique en terre cuite. Un de ces
christs a tLe offert par eux aux sceurs qui l'ont envoye B
la Mire gendrale a Paris. Ii a dte ddposd au petit musie
religleux de la maison-mere des missionnaires lazaristes,
rue de Sevres. On admirait ladresse de ces soldats polonais, d'autant plus qu'iisn'avaient pasa leurdisposition les
ustensiles necessaires a ceue sorte de travail. Cela les occupait et leur procurait un petit gain qui leur devint tres
utile, quand ils renimrrent chez ear.
Malgr l'armistice, on voyait les prdparatifs sirieux
pour continuer la guerre; les nouvelles troupes arrivaient
sans cesse. Tout le m•nde cependant faisait des voeux
ardents pour la proclamation de la paix. Enfin,le 13 juin,
f8te de saint Antoine de Padoue, a qui, en Pologne, on a
une grande devotion, et que lon avait beaucoup pri6, un
des administrateurs vint annoncer que les d61lgues des
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deux puissances ennemies se rdunissaient pour conclure
les conditions de la paix.
La guerre etait terminie. Les ambulances de la CroixRouge annoncerent leur depart et vendirent a Pencan le
mobilier qu'elles ne voulaient pas remporter. On jugea que
l'ambulance catholique n'avait plus de raison de retarder
son retour en Pologne.
La soeur Jacqueline 6crivit pour la derniere fois de
Kharbine aux sceurs de Varsovie, a la date du 4 ao•t:
a... Nous voilk pretes a dire adieu a la Mandchourie;
presque tout est emball : linge, literie, etc.; la ventee
l'enchere de tous les ustensiles a lieu dans ma grande salle;
j'y assisie, assise tranquillement dans un coin. C'est M. le
comte Orlowski qui a commence h enoncer A haute voix
chaque objet; mais, bient6t enroud, le docteur Orzel continua; a son tour, il dut c6der la place a un officier. Nos
infirmiers recherchent avec un empressement febrile dans
tous les coins de la maison des objets a vendre ; tout monte
A un prix qui ddpasse trois et quatre fois la valeur r6elle.
Ces derniers jours les visites' abondent: princes et princesses, generaux et simples officiers, medecins et 6crivains;
nous en voyons un peu de differentes nations, mais surtout
des Russes. Les reflexions qui ichapperit h ces derniers
sont consolantes; ce ne sont pas des compliments; on sent
que c'est une conviction profonde inspiree par un sentiment religieux, par exemple: < Les h6pitaux chez nous ne
a pourront jamais egaler les v6tres; car chez vous c'est la
a priire qui est la source du bien qui se fait i
Le 8 aoft au matin, bien avant lheure du depart du train
qui devait emporter le personnel de l'ambulance SaintVincent-de-Paul, une multitude de personnes se trouvaient
diji a la gare: tous les chefs de la sociedt de la Croix-Rouge,
beaucoup d'officiers supdrieurs et autres, des soldats et toute
la colonie polonaise. On y voyait aussi le prince Arsene
Karageorgiewicz, frere du roi de Serbie, le prince Napo-
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Icon Murat, le comte Alfred Wielopolski et beaucoup
d'autres personnages. Tous tenaient a timoigner les sentiments d'estime, de sympathie et de reconnaissance que
les journaux de Kharbine exprimaient a l'envi, donnant
l'ambulance Saint-Vincent-de-Paul comme modele de
devouement. - Le prince Wassiltchikoff, g6neral en chef
de la societ6 de la Croix Rouge, se fit Iinterprete de tous.
II parla en russe a tout le personnel. S'adressant ensuite
tout particuli&rement aux sceurs, il leur exprima en francais
des remerciements bien semis pour la charitdeminemment
chritienne qu'elles avaient exercee avec tant d'abn6gation
d'elles-r "mes au service des victimes de la guerre, sans
aucune .
,tion de personnes. Au moment meme du
depart du train, le prince Wassiltchikoff envoya a Mgr I'archevdque de Varsovie un tilegramme lui exprimant sa
reconnaissance pour 1oeuvre dont il avait et P'initiateur et
le protecteur et resumant feloge qu'il venait de faire du
personnel.
Le mardi 29 aott, les soeurs de Varsovie apprirent
par le chanoine Chelmicki que le comte Orlowski avait
reussi a prendre un train rapide pour assurer dans cette
ville la reception triomphale de 1'ambulance catholique
revenant de l'Extreme-Orient. Ils avaient combine ensemble qu'elle pouvait se faire malgr6 l'etat de siege de
la ville. Sur la reponse affirmative, le comte repartit heureux, espdrant rejoindre tout le personnel a Br;st pour arriver ensemble a Varsovie. Tout s'dtait arrange a l'insu des
voyageuscs. - Cependant la nouvelle de cette manifestation, dont toute la ville fut bient6t inform6e par les journaux, assombrissait un peu a la maison centrale des soeurs
la joie du retour si desire; les esprits etaient dedj surexcites par tant d'evnements penibles que les sceurs craignaient qu'il n'en resultia quelque incident facheux. Tout A coup, vers dix heures du matin, on entendit le roulement d'une voiture dans la cour et quelques instants
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apres, les cinq sceurs de 1'Extreme-Orient entraient t la
chapelle pour rendre graces a Dieu de leur beureux retour
dans cette bien-aimee maison, apres quinze mois d'absence!
Personne ne les attendait a la porte, mais en un cin d'ceil
soeurs et enfants se trouverent au pied de Pautel s'unissant
A elles dans la mime priere.
Les surprises s'expliqukrent bient6t: le voyage n'avait
durd que trois semaines au lieu de quatre ou cinq; a Kharbine, par 'ordre du general gouverneur de la Mandchourie,
des billets gratuits pour wagons de ir. classe en train
express leur avaient et6 accordes pour tout le parcours. Ce
voyage rapide les priva de la consolation d'avoir la messe
tous les jours; M. l'aum6nier ne put la dire dans le wagon
que trois fois et une fois &arglise de Irkutsk. Le telegramme promis n'a pas pu &tre envoy6 de cetteville, M. le
comte les assurait qu'il en conferait avec le chanoine
Chelmicki, qui, a son tour, avertirait la soeur visitatrice du
jour du retour. Nous savons ce qu'ils complotaient tous
les deux.
A Toul, au moment du depart du train, on s'aperqut de
l'absence du comte; personne ne savait ce qu'il etait devenu. Arrivees a Moscou, dimancbe dans l'apres-midi, les
soeurs purent aller a I'glise, assister aux vepres et repartalent a huit heures du soir pour arriver a Varsovie mardi
matin a neuf heures, apres trente-sept heures de route
presque sans arrat. Ayant appris la reception triomphale
qu'on leur prdparait et voyant comment la Providence avait
tout arrang6 pour qu'elles y echappassent, elles se sont
dcriies, transportees de joie: a Oh! du haut du cel notre
bienheureux P&re a veille sur nous, pour nous dpargner la
confusion d'une ovation qui nous aurait vivement contristdes! a
Le meme jour, 29 aoat, au soir, un tilegramme officiel
annonqait au general gouverneur de Varsovie que la paix
entre la Russie et le Japon dtait conclue. Vers dix heures,
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les canons retentissant firent connaitre Atoute la ville cette
nouvelle ardemment desiree.
Le jeudi, 3 1 aout, Mgr Popiel, archeveque de Varsovie,
vint a la Maison centrale des soeurs pour dire unemesse
d'actions de graces, A laquelle tout le personnel de Fambulance Saint-Vincent-de-Paul, en commenqant par M. le
comte Orlowski, assista pieusement. Sa Grandeur adressa
quelques paroles paternelles, en exprimant sa reconnaissance pour le devouement avec lequel tous se sont acquiues
de leur mission et en les invitant a rapporter A Dieu seul
le bien immense realise et les services rendus A la religion.
Apres un repos de quelques jours, les cinq soeurs out
demandd a la visitatrice d'&tre envoyies h leur destination,
heureuses de reprendre cette vie, oa chacune passe inaperque au milieu de ses compagnes, ayant Jesus seal pour
temoin de son immolation au service des pauvres !
Nous rappellerons seulement, ici, les dates de la guerre russojaponaise, dont ii vient d'etre question. Le Japon, i la suite de la

guerre avec la Chine en t894, se vit frustre des fruits de sa victoire;
la Russie s'installa meme en Mandchourie et refusait d'evacuer cette
province appartenant a la Chine. Le Japon ne crut pas devoir supporter cette attitude et ce voisinage mena;ant.
Le 5 tevrier rtc4, ii attaque brusquement son adversaire. - Le
8 fivrier. la flotte e 'a-miral Togo bombarde la flotte russe i PortArthur. Cete ville est assiegfe. - 3 avril. Bataille sur le Ya-lou, en
remontant vers Moukden. - Janvier uao5. Prise de Port-Arthur. 23 fevrier au 7 mars. Bataille de Moukden. - 27 mai. Combat naval
de Tsou shima - 9 aoft. Reunion des plinipotentiaires a Portsmouth
(Etats-Unis), ic ministre Witte pour la Russie, et le baron Koumoura
pour le Japon, atin de traiter les conditions de la paix.
29 aoit tgo5. I raite de paix stipulant entre autres conditions: la
preponderance du Japon sur la Core ; I'evacuation de la MNandchourie par les deux belligerants; la cession du bail de la Russie sur la
pdninsule de Liao-Yang, y compris Port-Arthur, etc.
A la suite de la guerre exterieure, une terrible rivolte eclata en
Russie. Le pouvoir imperial a promis des transformations. La Civilta cattolica a cerit (4 novenibre t9o5) : a L'dit de tolerance du
29 aout 9go5 a reliche les rigueurs de Iabsolutisme en accordant
certaine libert6 religieuse a aux hir6tiques, catholiques at protestants. P Une sorte de Chambre representative et 1igislative doit etre
dlue et constituee sous le nom de Douma; elle est convoquee pour
le mois de mai 1906.
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PORTUGAL
Lettre de M. L.-M. GARCIA, pritre de la Mission,
i M. A. FIAT, Supirieur gendral.
Santa-Quiteria, Felgueiras, le 29 janvier 1906.

Voila realises vos ardents desirs de longtemps, la continuation de la belle oeuvre des missions en Portugal.
C'est le premier janvier de cette nouvelle annie, mon
Pere, que nous avons commence la premiere mission a
laquelle nous nous etions prepares par l'etude et surtout
par la priere. Nous savions combien il etait difficile pour
nous de recommencer une oeuvre dont nos chers confreres
ne s'occupaient plus depuis vingt-cinq ans, et dont nous
craignions leresultat i cause de quelques prijugs ici contre
nous.

Pleins de confiance en Dieu, benis par notre venerable
supdrieur, M. Leitio, nous parlimes pour notre champ de
bataille en soldats du Christ. Nous etions au nombre de
quatre : MM. Dumolard, Machado, Monteiro et moi.
Jugueiros etait la paroisse destinee Anotre premier ministere. C'est un hameau a 4 kilometres de Santa-Quiteria,
du c6ti du nord, bien pres de nous, mais de chemin tres
difficile. Dans cette paroisse de deux mille ames environ,
une mission fut donnee en 188o par notre venerable confrere de pieuse memoire, I'inoubliable M. Alvares de Moura.
Il y a fait un grand bien; mais la paroisse avait besoin
d'etre renouvelee; le scandale y a regne depuis longtemps.
Maintenant elle a i sa tdte un jeune pretre tres zele. C'est
lui qui nous a invit6 a cette mission et qui s'est charg6 des
frais de notre sejour.
Arrives le matin, nous avons eu une brillante reception:
M. le curd, Ala tete de ses paroissiens, est venu nous recevoir
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processionnellement A 200 metres de 1'dglise. Nous dimes
passer au milieu de cette multitude, salues par un cantique fait expres en notre honneur. Dans Plglise, aprs
la visite au saint Sacrement, M. le curd nous adresse une
eloquente allocution, montrant en son nom et au nom de
ses ouailles sa vive reconnaissance pour les missionnaires
qui onm repondu si volontiers a son appel. Moi, tout emu
de ces manifestations, j'ai remercie au nom de mes chers
confreres, louant le zeld pasteur et Pattitude si bienveillante
de ses paroissiens.
Pour observer notre regle, nous avons recu A genoux la
bdnediction de M. le cure; ensuite commence la grand'messe precedee du chant du Veni Creator.M. Souza, notre
cher confrere, avec lharmonium, a accompagnd le chant
et nous a ravi avec sa belle voix ainsi que M. Monteiro.
M. Offermann chantait la messe; a l'evangile monte en
chaire notre venerable superieur pour faire I'ouverture de
la mission; on lui donnait ainsi un ton plus solennel.
Vous le voyez, mon Pere, presque toute notre communauti a pris part b cette premiere mission.
Le soir, commenqa la serie des sermons qui eurent lieu
tous les jours a la meme heure. Jai di me charger de ces
instructions. Le sermon etait toujours pricidd de la recitation du chapelet entremele de petits cantiques; c'est Iusage
partout en Portugal.
L'exercice du matin se faisait d'assez bonne heure,
malgrc le temnps terrible que nous avons eu presque toujours.
On dirait que le bon Dieu voulaitnous6prouver dans notre
premier essai. Cependant l'affluence ne manquait pas; la
foi de ces bons paysans leui faisait oublier les mauvais
chemins par lesquels il fallait venir.
Cet exercice du matin commenqait par la messe pendant
laquelle M. Machado faisait I'oraison, et lon chantait aussi
quelque cantique. Apres la messe, avait lieu l'instruction,
prechde a tour de r6le par MM. Machado et Monteiro.
Dans
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ces instructions tres pratiques, nous avons fait passer tous
les commandements de Dieu et de l'Eglise et les devoirs du
chretien. Comme on entrait dans tous les d6tails de la vie
chretienne, on entendait dire parfois : * Mon Dieu, personne ne peut se sauver. 3 Mais nous tAchions toujours de
les encourager.
Nous avons fait encore des rdunions particulieres pour
les hommes, pour les m&res de famille et pour les jeunes
personnes. Chacune a dee tres frdquentde, surtout celle des
hommes.
Les enfants ont itd 1objet d'un soin tout particulier. C'est
M. J. Dumolard qui s'est chargd de les catechiser. Outre
ceux qui devaient faire la premiere communion, au nombre
de quaire-vingts, nous avons invite pour assister a ces instructions tous les -autres de sept a douze ans. Tous ces chers
enfants 6taient tres heureux d'entendre la parole du missionnaire.
Apres leur confession ils ont eu leur fete. Nous les avons
conduits en procession, chantant les cantiques qu'ils goiutaient davantage. Ensuite ils entendirent leur :ermon auquel assistaient les meres. A cette occasion, nous avons installd 'ceuvre de la Sainte-Enfance; nous leur avons donni
la benddiction du Rituel; apr&s ils sont venus deux A deux
baiser le crucifix du missionnaire, recevoir les mddailles de
la Sainte-Enfance et des images.
Ils dtaient pleins de joie, ces bons enfants : il fallait les
voir sortir de I'glise, s'en aller chez eux en chantant.
Un autreexercice qui a impressionn beaucoup les fideles,
ce fut le chemin de la croix preche. II n'6tait pas encore
install6 dans cette 6glise. Le jeune cur6 venait a peine d'etre
nommd avant notre mission. II a done profite de cette occasion pour demander I'autorisation d'eriger le chemin de
la croix dans son glise. Apres Iinstallation de chaquecroix,
le missionnaire faisait une allocution sur le sujet a mdditer.
Cette belle c6rdmonie, assez longue, produisit une pro-
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fonde emotion. En sortant de l'eglise, je voyais devant moi
deux bonnes vieilles qui se disaient : a Mon Dieu! on n'a
jamais vu de si belles choses dans notre eglise! c'est quelque
chose du ciel! .
Le premier samedi de la mission fut consacre a la sainte
Vierge. Ce fut une des plus emouvantes manifestations de
la mission.
Ce jour de si grande joie annongait un autre plus joyeux
encore, peut-etre, celui de la premiere communion. A
huit heures, I'6glise regorgeait de fideles pour assister a
cette belle ceremonie. Le predicateur itait en chaire, les
autres missionnaires gardaient les enfants. Ils ont d'abord
renouveld les promesses du baptime; devant les fonts
baptismaux decores de fleurs et de cierges, les enfants
rdpondirent avec enthousiasme aux demandes faites par
le predicateur sur les verites a croire et les devoirs a
accomplir.
Ensuite, revenant au milieu de I'eglise, ils entendent
une instruction emotionnante du predicateur, lesexcitant i
demander pardon ii leur pasteur et a leurs parents. A ce
moment tout le monde est dans '6motion. Le missionnaire invite les enfants i s'adresser i leurs parents afin
d'obtenir le pardon avant de s'approcher de la sainte table.
Et alors on contemple une scene qui edt arrachd des larmes aux coeurs les moins sensibles; apres s'dtre adresses i
leur bon cure, les enfants se jettentau cou de leurs parents,
exprimant leur douleur avec un tel sentiment que mime
les missionnaires qui sont prds d'eux ne peuvent pas retenir leurs larmes. Et pour readre la scene encore plus pathitique, on peut entendre le cri d'une petite fille, orpheline:
Malheureuseque je suis! Je n'aiplus de plre ni de mire!
La joiesuccede h la tristesse. La sainte messe commence;
on chanme des cantiques celebrant la premiere communion.
Les enfans sont dans le recueillement, ils comprennent
Icur bonheur; le missionnaire les prepare pour
s'appro-
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cher de 'h6te divin; apres les actes prdparatoires, ils entendent encore une courte allocution du pr6dicateur, laquelle
etant achevie, un petit garcon rdcite avec intelligence un
petit discours de trois minutes pour interpreter les sentiments de sescompagnons ; une petite fille, I'orpheline dont
nous avons parli plus haut, fait de meme au nom de ses
compagnes. Elle fait son discours avec une telle onction
qu'on est ravi, et on entend s'ecrier: Mon Dieu! quel
ange!
Ces bons enfants voient enfin realises leurs desirs; le
divin Jdsus est dans leur coeur; ils expriment par un
cantique d'actions de graces les sentiments de vive reconnaissance; apr6s les actes, le missionnaire les consacre de
nouveau a la sainte Vierge.
Cette belle ceremonie a dQ contribuer a la conversion de quelques p6cheurs. Nous avions bien recommande
aux enfants de prier pour les Ames qui en avaient le plus
besoin dans la paroisse. Cette mime recommandation, je
la faisais tous les.jours avant le sermon. A partir du premier jour de la seconde semaine, on donnait presque toutes les heures quelques coups de cloche pour avertir les
ames zildes de prier pour les pecheurs.
Nous avons eu la consolation de voir plusieurs personnes,
proie de Satan, vivant dans le scandale, se confesser avec
des marques bien visibles de repentir, et promettre A leur
pasteur de changer de vie a 1'avenir.
Un exercice qui a dd achever 'ceuvre de rdconciliation,
ce fut le pardon des injures. Le sermon prdch6 sur ce sujet
impressionna tres fortement; mais la ceremonie qui suivit
augmenta de beaucoup cette impression. Le saint Sacrement
est exposi, on chante un motet d'un air triste; 'officiant
prend dans ses mains l'ostensoir et se tourne vers le peupie. Alors le missionnaire dCclare publiquement devant
Jesus-Christ qu'il pardonne Atous ses ennemis. Ensuite il
se tourne vers les fideles pour leur demander aussi par-
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don; il sait qu'il a pu les scandaliser, m8me sans le vouloir. A ce moment I'emotion est au plus haut degre. M. le
cure monte ensuite en chaire; le missionnaire rembrasse
affectueusement; on n'entend que des sanglots et des cris.
Ensuite M. le cure demande pardon a son troupeau, mais
il est si emu que ses paroles sont entrecoupdes de sanglots.
A la fin de la ceremonie, le missionnaire avertit qu'A
sept heures du soir la grande cloche sonnera longtemps
pour annoncer a tout le monde qu'on doit se demander
pardon mutuellement.
Cette ceremonie si touchante eut lieu la veille de la communion gcncrale. Ces derniers jours de la mission, quelques pretres confessaient depuis cinq heures du matin jusqu'a dix et meme onze heures du soir; tout le monde voulait faire des confessions generales.
La communion eut lieu le dernier dimanche de la mission; il y eut environ mille trois cents communiants. Cette
ceremonie si pieuse, entremlee de cantiques, a 6t6 faite
avec beaucoup d'ordre et de recueillement.
Le soir de ce meme jour eut lieu une amende honorable
tres solennelle au Sacr6 Caour de Jdsus; on organisa une
belle procession du saint Sacrement; ensuite on a entendu
un sermon de circonstance; a la fin, le missionnaire qui
avait prech6 tit Pacte d'amende honorable.
Lundi fut le dernier jour de la mission. Ce fut un jour

de larmes. Le matin, on cdelbra un service solennel pour
es murts de ia paroisse; ensuite eut lieu une procession au
cimetiere oil le missionnaire precha un sermon approprie
a la circonstance. La profonde emotion du prddicateur se
communiqua bien vite a tout l'auditoire. La, debout, sur
les tombes des morts, on ne pouvait pas rester insensible,
surtout devant la parole du missionnaire. Le souvenir de
cette funebre ceremonie ne s'effacera pas facilement des
coeurs.

Le soir nous avons cl6turd cette mission. Quinze jours
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itait peu de temps pour tout ce qu'il y avait eu a faire.
Avant 1'exercice ordinaire, nous avons plant6 solennellement la croix de la mission. Portee en procession a la
place quilui etait destinee, nous Pavons benite, saluee avec
enthousiasme. M. Monteiro fit ensuite une oloquente allocution sur la croix. On la salua de nouveau, on chanta un
cantique et tout le monde baisa le bois sacre.
Apres le sermon sur la persev6rance, preche par M. Machado (Henri), le peuple recut a genoux la benediction
papale; puis eut lieu la benediction du saint Sacrement.
Maintenant il fallait dire le dernier mot d'adieu a ce bon
peuple. Ce fut une scene de larmes et profondement emotionnante.
Voila notre premiere mission; il me semble que Dieu
I'a benie visiblement. Cette paroisse depuis vingt-cinq ans
cut trois fois la visite des missionnaires. Eh bien, la voix
de tous etait que cette derniere mission surpassa de beaucoup les autres. Que Dieu en soit a jamais bini!
M.-L. GARCIA.

NOTES

HISTORIQUES

JR LA PROVINCE DE LA CONGREGATION DE LA MISSION

EN PORTUGAL
Apres avoir raconte les origines de la Congregation de la Mission
en Portugal, nous mentionnerons les principaux dtablissements,
puis nous rappellerons les principaux evenements qui ont eu un
interet gendral pour la Congr6gation en ce pays. Nous ajouterons
enfin quelques notes historiques sur les dtablissements des Filles de
la Charit6.
Nous aurons ainsi un ensemble assez complet. Au moyen d'un

tirage i part de ces quelques articles, nous aurons sous la main un
abreg6 de ce qui interesse les deux families religieuses de saint Vincent de Paul en Portugal.
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CHAPITRE

II

LES ETABLISSEMENTS
JUSQU'A

LA SUPPRESSION

DES ORDRES RELIGIEIX EN PORTUGAL

EN 1834 (suite).

Sur les etablissements qui ont suivi la fondation des maisons de Lisbonne, de Miranda et de Sainte-Croix a Guimaraens, nous n'avons donne que quelques indications:
nous allons reprendre ici et completer un peu ces renseignements.
§ 3. Etablissement ii Evora.
En 1779, les pr6tres de la Mission furent appelds i

Evora pour y donner des missions et y etablir un sdminaire.
EVORA (Ebura) est une ville, aujourd'hui de treize a
quatorze mille habitants dans la province d'Alemtejo.
C'est un chef-lieu de district a io5 kilometres E.-S.-E.
de Lisbonne, et le siege d'un archev6che. En 1779, les
pr6tres de la Mission y prirent la direction d'un college ou
seminaire et 1'6tablissement dura jusqu'a la Rdvolution de
1834((Ann., t. XLIX, p. 55.)
Ajoutons ici qu'en 1874 on parla d'ouvrir dans cette
ville une maison de retraite pour les eccl6siastiques (Annales, t. XL, p. 16). Ce projet n'eut pas de suite.
Dans sa lettre circulaire du I" janvier 1780, le supdrieur
general,M. Jacquier, s'exprimait ainsi: a Par les nouvelles
de Portugal, nous apprenons que nos confrbres continuent
a recevoir de la part de la cour et des devques des marques
de confiance et de protection. Par ordre de la reine, ils ont
envoy6 deux sujcts a Goa, ville considerable d'Asie, pour
commencer les exercices du seminaire, qui sera drig6 pour
le diocese en cette ville archiepiscopale. Mgr I'archeveque
d'Evora leur a donni la maison qu'occupaient les Jdsuites,
pour travailler a la formation des jeunes eccldsiastiques, et
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la reine a promis de fournir les fonds n6cessaires pour
leur subsistance. Voila des preuves sensibles de la sainte
union qui regne parmi eux, et de la sagesse de leur conduite. ) (Circ., t. II, p. 129.)
Des notes manuscrites que nous avons sous les yeux
(Arch. de la Mission; Portugal, p. 62) donnent sur la
fondation d'Evora ces.renseignements:
c Le clerg6, la noblesse et le peuple de la ville d'Evora
reprdsenterent a Sa Majestd Dona Maria I", d'heureuse
memoire pour le royaume de Portugal et plus sp6cialement pour notre Congregation, le grand besoin qu'on
remarquait dans tout cet archeveche, de sujets, qui, outre
la vocation de servir I'Eglise dans I'administration des
sacrements, eussent aussi l'esprit qui doit animer les eccl6siastiques dans les fonctions de leur ministere et dans
leurs mceurs; ce vide provenait du manque d'un seminaire ou maison de formation, oh tous les aspirants A la
cl6ricature pussent trouver les doctrines solides et les
maximes de piete, ainsi que le bon exemple, qu'ils devaient
plus tard faire pendtrer dans les esprits des peuples
confi6s Aleur soin. Ce vide serait combl6, ajoutait-on, si
la mime auguste reine daignait faire venir des pretres de
la Congregation de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul
dans cette ville d'Evora; leur donnant une maison propre
A l'exercice de cette fin si salutaire, ainsi qu'aux autres
ceuvres de leur Institut, ce A quoi se prCtait admirablement
le collUge place sous le vocable de la Purification.
c A la suite de cette requite, Sa Majeste daigna, par la
lettre de donation du 3o juin 1779, faire A notre congregation une donation pure, ferme, perpetuelle et irrevocable de tout 1'edifice appartenant au college de la Purification, avec la permission d'y avoir douze pr6tres de la
Mission, capables de satisfaire aux susdites intentions ; et
aussi pour prc6her la parole divine aux peuples, selon les
regles de leur louable et pieux Institut.
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SCela 6tant rigli, le superieur et les autres pr&tres de
la Mission de Lisbonne demanderent et obtinrent, par
provision du 16 aoOt 1779, de Son Eminence l'Exll. cardinal don Jean de Cunha, archeveque d'Evora, la permission d'etablir dans son archevech6 une maison oh ils eussent la libertt de pratiquer les oeuvres de leur Institut pour
le profit spirituel de son archevech6.
I Cette m6me annee, le 25 aout, les pretres de la Mission prirent solennellement possession du susdit college.
En outre, par provision du lo septembre 1783, Son Altesse dona Maria I" leur permit d'acquerir des pensions annuelles sur ses revenus jusqu'h 6 ooo cruzados
(17 640 francs) de rente annuelle; concession qui futaccrue
par une autre provision du 28 juillet 1785, ob on leur
accordait d'acquerir ces mnmes 6 ooo cruzados annuels
en biens-fonds, si la charitd des tideles leur en voulait bien
faire donation.
a Une fois en possession du magnifique college de la
Purification, qui avait te6 construit par ordre de Son Em.
le cardinal Don Henri pour le s6minaire de son archev&che, et qui devint apres college des Nobles, ayant 6t6 A
la fin aux Jesuites, qui 'eurent jusqu'a leur expulsion
de Portugal, nos Missionnaires se mirent sans delai a
I'oeuvre, pour accomplir les exercices et les ministeres propres a la Congregation. Ils s'y appliquerent, et A la maison, et en ville et dans les missions ; ils le firent avec non
moins d'ardeur que ceux de nos maisons de Lisbonne et
de la Croix (Guimaraes). En outre, comme la reine Dona
Maria I", dans sa provision du 1o septembre 1783, leur
avait recommand6 1'6rection d'un sCminaire pour.l'instruction du clerg6 et des aspirants A la vie eccl6siastique, ils
s'y appliquerent de meme, admettant de suite un bon
nombre d'6elves, qui (comme a la maison de Lisbonne)
s'adonnaient aux humanitds, aux sciences et & P•tude de
1'Ecriture sainte. a
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6 4- Etablissement ia Goa.
Le 1 " janvier 1780, M.Jacquier, superieur general, 6crivait comme nous I'avons vu : a Nos confreres de Portugal

.continuent a recevoir de la part de la cour et des 6evques
des marques de confiance et de protection. * II ajoutait :
KPar ordre de la reine, ils ont envoy6 deux sujets a Got~
pour commencer les exercices du seminaire qui sera erigi
en cete ville archi6piscopale. n
Goa, dans 1'Inde, est une possession portugaise. C'est
une ile situee dans la mer d'Oman, a P'embouchure de la
Mandova qui la s6pare de la terre ferme. Elle a 40 kilometres de tour. Une ville nouvelle a remplace P'ancienne
ville de Goa qui etait situee, dans la m6me lie, i 9 kilometres de la ville actuelle.
Et M. Jacquier, le, i" janvier 1781, ajoutait: a Nous
apprenons de Goa, ville d'Asie, que nos deux confreres,
partis de Lisbonne, le 22 du mois de mars de iann6e
derniere, apres une travers6e longue et difficile, y sont
heureusement arrives ; qu'ils y ont 6te requs avec un accueil
distingue, et qu'ils ont pris possession du s6minaire. La
reine de Portugal ne se borne pas k cet etablissement, elle
a fait demander plusieurs missionnaires pour la meme
ville. La maison de Lisbonne n'etant pas en ktat de les
fournir, M. Fenaja, visiteur de la province romaine, vient
de I'aider et de suppl6er a son impuissance, en faisant partir huit pretres et deux freres dont il m'a envoy6 la liste.
L'auguste princesse propose plusieurs autres bonnes ceuvres, mais il n'est pas possible a present de repondre i
toutes les vues de sa pi6et et &a'etendue de la confiance
dont elle nous honore. a (Circ., t. II, p. 146.)
Dans le supplement i la vie de saint Vincent en portugais (1889), on lit sur l'etablissement de Goa: a En 1779,
d'apres 'ordre d'une lettre royale, on dut envoyer deux
pretres de la Mission, pour fonder un s6minaire a Goa.

C:-saieiMM. Mazaado et San:os; its s'tmbarqucrent ie
3ýccrc

a.vec i'esi'uc de Cochin, Don Fr. Manoet de

:a-ta Cathairna, qui aiait gýouerner 'archidiocese de
Go~. Dans iss aices si

vants. de nouveaux departs de

msios nnaires eareat lieu p-jur cette importane mission.
Ena 17;. ies missionniires n'c.ient pas moins de quatolze, empioycs H ia direction des scminaires de Goa. Cho:ao et Rachoi.A
Entre les bHanes

:uiitres proposes par la reine et dunt

il est questina. ii faut sans doute entendre ce qui est indiquait lannie 1783 en ces teraies: * S. M. la reine de Portugal Teut encore nous donner a Goa deux colleges: on
=st occupt

a

les rparer. * Circ. t. II, p. i56.)

Par Ie texte que nous avons cite et par des indications
anaiogues,

-n

voit que les matsons de Portugal etaient

mpuisantes iafournir le personnel n6cessaire. La France
venaitd'accepter les -tablissements de Chine et du Levant.
.acants depuis la suppression des Jcsuites: c'est par Fltalie et par I'Espagne que le personnel du Portugal 6tait
completi dans les colonies portugaises. (Circ.,t. II,p. i56.)
En 1785, M. Jacquier &crivait:c Les lettres que nous avons
reques de Goa ncus apprennent que nos confrires ont
:rois 6tablissements dans cette ville d'Asie, oui ils exercent
avec zele toutes les fonctions de la Congregation. Ilsy
eriseignent la philosophie et la thcologie dans les seminaires qu'iis dirigent; ils donnent des conferences aux ecc14siastiques de la viile, et ils font des missions dans les villages que renferme i'le, dans laquelle la ville de Goa a et
batie. ,,

5. Etablissement a Macao.
Ccest a la date du i"janvier 1785 que le supirieur general, M. Jacquier, faisait mention d'une autre entreprise apostolique, la fondation et ]a direction d'un sminaire Macao.
Macao, ville et colonie portugaise de la Chine, sur la
cote meridionale dans la province de Kouang-tong, est i
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i oo kilometres an sud-est de Canton. Le territoire de Macao
n'a guere que 13 kilometres carrds de superficie; il embrasse
toute la petite presqu'ile sur laquelle la ville est construite.
La ville autour de laquelle s'etendent des collines est des
plus pittoresques. En 1878, la population de la ville etait
de soixante mille habitants; la colonie entiere en avait
soixante-dix-sept mille.
M. Jacquier disait en 1785: u Mgr de Pekin a obtenu
de la reine de Portugal la permission d'iriger un siminaire
a Macao. Si ce seminaire a lieu, ce seigneur tvqque, qui a
beaucoup de bontis pour les missionnaires de Goa, est dispose d'en choisir quelques-uns d'entre eux pour le diriger.
Cette pdpiniere d'ecclisiastiques chinois sera d'un grand
secours, pour multiplier les ouvriers qui travaillent a la
propagation de l'lvangile dans Pempire de la Chine. ,
(Circ.,t. II, p. 164.)- Le supplement a la vie de saint Vincent donne ces details : a En 1784, deux missionnaires,
MM. Correa et Villa (Italien), se dirigerent de Goa vers
Macao. Its y arriverent le 28 juillet et s'installrent au
seminaire de San Josi, oi ils furent requs par D. Fr.
Alexandre, du tiers ordre de Saint-Franqois, ivaque de
Pekin. Ce digne prelat, de retour en son diocese, demanda
des missionnaires pour Pekin au supdrieur de Lisbonne,
mais ii ne put les obtenir, malgrd ses instances. ,
Nous vous
Et M. Jacquier ajoutait Pannie suivante : N
avons dejA marque que la reine de Portugal avait consenti
que Mgr 1'vvdque de Pekin erigeat un seminaire a Macao
pour y elever de jeunes Chinois, et les former a Fltat ecclesiastique. Ce prelat, muni des pouvoirs de la reine, se rendit A Goa. II confera sur ce nouvel etablissement avec nos
confreres qui sont dans cette ville; et, voyant le bel ordre
qui r6gnait dans lessdminaires qui sont sous leur conduite,
il engagea M. Correa, Portugais, et M. Villa, Italien, de
venir le joindre a Macao pour diriger celui qu'il allait y
etablir. Sa Grandeur partit ensuite, et arriva tres heureuse-
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ment. I1 n'en fut pas de mime de nos confreres. Apres avoir
mis ordre a leurs afaires, ils s'embarquerent au mois de
mai 1784. Pendant la traversee, qui dura plus de deur
mois, ils oat failli deux fois perdre la vie. Au port de
Malacca, ville des Indes, le feu prit, deux heures apres miauir, a un vaisseau hollandais : les flammes s'etendaient
jusque sur le vaisseau que montaient nos voyageurs, et leur
firent tout craindre. kchappds a ce danger, ils tomberent
dans un autre. II s'dleva une horrible tempete, des coups
de tonnerre effrayants, des dclairs continuels, la mer en
fureur, Ie vaisseau tant6t transportd sur les vagues comme
.sur une haute montagne, tant6t precipiti dans les abimes
de Ia mer, les mits brises, le gouvernail abandonn6, les
matelots et les soldats consternis, demandant i genoux avec
instance l'absolution : tous ces objets leur faisaient juger
qu'il n'y avait plus d'espdrance, qu'ils allaient etre engloutis
et oblig6s de paraitre devant Dieu. Tout A coup, Forage
cessa, la mer devint calme. Tout lPquipage rendit an Seigneur du ciel, qui gouverne la terre et la mer, les plus sinceres actions de graces de ce qu'il 1'avait d6livrd d'un si
grand piril.
a Trois jours aprbs, le 28 juillet, nos missionnaires arriverent A Macao : ils y furent regus par Mgr F'evque de
Pekin avec toutes sortes de demonstrations d'affection et
de joie. Ce prilat a choisi le collUge de Saint-Joseph que les
Jesuites occupaient avant leur destruction. C'est une maison tr&s belle et tres commode pour un seminaire. 11 en fit
faire les reparations, la tit fournir de tout, et donna un
reglement, selon lequel on doit y enseigner la grammaire
en langue latine et chinoise, la rhetorique, la philosophic,
la thiologie dogmatique et morale et les mathlmatiques.
S. M. la reine de Portugal, qui se prete avec plaisir
A
tout ce qui pent procurer le propagation de la foi,
a donna
ses ordres pour faire payer de son trisor les ddpenses
qui
ont et6 faites et celles qui seront h faire pour les riparations

-

169 -

de la maison, la nourriture et l'entretien de cinq missionnaires et des e16ves. Le I" octobre 1784, M. Correa, qui
est superieur, fit Pouverture du seminaire par un discours
latin, qu'il prononca en presence de Mgr 1'ievque et du
noble senat de la ville, dont ils t6moignerent une grande
satisfaction. A la date des lettres qui nous ont dte ecrites,
ii y avait dija huit el6ves au seminaire; ii y en a sans doute
davantage a present. (Circ., t. II, p. 170.)
§ 6. ttablissement de Sernache.
A la date de 1791 se place la fondation d'un important
etablissement, le seminaire de Sernache.
Sernache de Bomjardim on Sarnache est un bourg du
district et A 60 kilometres A l'ouest de Castello Branco
(Beira, Portugal central). II depend du diocese de Portalegre. Population, trois mille habitants.
.Le so mars 1791, par decret date de Salvaterra dos
Magos, S. A. le prince regent ordonnait an superieur des
Lazaristes de Lisbonne d'organiser un seminaire au grand
prieure do Crato. Le lieu choisi pour cet dtablissement fut
Sernache do Bom Jardim, - aujourd'hui seminaire pour
donner un clerge aux colonies portugaises (9go5). MM. Anastase Coelho et Joachim Pereira Velloso, avec
le frere Manuel Lopes, y arriverent le i juin et, apres une
magnifique rdception, se mirent i I'oeuvre et obtinren.t les
meilleurs resultats. * (Vie de saint Vincent en portugais.)
A leur arrivie, ils descendirent chez M. le cure, et apres
un peu de repos, ils prirent possession des maisons destinies an sdminaire, lesquelles appartenaient a M. Tiburcio
da Paparia.
Le 7 juin, le receveur des droits d'entree avait envoyi
aux missionnaires une copie du decret par lequel Son
Altesse Royale leur donnait Pusufruit des maisons et du
pare; le 13, il vint les mettre en possession et leur livrer
les clefs.
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Quelques annecs apres, Son Ahesse Royale rendit le decret suivant relativement aux clercs qui se destinaient aux
Ordres: J'ordonne que dorinavant tous ceux qui doivent
recevoir 1'ordre du sous-diaconat dans mon prieure de Crato
y aillent passer six mois continus afin de connaitre leur
vocalion; pour le diaconat, qu'ils y passent trois mois, et
trois on quatre mois pour le presbytdrat. a (Palais de Qu&luz, 23 aout 1794.)

Le 28 avril 18o5, l'glise fut consacrie solennellement.
Le 2 novembre x819, on fit la translation des restes de
M. Anastase Coelho qui vint au moment de la fondation;
ses ossements etaient dans le cloitre pres de la sacristie.
M. Coelhoetait mort le I8 juillet 1796; M. Jean Velloso
et le frere Lopez etaient morts a Sernache: le premier, le
6 avril 1809, etant superieur du s6minaire, et le second le
20 d6cembre 1819, agd de plus de quatre-vingts ans.
La maison de Sernache subsista jusqu'i la Rivolution
de 1834, et nous avons encore les ordonnances de la visite
qui y fut faite par M. Antoine de Magalhaes et signies par
lui Ala date du 18 octobre 1833. (Archives de Paris; Portugal, ms., p. 529 et 839.)
§ 7. Travau. des Pretres de la Mission i Faro.

a En 1796, 1evique d'Algarve, - 1'Algarve est la province
la plus meridionale du Portugal, - D. Francisco Gomes,
se trouvait a Lisbonne quand y debarquerent, de retour de
Goa apres dix-sept ans de service dans 'Inde, deux pratres
de la Mission italiens, MM. Romualdo Ansaloni et Joseph
Maffei. 'evdque obtint du superieur Pautorisation de les
emmener avec lui pour organiser son seminaire qui n'existait pas encore, A Faro. i
Faro, ville de Portugal, chef-lieu du district de Faro on
province de l'Algarve, A 2 15 kilometres au sud de Lisbonne,
est un evdchd; iI y a une citadelle, une bonne rade; la
population est de huit mille habitants.
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SL'evque et lesmissionnaires arriverent a Farole 15 novembre 1796. Ils ddterminerent tout ce qui regardait les
etudes, le spirituel et le temporel. Et apres avoir fait un
r~glement qui est encore suivi en ce s6minaire, a pen de
difference pr6s, ils partirent pour Lisbonne, le 16 juin 1797;
1'evique les accompagna jusqu'i Sao Braz de Aljustrel et
leur donna un homme de confiance pour les accompagner
jusqu'A la capitale. a (Vie de saint Vincent en portugais).
- Ce n'dtait qu'un service transitoire, mais c'est un service
important que les missionnaires de Lisbonne avaient ainsi
rendu.

§ 8.

tablissement & Pekin, services rendus a la Chine.

Pekin, la capitale de la Chine, est le siege de la derniere
maison oi s'etablirent les Lazaristes de rancienne province du Portugal.
a En 1797, reveque de Pikin, qui, quelques annees auparavant, avait envain eu recours au supdrieur de la Congregation de la Mission A Lisbonne, renouvela sa demande.
Mais cette fois il s'adressa directement au gouvernement et
obtint une lettre royale, dat6e du 12 mai, ordonnant de
remettre aux missionnaires de Saint-Vincent-de-Paul
I'eglise de Saint-Joseph k P6kin et les fonds ndcessaires a
leur subsistance. Ne pouvant refuser, le superieur de Lisbonnedesigna pour cette mission MM. DomingosJoaquim
Ferreira et Jos6 Nunes Ribeira qui se trouvaient d6jA i
Macao. Ceux-ci n'arriverent & Pekin que le 24 mai 18or.
Ils se dirigerent vers la cathedrale, oi ils rencontrerent
l'eveque qui les requt i bras ouverts, et ils assisterent
ensuite A I'office pontifical: c'etait Ie jour de la Pentec6te.
Le digne prelat les garda quelques jours en sa compagnie,
et le ier juin ils prirent d6tinitivement possession de leur
maison de Saint-Joseph.
* Les pretres de la Mission rendirent de grands services
aux dioceses de Macao, Pekin et Nankin ; malgre les extra-
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ordinaires difficultis qu'ils eurent a surmonter, ils produi-

sirent beaucoup de fruits de salut. De la maison de Lisbonne partirent de nombreux missionnaires pour ces loin.
taines regions; Dieu en ful glorifid et la lumiere de I'Evangile eclaira une multitude d'imes qui etaient assises dan
les ombres de la mort.
« En 1841, le 25 novembre, on proposa le P. Joao de
Castro pour I'dvichd de Pekin, le P. Miranda pour celui
de Nankin et le P. Borja pour celui de Macao. Ce dernier
seul requt la confirmation apostolique, sans cependant
arriver a etre sacr6 ev4que; il mourut en 1845. On proposa
le P. Motta pour lui succdder; confirmi et sacre, il gou"
vernace diocese pendant quelques annees. Le P. Joao da
Franca Castro et Moura retourna en Portugal ot on le
proposa pour lviche de Porto; confirme et sacrd a Lisbonne, il mourut vers une beure et demie du matin, le
16 octobre 1868. *
Ces details sont extraits, nous Pavons indiqud deji, du
supplement A la Vie de saint Vincent en portugais(1889).
Sur les Lazaristes portugais en Chine ily a d'autres renseignements dans les Memoires de notre congregation.
Les maisons de Portugal, que nous avons mentionn6es
ci-dessus, ont dur6 jusqu'i la suppression des ordres religieux dans ce pays en 834.
Rappelons maintenant les 6eveements d'un intdret gineral pour cette province jusqu'i la date que nous venons

d'indiquer.
CHAPITRE III
PRINCIPAUX EVENEMENTS DE LA PROVINCE DE PORTUGAL
DEPUIS SON ORIGIE JUSQU'A LA SUPPRMSStO

EI

834

Nous avons dit quels furent I'occasion et les ddbuts de
la nouvelle province des pritres de la Mission en Portugal, en racontant la vie de M. da Costa (ci-dessus, p. 49) ;
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les d6tails biographiques sur son successeur, M. Joseph
Joffreu, publiks dans les Notices sur les pretres de la Mission (i r sbrie), fournissent aussi quelques autres renseignements. Divers eivnements mbritent d'etre mentionnes particulierement.
§ i. Ddbuts et constructions.

M. Bonnet, superieur gineral, dcrivait dans sa circulaire
du ir janvier 1718: a Notre Saint-Pere le Pape vient de
procurer un etablissement dans la ville de Lisbonne, capitale du Portugal, a I'instar de celle de Barcelone. a Et
l'ann6e suivante il disait: a La famille de Lisbonne sous
la conduite de M. Gomez Costa prend un bon train; elle
parait favoris6e du ciel et bien voulue du roi qui 'a honorde de sa presence aux divers offices, la Saint-Louis derniere. » (Circ.)
Le meme suprieur general ecrivait,a la date du 1er janvier 1722 : ( La maison de Lisbonne en Portugal se bAtit,
par la libdralite du roi qui la favorise de toutes- manieres.
L'on est sur le point d'y envoyer six nouveaux sujets de
bonne espdrance. j (Circ.)
§ 2. Reconnaissance de la ddpendance a rlgard du Superieur
gendral.
C'est a I'occasion des fetes de la canonisation de saint
Vincent, c6idbries A Lisbonne en 1739, que le roi Jean V
consentit a reconnaitre la d6pendance des missionnaires
residant en Portugal du superieur general.
A la date du i e janvier 174 o, M.Couty, Superieur gendral, qui avait succ6d6 a M. Bonnet en 1736, donnait un
recit detaille de cet ivenement tres important pour les pretres de la Missipn de Portugal. Voici ses paroles dans la
circulaire adressee A tous les membres de la Congregation
(Circ., t. I, p, 48 ):
a Je vous demande, disait-il, d'offrir a Dieu les plus
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humbles actions de graces pour la faveur qu'il vient de faire
A noire Congregation. II y a plus de vingt ans que, sur les
instances du roi de Portugal, on envoya de Rome a Lis
bonne plusieurs de nos confreres, pour y exercer les fonctions de notre Institut ; mais ceux-ci, ayant vu par la suite
que cet etablissement n'etait pas en terme d'etre form6
comme les autres, demand6rent leur reiour. Quelques-uns
en revinrent en effet, et il n'y resta que deux pritres et
deux treres. M. Gomez Costa etant mort, M. Joffreu a fait
de temps en temps tout ce qu'il a pu pour Wtre rappelk;
mais Benoit XIII ayant d6sire qu'on le laissat encore pendant quelques annees, il a continud avec courage i faire
tout ce qu'il pouvait pour le salut des ames, pour la formation des ecclesiastiques et pour surmonter les obstacles qui
s'opposaient A notre etablissement. Ses soins, quant i ce
dernier point, avaient toujours 6ti sans effet, et, quoiqu'il
recut du roi et de toute la cour toutessores de marques de
bienveillance, il n'avait jamais pu obtenir ce qu'il souhaitait leplus. Enfin il a plu a Dieu se servir d4 pouvoir souverain qu'iI a de tourner les coeurs des rois comme il veut,
et Sa Majestd a consenti a ce que.cet dtablissement soit fait
selon la forme des autres. Voici comme m'en icrit M. Joffreu en date du 4 aoCt de l'annie que nous venons de finir:
t Nous avonsbien lieu de nous rejouir dansle Seigneur, et
, de lui rendre de tres humbles actions de grAces. Le ser6a nissime et tres pieux roi de Portugal, apres avoir, le 26
a juillet, dernier jour denotre octave, assisti i la procession
* solennelle que.nous fimes pour la terminer, a comble nos
a ve=ux, lorsqu'en l'honneur de saint Vincent notre PNre,
a il a change sa premiere et ancienne rdsolution, et qu'il a
* consenti avec beaucoup de bont6 que cette maison soit
< fondee et 6tabIie comme les autres. En cela, monsieur et
a tres honord Pere, je vois accompli a la lettre ce que vous
a me fites l'honneur de m'ecrire, le 14 janvier dernier.
a Peut-etre, me disiez-vous, qu'd l'occasion de votrefuture
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c solennitd,Dieu changera le cueur du roi, et qu'il accor-

a dera ce qu'il refuse depuis tant d'annies. La chose est
a effectivement arriv6e ainsi, car Sa Majestd, ayant assist6

a tous les jours aux panegyriques, y a entendu tant et de si
a grandes choses, des vertus de notre saint Instituteur et
" de l'utilit6 de l'Institut, que, contre 1'attente de tout le
a monde, il a abandonne avec joie son premier sentiment,
" et a consenti que cet itablissement soit fait dans la forme
" prescrite .par.nos constitutions, et sur le meme pied que
< les autres.
* Le meme jour, 26, nous chantimes en action de grac ces le Te Deum, auquel assista une tres grande quantitz
a de monde. Au reste, il ne m'est pas possible de vous
, detailler dans cette lettre les depenses que le roi a faites
a pour reparer, preparer et orner norre eglise; quelle a ete
« la solennitd des offices, i'eloquence des panegyristes, le
, concours des auditeurs, la magnificence des repas, et la
t joie de tous les ordres. Je vous dirai en un mot que
u jamais Lisbonne n'a vud'octave si cdlebre, si magnifique,
t si digne de la majeste royale. Tous les jours, ce grand
c prince avec toute sa famille dtait, depuis le matin jusSqu'au soir, dans cete maison, et y dinait, en sorte que
Sc'itait plut6t le palais qu'une maison de la Mission. La
Sreine, tout occupde de la conservation de l'infante, qui
Eest dans sa convalescence, n'a pas laissi de venir deux
a fois, pendant cette octave, faire ses prieres devant 1'image
c du nouveau saint, et d'entendre son pandgyrique proa noncd par dom Mariano Gavila. Cette grande reine a
t d'autant plus edifid par ces marques de pidtd, que, pour
a les donner, il lui fallait quitter la princesse sa fille, qui
c est dans un chateau distant d'ici de quatre milles. L'ima pression que le roi a fait faire a ses depens de la Vie de
a notre saint Instituteur, traduite d'espagnol en portugais,
ct est achevee et est tres belle. ,
a Par ce recit, ajoutait M. Couty, vous voyez, Messieurs
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et mes tres chers freres, combien nous avons d'obligation
a ce grand prince, et combien nous devons nous interesser
aupris de Dieu pour sa conservation et celle de toute sa
royale famille. Dans le temps de la beatification, il avait
dejA fait magnifiquement toutes les d6penses de la fete.
Lorsqu'on lui presenta une relique de saint Vincent, il la
recut A genoux, avec les plus expressifs tdmoignages d'un
respect religieux et d'une tendre confiance. Aussib6t apres
la canonisation, il donna ordre a Son Exc. M. de Motta
et Sylva, de me demander de sa part quatre missionnaires
italiens, trois prdtres et un frere, deux pretres espagnols
et deux francais, un pritre et un frere. D&s que j'eus recu
des lettres de ce grand et sage ministre, daties des
26 mai et 17 juin, je jetai les yeux sur M. de La Gru6re,
supirieur &Saint-Cyr; j'ecrivis & M. Barrera, sup6rieur &
Palma, capitale dc Majorque, et i M. Pont a Barcelone,
car le roi demandait nommement ces deux messieurs, et
entin je priai MM. Gramondi, Gorgonio et Bordoni de se
rendre a Lisbonne avec notre frere Agapet Leggi. Ces derniers se sont embarqu6s h Gdnes, mais je n'ai point encore
de nouvelles de leur arrivie. Je ne sais si MM. Barrera et
Pont sont partis, mais M. de La Gruere est arrive en bonne
sante, le 6 octobre, avec notre frire Pierre Lelong. II a ete
reu du roi avec des marques d'une bonte toute particuliere
pour la Congregation. Sa Majeste lui fit plusieurs questions sur nos fonctions en France et dans les autres pays,
'assura qu'il espdrait que nous ferions de grands biens
dans ses Etats, et, adressant ensuite sa parole a M, Joffreu
et M. de La Gruire: c Entr'aidez-vous tousdeux, leur dita il, soulagez-vous et rendez-vous mutuellement heureux,
( pour concourir de meilleur coeur i procurer la gloire de
a Dieu et la sanctification de mes sujets. * II dit ensuite a
M. de La Gruere: a Lorsquevous aurez besoin de quelque
" chose, dites-le librement, on pourvoira i tout. Parlez &
t M. Joffreu avec une entiere confiance, aidez-le de vos
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a conseils, donnez-lui part de tout ce qui viendra a votre
a connaissance d'interessant pour le bon ordre de votre
" communauti, et soyez parfaitement unis. Vous parlez
« latin, franqais et italien, mais je vous exhorte de vous
r mettre encore bient6t en etat de parler portugais, pour
a bien instruire mes sujets. * Dans toutes ces paroles, vous
voyez, Messieurs et mes tr6s chers freres, quelle est la sagesse, la pieti, le zele de cet auguste monarque. Apres cette
premiere audience, notre confrere eut I'honneur de rendre
a la reine et aux infants ses tris humbles devoirs; il a etd
aussi saluer les cardinaux et autres grands du royaume,
dont plusieurs lui ont rendu la visite. ,
§ 3. Premiers novices.
Le 19 avril 1741 est une date memorable dans 'histoire

de la province; ce jour-la, en effet, eut lieu louverture du
s6minaire interne. M. Gorgonio en fut nommi directeur et
cinq prdtres portugais y furent admis. (Annales, t. XLVII,
p. 187.)

§ 4. Dotation royale.
La maison de Rilhafolles ne possidait pas de revenus
pour assurer l'avenir des ceuvres entreprises. Le roi Jean V
lui fit present d'un revenu fixe que le tr6sor devait payer
chaque annee au Supirieur de la Mission et dont il assigna
les sources. 11 rendit une ordonnance royale.
DACRET. - a Moi,. le Roi, je fais savoir A tous ceux qui
verront le present decret, que, considerant les biens qui, je
respire, doivent risulter, pour le service de Dieu et le
bien spirituel de mes sujets, de 'etablissement, dans cette
capitale, de l'Institut de la Congregation de la Mission,
fondee par le glorieux saint Vincent de Paul, j'ai eu pour
agreable de faire dlever, en Phonneur du meme saint, au
lieu dit de Rilhafolles, un couvent destine a recevoir quarante missionnaires, lesquels seront soumis a la juridiction
etA Pob6issance des Supirieurs gendraux de la mdme Con.
12
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gregation, et appliques, dans ce royaume, aux saints exercices queprescrivent leurs constitutions.(Annales,t.XLVIII,
p. 188).
C'est a la suite de ces importants ivinements que le Superieur general, M. Couty, 4crivait dans sa circulaire du
I

W

janvier 1743 (Circ., t. I, p 495):

' A Lisbonne, messieurs nos confreres ont commence
d'admettre au siminaire les pritres qui se sont prssentis
pour entrer dans la congregation ; mais ils seront desormais
bien plus en etat d'en recevoir, S. M. le roi de Portugal
ayant dot6, d'une maniere vraiment digne de sa pi&et et
de sa magnificence, cene nouvelle fondation pour quarante personnes de notre congregation. On m'a envoye
depuis peu une copie de I'acte de fondation, que Sa Majesti
a voulu travailler elle-meme, quoique malade. Elle y parle
de la maniere la plus obligeante, tant de notre saint instituteur et de la singuliere devotion qu'elle a pour lui, que
des avantages qu'elle desire et espere procurer a ses sujets
par notre etablissement. Elle s'y explique nettement sur la
subordination ou elle veut que les missionnaires de ses
Etats soient a l'6gard du Superieur gdneral de la congrigation. Tout cela m'oblige a vous prier de nouveau d'offrir
a Dieu vos pri&res pour un prince dont la conservation est
si ndcessaire a son royaume, si avantageuse A 'Eglise et i
notre Congregation.Nous le devons faire d'autant plusque
la santE de ce religieux monarque a itd tres altr&e par une
attaque d'apoplexie. Les eaux chaudes que Sa Majestd a
ete prendre sur les lieux lui ont deja procure du soulagement. Nous avons fait faire ici, par plusieurs missionnaires et Filles de la Charit6, une neuvaine A notre saint
instituteur, pour obtenir le parfait retablissement de ce
prince. Tous les jours un certain nombre communiaient a
cette fin, et une de ces bonnes filles, ayant eu le mouvement
d'offrir a Dieu sa vie, pour conserver celle de ce roi, elle
tomba en apoplexie presque aussit6t apres sa communion

-

'79 -

et mourut le lendemain. Ce serait pour nous une grande
consolation, si le Seigneur, en considdration de ce sacritice, rendait a notre auguste bienfaiteur une parfaite sante,
qu'il ajoutit A sa vie jours sur jours, et qu'il itendit les
annees de son regne de g6enration en generation. *
§ 5. Travaux des missionnaires.

Les circulaires de 1744 et de 1745 mentionnaient de
nouveaux progres de 'oeuvre. Le Supirieur gienral s'exprimait ainsi:
a L'annee derniere je vous marquai ce que Sa Majestd le
roi de Portugal avait fait, pour etablir solidement la Congrigation de la Mission dans la capitale. Ce religieux prince
continue. a nous donner des marques de sa magnificence,
et il a nouvellement acheti un vaste emplacement pour
pouvoir batir des logements plus proportionnis i& objet de
sa fondation. (Circ. de 1744, p. 5or.)
t Nous devons mettre au rang des bienfaits qci doivent
exciter notre vive reconnaissance les biendictions que sa
divine bonti verse abondamment sur nos confreresde Portugal. Les nouvelles que nous en apprenons sont des plus
consolantes. M. Barrera, superieur de cette maison naissante, a Lisbonne, m'6crivait en dernier lieu qu'avec le
secours de trois de ses confreres, 'un Italien, les deux
autres Portugais, il venait de commencer le saint exercice
des missions dans une paroisse ddsignee par M. le patriarche de Lisbonne; que le roi, dont la piidt et le zele
pour la gloire de Dieu et le salut de ses sujets est aussi vif,
dans son itat d'intirmite, qu'il l'a it6 dans sa sante la plus
parfaite, avait eu tant de joie de voir commencer cette
sainte fonction, que sur-le-champ Sa MajestC avait donni
ses ordres pour faire celibrer un grand nombre de messes,
afin d'attirer les graces de Dieu sur les ouvriers et sur les
peuples. Tout annonce que cette maison, des qu'elle sera
augmentde en nombre de sujets, fera beaucoup de bierr, et'

-- i8o cette espirance n'est pas fort eloignie, puisque, selon les
memes lettres, nous voyons avec une sensible consolation
que plusieurs jeunes gens propres A cette fonction, et conduits par I'amour de la vie apostolique, se presentent pour
&treadmis. Cela demande que nous unissions nos prieres,
pour obtenir de Dieu que les enfants de saint Vincent de
Paul produisent dans ce royaume les memes fruits d'edification, de regularit6, de sagesse, de salut qu'on a vusautrefois partout, en France, en Italie, en Pologne, et que, par
la divine misericorde, on voit encore en plusieurs de nos
provinces. A cette occasion, je vous renouvelle, Messieurs
et mes tres chers freres, Pavis donnd autrefois a toutes nos
maisons, de coucher par 6crit, mais avec verite et simpli.
cite, le bien, digne de remarque, qu'il plait a Dieu d'operer
par l'exercice de notre saint ministate, soit dans les missions,
les seminaires et les paroisses, soit dans les ordinations,
les retraites, les conferences et autres fonctions auxquelles
nous avons le bonheur d'etre appliques. (Circ. de 1745,
p. 5c3.)
C'est a l'annie suivante (1745) que se rattache le bref de
Benoit XIV, Ad montes domus Domini (3o septembre) ob
les catholiques du Portugal sont exhortes A se r6jouir de
l'arriv6e des pretres de la Mission, et ou des concessions
importantes pour les unions de benefices, etc., sont faites
a ces pretres (voy. Acta apostolica,p. 5 i). Plusieurs nous
reprocheraient de ne pas faire la part dans ces louanges de
ce qu'on appelle g le style x de la Curie, et de ne pas saisir
que l'on a voulu particulierement 6tre agreable au roi Jean V.
11 n'en reste pas moins un important eloge de la Congregation de la Mission.
M. Couty, Supirieur general, mourut en 1746. La situation de la Congregation de la Mission en Portugal 6tait un
peu anormale: il n'y avait pas de province rggulierement
constituie. M. Perriquet, vicaire g6neral, convoqua cependant a l'Assemblie qui devait nommer le Supirieur genral,
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le supirieur de Lisbonne. II ecrivait a la date du i" janvier 1747:

a M. Barrera, superieur de notre maison de Lisbonne,
que nous avons convoqud a I'Assemble generale, sur le
modele de ce qui fut fait autrefois en faveur de notre maison de Varsovie, et sur I'exemple de feu notre tres honore
Prre, M. Couty, qui I'avait invit6e la derniere assemblee
sexennale, nous avait ecrit qu'ayant 6td elu et d6put6 de sa
maison, il se rendrait A Paris le jour marqud, nonobstant
son Age avance, les depenses et les difficultis du voyage;
mais un nouvel incident, i ce que I'on nous a marque,
I'empechera de venir. a (Circ., t. I, p. 514.)
Le nouveau Superieur g6ndral, M. de Bras, ecrivait dans
ses circulaires de 1748 et de 1749 :

1748. a Nous attendons, dans quelques mois, M. Perriquet, que nous avons juge a propos d'envoyer en Espagne
et en Portugal, pour y visiter, en vertu d'une commission
extraordinaire de notre part, les maisons que nous avons
dans ces royaumes. Son dCvouement au bien commun lui
a fait entreprendre avec courage ce voyage long, pinible et
difficile. Jusqu'ici, ii a plu a Dieu de lui ouvrir tous les
passages, de conduire ses pas et de le conserver en bonne
sante. Nous espdrons que l'expirience qu'il aura acquise
nous sera d'un grand secours pour la bonne conduite de
ces maisons eloignees, d'ot son retour serait plus prochain
sans quequesincidents imprdvus qui i'ont retard,.
(CGirc.,
t. I, p. 542.)

1749. a Dieu continue de verser ses benidictions sur
notre maison de Lisbonne. Elle s'affermit de plus en plus,
et les fonctions de notre Institut y sont en pleine vigueur.
Pour les soutenir, et animer les etudes, nous y avons
envoyS, l'annee derni6re, MM. Charles Didier et Fissour
a Le sirenissime roi de Portugal vient encore de lui faire
eprouver sa magnificence, en lui donnant une somme consid6rable pour achever ses bitiments. * (Circ., t. I, p. 544.)
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§ 6. Mort du roi Jean V de Portugal.
L'annee 1750 fut marquee par la mort de I'insigneet
incomparable bienfaiteur des fils de saint Vincent de Paul
en Portugal, le roi Jean V. Le i r janvier 175 t,M. de Bras,
sup4rieur g6neral, dans sa lettre circulaire a toute la Congrigation, 6crivait: * Je vous prie, Messieurs et nos tres
chers freres, de vous souvenir dans vos saints sacrifices et
prieres, de Sa Majest6 le fidnlissime don Jean de Bragance V, roi de Portugal, notre insigne bienfaiteur et protecteur, mort dans le courant de l'annee derniere, et qui,
nous ayant royalement fonde a Lisbonne pour quarante
sujets, nous a fait faire i ses d6pens une maison propre i
1'exercice de toutes nos fonctions. 3 (Circ., t. I, p. 556.)
Nous avons donn6 ci-dessus, page 15,
t le portrait du roi
Jean V.
De solennelles c6remonies funebres eurent lieu a I'occasion de cette mort a la maison des pretres de la Mission de
Lisbonne. Des inscriptions rappelant la munificence da
roi et sa pidet pouvaient se lire dans leur chapelle de Rilbafolles. Voici la premiere et la derniere de ces inscriptions
(Arch. ms., Paris: Portugal,332):
ACCURRITE

CIVES

JOANNI V
PATRIE PATRI PARENTATE;
JUSTITI.

SUMiLE CULTO-R

JUSTA EISOLVITE.
LACRYMARUM

.

TRIBUTUM

MORTUO RENDITE
QUI VIVUS VOS GAUDIIS
ABUNDE REPLEVIT

JOANNI V
LUSITANORUM
HUIUS

REG1

RELIGIOSE DOMUS
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FUNDATOR1 MAGNIFICO
PRESBYTERI

CONGREGATIONIS MISSIONIS

IN GRATAN TANTI BENEFICII RECORDATIONEX
FERALE HOC MONUMENTUN
M(ERENTES P[OSUERE]

I 7.

Progres des cuvres.

Les ivinements interieurs de cette annie 1750 et des
annies suivantes se risument dans l'envoi i Paris de jeunes
6tudiants de la maison de Lisbonne et dans l'acceptation
des 6tablissements de Guimaraens et de Miranda. Le Superieur general 6crivait, le i" janvier 1751, de Paris: aNous
comptons pr6sentement aux 6tudes, tant aux Invalides
qu'ici A Saint-Lazare, cinquante-six sujets, en y comprenant trois itudiants de la maison de Lisbonne, pour se former aux usages de la congregation dans la maison mme
oi notre saint instituteur les a 6tablis. Parmi ces 6tudiants,
il y en a beaucoup dont la pietd solide, la constante application a 1'6tude et la penetration, jointes a la rgulariti de
leur conduite, vous preparent et a nous la consolation que
nous avons droit d'en attendre.
t Notre maison de Lisbonne est toujours dans le meme
etat de prosperit6. Les lettres que nous en recevons nous
parlent de quelques nouvelles fondations que la Providence
nous y prepare; et il y a lieu d'esperer qu'a mesure qu'oa
remarquera dans ce royaume l'utiliti de nos fonctions, et
que I'esprit de notre etat s'y perfectionnera, la nation portugaise, qui est pieuse et g6enreuse envers Dieu, nous fondera dans divers endroits pour les exercer. w (Circ., t. I,

p. 552, 555.)
11 ajoutait en 1752 :

a Nosmissionnairesde Catalogne et

de Portugal s'appliquent avec z/le et avec fruit dans les
saintes fonctions de notre Institut, et il parait qu'ils gagoent
1'estime publique par leur vie riguliere et edifiante.
• Le seminaire externe, dtabli dans notre maison de Lis-

-

184--

bonne, se forme insensiblement, et il y a lieu d'en espirer
des fruits solides pour le clergi. Nos missions, que la pieti
mime de la nation portugaise rend plus eclatantes et plus
fructueuses, sont si recherchees, qu'il a fallu envoyer une
bande de missionnaires A Miranda, sur les instances reitirdes de Mgr l'6veque, qui desire depuis longtemps de nous
voir dtablis dans son diocese.
4 La Providence nous dispose prochainement a Guimaraens, au diocese de Brague, un itablissement magnifique.
Mgr I'archevdque, oncle du roi de Portugal, qui honore
notre congrigation d'une estime speciale, veut que cette
fondation devienne aussi considerable que celle de Lisbonne, et les choses sont si avancees que nous avons diji
envoye notre procuration pour l'accepter. D (Circ., t. I,
p. 561, 562.)
Et comme consequence de ces faits, le Supirieur g6neral
icrivaitle ix janvier 1753 : Le cridit qu'acquiorent pareillement nos fonctions dans le royaume de Portugal, donne
aussi lieu a de nouveaux etablissements. Ceux qui itaient
projetes a Miranda et a Guimaraens etant A terme, l'on y a
envoyd des sujets pendant le cours de lannde derniere. Le
depart de MM. Didier et Fissour, choisis pour Miranda,
ayant laissi dans la maison de Lisbonne des places de rigence a remplir, c'a det une nacessite d'y renvoyer plus
promptement MM. Coelhoet Trajano, 6tudiants portugais,
venus ici pour se former aux usages de la Congrdgation,
en achevant leurs etudes. a (Circ., t. I, p. 569.)
Nous avons raconte ci-dessus ce qui concerne la fondation
des 6tablissements mentionn6s ici et de ceux qui devaient
s'ouvrir les annees suivantes.
En 1754, 6taient annoncs, en effet, de nouveaux ouvriers
et de nouveaux itablissements : a Nos confreres de Catalogne et de Portugal continuent d'exercer nos saintes fonctions avec bonneur et avec bdendiction. De nouveaux itablissements, qui se prdparaient dans le dernier de ces
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royaumes, nous ont fait envoyer, l'annCe derniere, A Lisbonne deux de MM. nos pretres : MM. Griffon et Alasia;
ils ont fait heureusement le voyage, et ils se preparent pr&sentement, par 1'6tude de la langue, a partager le travail
des fonctions, dans le pays o6 la piet6 de la nation le fait
soutenir avec consolation. D(Circ., t. I, p. 577.)
§ 8. Le tremblement de terre de Lisbonne.
En 1755 un desastre, dont l'horreurest demeurde 16gendaire, vint fondre sur Lisbonne, I'horrible tremblement
de terre du ie novembre : il secoua toute la ville au moment oi la foule etait reunie dans les eglises, pour I'office
religieux du jour de la Toussaint, renversa presque tous
les edifices et fit d'innombrables victimes.
Nous ne pouvons'rien citer de plus authentique pour en
rendre compte que ce qui fut ecrit, leI"e janvier suivant,
par M. le Superieur gdneral a toute la congregation. II
disait :
r Vous attendez particulierement de moi, mes tr6s chers
freres, que je vous parle de I'itat actuel de nos confreres
de Lisbonne. Le terrible tremblement de terre que les
nouvelles publiques ont annonc6, et qui, le i" novembre,
a renvers6, dans moins d'un quart d'heure, la moitid de la
ville, les plus belles iglises et le palais du roi, 6crasant un
nombre infini d'habitants, nous a tenus dans de vives
inquietudes sur le sort de nos chers confreres, d'autant plus
que ce tremblement prodigieux a fait d'affreux degats dans
toutes les autres villes du royaume de Portugal, dans la
plupart de celles d'Espagne, et s'est fait sentir jusqu'i Bordeaux. Mais heureusement nous avons requ, le 9 de dicembre, des lettres de nos chers confreres, qui nous apprennent
que Dieu les a tous conserves. Ils icrivaient, dix jours apres
cette horrible catastrophe, et ils n'dtaient pas encore bien
revenus des vives alarmes qu'elle leur avait causies. La
triste peinture faite par Jeremie de la destruction de Jeru-
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salem est laa lettre la peinture effroyable du renversement
de Lisbonne. Cette ville, une des plus belles, des plus
magnifiques et des plus riches de I'Europe, o& toutes les
iglises brillaient par lor et l'argent, et par les ornements
les plus pricieux, fut, le i'rnovembre, entre neuf et dix
heures du matin, presque entierement renversee par un
tremblement de terre, qui ne dura que dix on douze minutes, mais dont les secousses furent si violentes, que
tout ce qui r6sista au premier tremblement, se trouvant
dbranle, s'ecroula a un second, qui suivit de pres, et qui,
quoique moins fort et moins furieux, acheva de ruiner la
ville, renversant les edifices les plus superbes et les mieux
batis, les eglises, les couvents d'hommes, les monasteres de
religieuses, avec tant de fracas, que I'on croyait voir arriver
la fin du monde.
a Nos confreres n'entrent pas dans un ditail plus circonstanci6 du malheur public que I'univers entier n'ignorera
point: voici ce qui les regarde en particulier. lUs itaient,
dans ce moment terrible, assembles au choeur pour chanter
la grand'messe; mais ce mouvement subit jeta tout le monde
dans la consternation. Toute leur maison fut violemment
agitee, et, quoiqu'elle soit rest6e sur pied, elle est inhabitable : fendue de toute part, elle menace ruine, et Pon croit
qu'elle ne pourra jamais etre habitie, si elle n'est rebAtie.
Dans cette extremite, nos confreres demeurent sous des
tentes, dans leur jardin, comme le font le reste des habitants 6pars dans les campagnes voisines : riches, pauvres,
nobles, roturiers, religieux, religieuses; heureux encore qui
peut avoir quelque petite cabane, pour y atre a F'abri de la
pluie et des vents. Le roi lui-mrme, avec toute la famille
royale, saisi de frayeur, a ete contraint de se sauver dans
les montagnes, ofa il habite sons des tentes. Nos confreres,
conduits par leur z6le, ont ete, les premiers jours, dans les
rues de la ville pour enterrer les morts et confesser les
moribonds, s'exposant eux-mdmes au danger de la vie, car,
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toutes maisons delabrdes et ebranlees menaqant ruine, le
moindre accident les aurait ensevelis sous les ruines,
comme tant de milliers d'autres. Outre les prieres journalieres ordonndes par S. Em. Mgr le cardinal, patriarche,
nos confreres, pour apaiser la colere de Dieu, ont fait, les
premiers, une procession, les pieds nus, chacun un crucifix
a la main, chantant le Miserere et autres psaumes d'un ton
lugubre, ce qui a vivement touche tout le monde. Ils sont
encore actuellement tres occupes a confesser soir et matin
le peuple, qui vient en foule faire des confessions g6nerales,
car cet accident les a plus touches, que ne l'auraient fait
dix annies de missions par les plus fervents ap6tres. Plaise
a Dieu qu'il en resulte des fruits solides de conversion et
de fidelite A son service I
(< Mais voila nos confreres enti6rement ruines. Leur
maison est inhabitable, et leurs revenus, la plus grande
partie sur IEtat, se trouvent aneantis, ou du moins suspendus pour longtemps, parce que 1'Itat se trouve ruine
lui-meme et ne pourra de longtemps se relever. II sera
done necessaire que les missionnaires, n'ayant pas de quoi
subsister, se dispersent, et aillent gagner leur vie ailleurs
en travaillant. Le projet est d'envoyer ainsi MM. les prntres
faire des missions dans d!autres dioceses o6 ils sont requis;
nous offrons de prendre ici tous les itudiants, dans la disposition, apres que nous aurons achev6 de les instruire et
de les former, de les rendre, a mesure que le Portugal sera
en dtat de les nourrir et de les employer. Reste i disposer des
siminaristes. Les renvoyer tout A fait, faute de pouvoir les
loger et les nourrir, ce serait detruire l'esperance meme de
notre propagation dans ce royaume. L'on pense plus sagement. L'on gardera ceux qui sont en etat de payer pension,
et 'on permettra aux autres, qui montreront un attachement
decide pour leur itat, de se retirer, avec l'habit de missionnaire, dans leurs families, jusqu'i ce que Pon voie quelles
seront les ressources de la Providence pour faire mieux.
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( Je suis persuadd, Messieurs et mes Ires chers freres,
qu'il n'y a point de missionnaire qui ne s'attendrisse et ne
soit touche de compassion sur le triste dtat de nos chers
confreres. Mais les sentiments qui doivent le plus occuper
nos coeurs, ce sont ceux d'une vive reconnaissance envers
Dieu, de ce qu'il les a spicialement conserves, sans permettre qu'il soit arrive le moindre mal a leurs personnes,
tandis qu'une infinite d'autres communautds se trouvent
ensevelies sous les ruines de leurs dglises et de leurs maisons. Rendons done au Seigneur les plus sinceres actions
de graces de cette protection si speciale, mais tichons de
meriter, par un renouvellement de fideliti et de ferveur a
son service, qu'il continue de nous proteger dans sa misdricorde. La pietd doit suggerer A chacun de nous, sur cet
vidnement, bien des retlexions qui doivent nous etre salutaires. Je me borne a solliciter votre chariti specialement
pour nos confreres de Portugal et pour tous ceux qui oat
eu part a la m6me affliction. , (Circ., t. I, p. 589.)
Et les annies suivantes, le Sup6rieur general pouvait
ajouter: (( Notre maison de Lisbonne se remet pen a peu,
grace au Seigneur. Par le moyen de quelques reparations,
les architectes l'ont jugee habitable, et nos chers confreres
y ont repris toutes leurs fonctions. Les nouvelles secousses
de terre dont les ecrits publics font mention, ne leur ont
cause aucun dommage; cependant elles les tiennent toujours en alarme, par la crainie de quelque tremblement
plus violent. Leurs missions dans le pays ont eti des plus
ferventes, et a la maison on a continu6 de servir le public;
ce que nous avons cru devoir permettre, dans ce temps de
calamit6. ) (Circ., 1757 ; t. I, p. 596.)
Et un an apres (1758) : a La maison de Lisbonne jouit
prisentement de la tranquillite, comme avant le tremblement de terre. Notre Eglise etant une de celles qui etaient
rest6es sur pied, il avait eti nicessaire de ceder an besoin
public, de la tenir ouverte, d'y faire le service et d'y admi-
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nistrer les sacrements. Mais nos confreres soot revenus a
nos usages, des qu'ils ont vu que le public pouvait dtre
servi dans les autres 6glises. a (Circ., t. I, p. 602.)
Les oeuvres avaient repris et M. de Bras avait la consolation d'ajouter :
( Nous avons cru devoir, cette annie, consoler nos confrbres de Catalogne et de Portugal, en leur accordant la
visite qu'ils avaient desirie et demandie. M. Testori, qui
n'est de retour que depuis huit jours, partit, aprbs PAques,
pour ces royaumes. Le voyage est long, et il n'a pas ei•
sans danger, mais il a plu au Seigneur de conserver celui
tant de fatigues pour sa gloire. II a eu
qui s'etait exposd6
la consolation (et c'en est une bien grande pour. nous) de
trouver partout I'amour de la regle et du devoir, chacun
vivant en paix et occupe du ddsir de se rendre utile a la
sanctification du prochain. a

§ 9. Travaux evangeliques en divers lieux du Portugal.
Les missionnaires de Lisbonne, apres cette cruelle 6preuve,
reprirent leurs travaux. En voici quelques comptes rendus:
a II ya deux ans que Mgr 1'Pvque de Coimbre demanda
a nos confreres de Lisbonne une bande de missionnaires,
pour parcourir soa diocese. Cette bande, qui n'est revenue
Ala maison qu'en octobre dernier, a travaille dans ce diocese, pendant pres de deux ans, avec un succ6s merveilleux; Mgr I'6vque, pleinement satisfait, n'a vu parir
qu'avec un extreme regret les missionnaires, qu'il aurait
voulu retenir toujours. Voici les principaux traits de mis6ricorde que le Seigneur a fait 6clater sur ces peuples par le
ministere de nos confreres.
* La jeunesse etait entierement negligee, et vivait sans
education, sans instruction; les missionnaires ont etabli
en divers endroits des maitres et des maitresses d'ecole, et
ils ont si bien reussi A en persuader la necessite, que la
chariti a trouve des ressources pour rendre ces etablisse-
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ments souidi. C cst ce qui fut fait spiciakiemm dans a
lieu utri peupie, cE ou 'on avait grand becsin d'intructioa.
'on y a itabii dix-huit ecoles, et, pour anrdre I~euae
perpetuelle, ls paroissiens ont passe an acre public en
presence de IMgr I'tvque et des magistrats, s'aligean dee
payer aux mares et maiesses uIe pension convenable,
jusqu'a ce qu'il ait etApourvu d'ailieurs. L'an a aussi
choisi un pxtfet de ces ecules. A qui, pour le boa ordr=
et la bonne conduite. 1on a donne des instructions cdes
regies qui sont inserees daas J'acte memede Jondation.
( 11 avait, dans une ville, des inimitiis tres ancienes
et iv •terees entre ie
tribunal dela justirc et celui de la mi.cricorde. Ni le scignear evqaue, ni auca•e antre persoate
qui avaicmn entrepris de terminrles disputes, n'avaicnm pa
y reussir. C, tait ute opinion commune que I'affaire eit
invicibit, a moins d un decret da roi qui r6gla les pr6ntianuo reciproq ues. Les missionnaies out en la consolafion de conduire tout a tranqaillite et iaI paix, si bien
que ce. tribunaux, qui atiraient a lear faction woas ceax
'quils p'uuvaitent sunt presentement d'une union edifiante
c: tiuo accord parfait.
it Daus uie autre petite vile ancienae et trs noble, la
ceprova-iord
es mxwrrs Ltait tres grande. Pour y remedier,
et pai;: Icisr c;u ii:ic piusjeurs jeunes personnes qui s'y
•
•angaeat saas reiords, les missionnaires, avec l'approbatinn d.e i'Ordaiire, et au grand contentemieni des gedc Uitl•, o•rt trou• le moyen d'etablir no conservatoire,
'u is;hl
diu, sous Ja cornuite de dames vertaeuses, les jeuric iiies I;geres peuenit, et g6mir sur leur dissipation,
et
aippr) ae aI vivre d'une maniere serieuse et chretienne. En
attendian
u on: puiise avoir de quoi bAtir une maison convinuable, -,aa loui dcs maisons, et deji treize dames vertueuse ea'taiEt coasacrtes a ce genre d'apostolat, pour, en
vivant enmr..mble et sous ia cloture, travailler au salut des
Fprsofnes de leur sexe qui s'oublient, en les admettant et
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les gardant dans leur seminaire. Les dames, pour Etre reques, payeront une dot raisonnable. Leur nombre est fixe,
mais celui des converties se reglera sur les revenus. On a
fait des reglements, et laisse des instructions pour les offices
et pour tout ce qui est necessaire a la vie commune et
religieuse.
a Mgr l'eveque de Coimbre, touchi de tant et de si grands
biens qui se sont faits dans son diocese, a voulu qu'on
honorit, d'une maniere particuliere, le saint instituteur
d'une Compagnie qui lui a paru si utile. On a fait connaitre saint Vincent de Paul, on a publie ses louanges et ses
oeuvres, et les peuples ont concu une d6votion si vive, et
tant de confiance en son credit aupres de Dieu, que son
nom a ite invoque dans les besoins publics et particuliers,
et I'on compte plusieurs graces miraculeuses obtenues par
sa puissante intercession. Les peuples, pindtrds de reconnaissance, se sont a l'envi ripandus en actions de graces,
et ont signald leur pi6td, non seulement par des jeanes,
des sacrifices, des neuvaines, des pelerinages, des dons et
des oblations sans nombre, mais plus particulierement
encore par des fetes solennelles celebrees en son honneur,
avec exposition du tres saint Sacrement, par beaucoup de
magnificence i orner les eglises, par de beaux pandgyriques, par des processions et des neuvaines solennelles, par
une statue du saint elegamment travaillie, par des abreges
de sa Vie distribues dans le public pour exciter i sa devotion et pour I'augmenter, et par des feux d'artifice pour
rendre ses fetes plus solennelles. Ce qu'il y a eu de plus
prdcieux aux yeux de la foi, c'est la rdforme des moeurs et
le renouvellement de la pidet, qui ont paru, et dont les
fruits sont si consolants et si solides. a (Circ., t. I, p. 602
i" janvier 1758.)

Des ricits analogues et des t6moignages de la devotion
populaire envers saint Vincent de Paul se trouvent dans la
lettre de M. de Bras du t" janvier 1759 (t. I, p. 6jo).
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Une Assemblie gdnerale de la Congrigation eut lieu &
Paris en 1759. On trouve dans les reponses aux diverses
provinces, qui suivirent l'Assemblee quelques interessants
details concernant le Portugal (Circ., t. I, p. 626), notamment ceci: Les maisons de Lisbonne et de Guimaraens,
par la volonte du roi de Portugal 6taient demeurees sous
la dependance immidiate du Superieur general. A elles
deux, elles ne pouvaient guere former une province et
elles demanderent s'il n'y aurait pas lieu de les unir &la
province espagnole de Barcelone. On sail les susceptibilitis
pricidentes du pouvoir civil: comment le roi de Portugal
aurait-il vu ces maisons dCpendre du Visiteur d'Espagne?
c'est un probleme, et il fut repondu que la mesure proposee ne paraissait pas opportune.
§ to. Pombal et les persecutions contre les religieux.
Une pdriode d'Cpreuves pour la religion fut inaugurie
en Portugal en 1759 par la persicution contre les communautis religieuses. L'expulsion des Jesuites, par le marquis
de Pombal, en fut un des incidents les plus marquants. Ce
fut aussi, hilas! comme le debut d'une periode de decadence pour le Portugal: ii trouvait dans Ie d6vouement des
religieux un des plus efficaces appuis de son influence en
ses immenses colonies: or, on s'efforcait d'amoindrir lear
action, et, si on le pouvait, de les d6truire.
Une simple phrase du Superieur g6neral, A la date du
ier janvier 1763, peint la situation. C'etait alors M. Antoine
Jacquier; il dcrivait dans sa lettre a toute la Congrdgation:
* Nous ne pouvons rien vous dire de nos confreres de
Lisbonne. La prudence veut qu'ils gardent le silence &
notre 6gard: ils le gardent en effet; nous les en louons.
(Circ., t. II, p. 23.)

Et quelques annies apris, en 1768, cette douloureuse
appreciation venait sous sa plume : x Nous n'avons
rien
a vous dire de nouveau de nos maisons de Portugal.
II
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n'est pas possible qu'elles subsistent longtemps, eu 6gard a
quelques circonstances, et notamment a la defense que le
roi a faite de recevoir des sujets sans sa permission spdciale, qu'il n'accorde point. Ainsi il est infaillible que ces
maisons (a moins que les choses ne changent incessamment) manqueront insensiblement de sujets pour y exercer
les fonctions de notre dtat, et par la seront d6truites d'ellesmimes. 1 (Circ., t. II, p. 55.)
§

Ii.

Amilioration de IFtal gdniral; nouvelesfondations.

Les annies suivantes n'apportent guere que 1'dcho de ces
tristes nouvelles, ou bien le silence se fait. Ce n'est qu'en
1777, puis en 178o, que nous trouvons les marques d'une

situation meilleure. Bient6t, avec plus de libert6 pour eux,
les Missionnaires purent faire de nouveau fleurir leurs
ceuvres.A cette piriode,se rapportent les fondations d'Evora,
de Sernache, de Goa et de Macao dont nous avons parlk en
detail pric6demment.
§ 12. L'invasionfranfaise en

807. Les souverains

portugais se retirent au Britil.

Le Portugal s'dtait uni a la coalition contre Napoleon Ier.
Celui-ci, en 1807, donna ordre A Junot, I'un de ses gindraux, de penetrer en Portugal, et les troupes francaises
s'avancerent avec une tres grande rapiditd. Le 27 novembre 1807, la famille royale s'embarquait pour le Brisil, et,

le 3o, les Francais entraient dans Lisbonne. L'Angleterre,
qui avait interet a ce que son influence sur le Portugal ne
fUt pas detruite, intervint alors et les Portugais unis aux
Anglais purent resister inergiquement A linvasion franqaise.
La famille de Bragance, que sa colonie du Br6sil sauvait
et abritait, s'y montra bienfaisante. La cour de Portugal se
fixa &Rio de Janeiro. Alors furent levees les anciennes et
excessives prohibitions coloniales et fut inaugure un regime
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salutaire. L'immense colonie fut proclamde royaume en
1815. La reine itait dona Maria; elle mourut en 1816, et
le regent, don Jean, lui succ6da sous le nom de Jean VI.
Celui-ci avait pour fils don Pedro et don Miguel; lorsqu'il
quitta le Bresil pour revenir en Portugal, en 182 , illaissa
son fils don Pedro au Bresil. Don Pedro avait le titre de
regent, mais bient6t un mouvement que le roi lui-meme
avait prevu eclata; I'autonomie du Brisil fut proclamee et
le prince regent fat proclami empereur (1822). Par un
traiti du 19 aolt 1825, la metropole consacra la siparation
de son ancienne colonie.
Nous avons rappeld ces evenements parce que des faits
importants de la province des Lazaristes en Portugal sy
rattachent. Ce fut la date de leur exode, a eux aussi, versle
Brdsil. On lit dans les Annales de la Congrigationde la
Mission, au tome XXII, p. 13o:
( C'itait en 1808. Le roi Jean VI, chassi du Portugal
par les armees francaises, venait d'arriver dans la colonie
de Rio de Janeiro, pour y attendre I'heure de son retour en
Europe. Sur ces entrefaites, nos confreres, M. Castro, plus
tard premier visiteur de la province du Bresil, M. Vicente
Ferrera, qui devint v6eque de Mariana, M. Macedo, fire
ensuite et pendant longtemps a Campo Bello, et plusieurs
autres prteres de la Mission, chasses eux aussi par la Revolution introduite au Portugal a la suite des baionnettes
frangaises, debarquent a Rio de Janeiro, demandant un asile
a leur roi. Jean VI, heritier depuis quelques jours seulement du pieux Frey Lourengo, fondateur de la colonie du
Caraca, leur cide Caraca, ses ddpendances, et de plus une
immense propriEtt de 2 a 3 lieues de diametre, au centre
de laquelle subsiste encore aujourd'hui le venerable
sanctuaire de Marie. C'est ainsi que la divine Providence
fit tourner k l'avantage spirituel de la colonie la r6volution
de la mere-patrie, en appelant la Congregation, chassde de
cette extrimitd de l'Europe, A fonder une province dans
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1'Amerique miridionale, ou le plus vaste champ est ouvert
a son zele.
a Installis a Caraqa vers 18xo, nos confreres se sont employes de suite a la premiere fin de notre vocation, l'oeuvre
des missions. Les fruits de salut produits par ces dignes
heritiers de 1'esprit de saint Vincent, sont visibles aujourd'hui encore, et leur souvenir a survdcu dans la reconnaissance et la veneration de tous. Ces lignes itaient ecrites
en 1857 par un lazariste francais rdsidant au Bresil.
Malheureusement l'isolement oil se trouvaient les lazaristes portugais an Bresil, le manque de communications
avec Lisbonneet avecParisallaient les jeterdans Ie disarroi,
puis dans le schisme; ils aboutissaient a la ruine s'ils ne
s'etaient retournes vers le centre et rattaches au Sup6rieur
general vers 1847. On peut en lire les details dans la Vie de
Mgr Ferreira Vicoso. (In-8, Marianna, 1876.)
§ 13. Difficultis administralives.
La difficile situation oix la perturbation europeenne, suite
de la Revolution francaise, jeta les missionnaires portugais
leur fut tres nuisible aussi.
t La recommandation du cardinal Fesch, oucle de Napoleon, fut du plus grand avantage pour nos confreres de
Portugal dans la premiere occupation de ce pays par Junot s,
c'est ce que nous lisons dans une circulaire du I" janvier
1809. Mais ils ressentirent surtout le contre-coup de la
situation anormale de la Congregation priv6e d'un Superieur gendral et gouvernoe par des vicaires generaux jusqu'en 1827.
II y avait un vicaire general en France, il y en avait un
autre h Rome. Leurs pouvoirs etaient trbs r6guliers. En
Portugal, une nomination analogue eut lieu: c'est le dildgueapostolique en ce royaume, Mgr Vincent Macchi, qui,
dit-il, vu les circonstances et pour imiter ce qui s'est fair
ailleurs, nomma M. Antoine Martins, precedemment pre-
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mier Lontsuiur provincial et assistant a Lisbonne, avicaire
apostoiiqaede la province de Ia Congregation de la Mission
et Portugal, avec tons les pouvoirs da Superieur general
t de ses assistanms, vel separatim vel conunctim .,etc.

(2- sepiembre 1812). - Cet acte provenait sans doute do
dasir d'erre uile aux prEtres de la Mission en Pornagal,
mais on ne voit pas dans !a piece que nous avons sous les
yeux Arcives, p. 598; ms., de quel droit le delegue apostolique proc6dait a un tel acre qui semble rcilamer ua
mandat special dont ii aurait dd ctre fait mention.
M. Martins dirigea la province, comme visiteur, maisles
vicaires generaux de ia Congregation i Rome se regard6rent iououurs comme avant autoriti sur les confreres do
Portugal.
Le 14 mars 1819, M. Joseph-Antoine da Silva Rebello
informait les confreres de Portugal que M. Baccari, vicaire
general, a Rome, venait de le nommer superieur de Lisbonne et visiteur. (Arch., p. 649.)
M. Jean Timothde daSilva, le 20 mai 1828, fut contirmi
dans son office de superieur de Lisbonne et de visiteur de
la province de Portugal, auquel il avait te6 pricdermment
et regulierement nomme par M. Baccari. Cette confirmation
lui avait ete adress6e par M. de Wailly, nomme par le pape
LUon XII Ala date du 16 janvier 1827, Supirieur general
de la Congregation de la Mission. Ainsi avait pris fin pour
ia Compagnie la situation anormale qui datait de la Rivolution etion put, des lors, justement penserqu'uneperiode
de restauration commencait.
En octobre 1829, M. Jean Timothde da Silva faisant la
visite de la maison du sdminaire royal de Sernache de
Bomjardim mettait en trte de ses ordonnances la formule
suivante: Nous, Visiteur des maisons de la Congregation de la Mission de Portugal, 6rigee en province proprement dite par la dix-septiime assemblee gdnerale tenue
a Paris le 5 mai 1829, et commissaire de M. le Superieur
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gendral pour les maisons d'outre-mer, c'est-a-dire de
Macao et du Brdsil existantes ou qui existeront *, etc.
Cette formule indique d'une maniere precise quel etait
au point de vue administratif l'etat des choses pour la Congregation en Portugal.
Pricidemment, les maisons de Portugal avaient dependu
directement du Supdrieur gindral: le roi Jean V, nous
l'avons dit, avait desird qu'il en fat ainsi. Les-maisons de
ce pays ne faisaient done pas une province proprement dite,
et le reprdsentant du Superieur general n'avait que le titre
de vice-visiteur.
En 1829, cut lieu a Paris une assemblee gendrale de la
Congregation, celle qui donna pour successeur A M. de
Wailly, M. Salhorgne, comme Sup6rieur gendral. Entre
autres affaires qu'examina et rigla cette assemblee furent
celles qui concernaient le Portugal. Les maisons y etaient,
comme nous venons de le dire, dans une situation exceptionnelle et difficile a laquelle on n'avait pas ose remedier
encore. C'est ainsi qu'a 1'Assemblee ginerale de 1788, a la
question s'il y avait lieu de mettre un visiteur A la tdte
des maisons de Portugal, ou au moins de donner A celui
qui en tient la place toute l'autorite d'un visiteur, Passemblee avait fait cette reponse qui ne remediait qu'en parti9
aux inconvenients de la situation d'alors: a Apres mure
delibaration, 1'Assemble gendrale a dicidd d'accorder aux
Ponugais et par le present dicret elle accorde le droit
d'envoyer un depute A l'assemblde, soit sexennale, soit gendrale, de la Congregation, avec le droit de vote, comme
les autres deputds, parmi lesquels il aura rang suivant son
ancienneti dans la Congregation. * (Sess. 9.)
A 'Assemblee generale de 1829, tenant compte des evenements, on reprit la question et fon demanda dans la
session 7 @s'il ne convenait pas d'eriger le Portugal en
province proprement dite, qui plt, comme les autres,
envoyer deux deputes A l'Assemblde gdndrale. - L'Assem-
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blee r6pondit que c'eiait trZs convenable et qu'elle erigeait
par le present decret le Portugal en province proprement
dite. *
Par la formule employee par M. da Silva on voit aussi
qu'il n'etait que a commissaire extraordinaire a de la part
du Superieur gdndral a pour les maisons d'outre-mer,
c'est-a-dire, comme il I'ajoute, Macao et les itablissements
du Bresil existant alors ou qui seront crees a. En outre des
lazaristes portugais partis pour le Bresil, en i8o8, et mentionnes ci-dessus, quelques autres missionnaires s'etaient
aussi embarquis A Lisbonne pour le Bresil, notamment au
mois de septembre 18 9. (Voy. Annal., t. LIII, p. 437).
Mais les liens entre les missionnaires du Br6sil et ceux du
Portugal etaient peu etroits et les relations. bien rares.
Vers 1832, M. de Magalhaes (Joseph-Antoine) succida
a M. da Silva comme visiteur de la province de Portugal.
Les temps desastreux pour cette province allaient surgir
avec la marche des evenements politiques.
§ 14. Discordes civiles en Portugal;suppression

des communautes religieuses.
Les discordes civiles naquirent de la competition des
deux fils de Jean VI &la couronne de Portugal, A la mort
de leur p&re (1826).
L'ain6, don Pedro, ddja proclam6 empereur du Brdsil,
abdiqua la couronne de Portugal en faveur de sa fille dona
Maria da Gloria, mais don Miguel revendiqua cette couronne. II alliguait la loi fondamentale votee par les Cortes
de Lisbonne en 1641, et confirmee par lettres patentes du
roiJean IV: ((Dansle cas d'une reunion de deux couronnes
sur la tete du souverain, le prince cadet prenait de droit
possession de la seconde couronne. * En vertu de cette loi,
les Cortes reconnurent et proclamerent roi de Portugal
don Miguel, puisque don Pedro son frere siparait et gardait
la couronne du Bresil. (Chantrel, Hist. contemporaine, id.
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de 1878, p. 3o9.) Une question plus grave que la raison
ligale etait la tendance des deux competiteurs et de leurs
partisans: don Miguel repr4sentait l'esprit conservateur;
il etait ddvoud aux iddes religieuses. Don Pedro reprisentait I'esprit liberal, et la revolution comptait sur lui. La
guerre eclata entre don Pedro revenu du Brisil pour soutenir les droits de sa fille, et don Miguel: ce fut ce dernier
qui succomba.
Avec le triomphe du parti liberal, I'hostiliti contre les
institutions religieuses iclata.
Le 25 juillet i833, la ville de Lisbonne fut occupie par
les troupes du parti de don Pedro. C'est au nom de dona
Maria sa fille, alors agee de quatorze ans, que don Pedro
allait gouverner comme rigent.
L'Ami de la Religion du 27 aout 1833 ecrivait:-. Apres
l'occupation de Lisbonne par les troupes de don Pedro,
la capitale fut en proie pendant quelques jours aux plus
grands desordres. Les vexations contre le clerge se succid&rent. Le nonce du pape fut invite a se retirer, et il quitta
le Portugal le 4 aout.
a Le 5 aofu, don Pedro rendit une serie de decrets qui
livraient I'dglise de Portugal Ala confusion et au schisme.
Un de ces dicrets ordonnait a tous les novicesde sortir des
couvents et defendait d'en recevoir.
- Un d6cret du 9 aott ordonna de dissoudre tout couvent, monastere ou hospice qui comptait moins de douze
religieux; ceux-ci devaient etre envoyes en d'autres maisons et leurs biens dtaient declards biens nationaux. Les
ordres monastiques sont placis sous l'autoritd du clergt
siculier. Les religieux ou pretres sculiers qui refuseraient,
sous quelque prdtexte que ce soit, d'obeir Ace decret seront
poursuivis et punis comme rebelles A la reine; les maisons de ces communaut6s seront fermees, leurs biens confisqus, et leurs membres prives des secours du gouvernement. Le d6cret ajoute que toutes lois contraires sont
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abrogies. a (L'Ami de la religion, i septembre t833.)
a De graves disordres eurent lieu A Lisbonne an mois
d'aoft. Les biens des adversaires de don Pedro furent stquestris; don Pedro ordonna que tout partisan de son
frere, don Miguel, qui serait pris les armes a la main, soit
fusill6 sur-le-champ. Des prisonniers parmi lesquels se
trouvait un religieux capucin furent arraches des mains de
la garde etigorg6s dans la rue. D (Ami delaReligion. i833;
ibid.)
Le dicretdu9aodt t833,prohibant les Preladosmajores,
avec ses autres ditails contre les communautds religieuses
etait diej fort grave. La loi du a8 mai 1834 fat radicale;
elle abolit les ordres religieux dans le Portugal, et confisqua tous leurs biens.
La Congrigation de la Mission en Portugal cessait
d'exister. M. Salhorgne, Supirieurginnral, crivait I'annee
suivante: a Depuis que, le 24 juillet dernier, le gouvernement de Lisbonne a pass6 en d'autres mains, il ne m'est
parvenu aucune nouveile de nos confreres portugais. Senlement, je viens d'apprendre que notre seule maison de
Lisbonne a souffert de ce changement de gouvernement.
Le 27 juillet, elle itait occupee militairement, et nos
confreres avaient iet forces de quitter leurs habits. Le
visiteur avait cru devoir quitter cette residence. J'ignore
absolument ce qui s'est passe dans cette maison depuis le
27 juillet. Mais je sais que nos autres maisons du Portugal sont demeurees jusqu'a pr6sent dans P'tat ot elles
dtaient avant les dyvnements de Lisbonne. * (Circ. du
i" janvier 1834; tome II, page 456.)
Les autres maisons disparurent comme celle de Lisbonne.
Lorsque les missionnaires se dispers6rent, la maison de
Rilhafolles fut un pen livree a l'abandon, et des dipridations y furent commises.
Peut-dtre le depart s'accomplit-il avec un pen de pr6cipitation. On a rduni, depuis, quelques-uns des objets qui
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constituaient la richesse de l'glise, ornements donnis par
le roi Jean V ou par d'autres bienfaiteurs, vases sacris, etc.
Maisl'important eut ete de pourvoir aux besoins du personnel. I1 y avait des ressources d'argent; elles etaient
insuffisantes evidemment: peut-e:re efit-on pu les partager
et les utiliser plus profitablement.
On avait aussi des itablissements au Bresil, en Chine:
probablement quelques missionnaires eussent accepti volontiers d'aller travailler dans ces contries : la misere les menagaiten Portugal; ils eussent, au loin, continue les couvres
de la Congregation et eussent privenu 'extinction de leur
province. Le temps fit en panie defaut pour aviser & ces
moyens, et, en partie, on se trouvait ddpourvu des facilitds
d'aller au Bresil, les maisons de cette contrde fondees par
des Portugais n'dtant rattachees a leur province et a la
Congregation que par des liens trls pen intimes. Le contre-coup d'ailleurs des evenements du Portugal s'y faisait
sentir, et M. Salborgne, Superieur gdndral, ecrivaiten 1834 :
* Nos confreres portugais dtablis dans le Bresil sont aussi
exposes a de grandes tribulations de la part des ennemis de
la religion. Les dernieres nouvelles que j'en ai recues
n'etaient rien moins que rassurantes sur leur avenir. x
(Ibid., 1834.)
Ce que furent les consequences de cette ruine pour chacun des missionnaires, rdsulterait de ditails que nous
n'avons pas sons la main; on s'en fera cependant une idee
par un exemple que nous allons mettre sons les yeux du
lecteur. Ce sont quelques lignes d'un missionnaire force
de fuir, lors de la rdvolution de 1833, et qui demandait
en 1857, lorsqueles pretres de la Mission vinrent de France
en Portugal, A etre admis de nouveau dans la Congregation.
La lettre est de festimable M. Gonzales qui fut en effet
readmis; elle est adressde A M. J.-B. Etienne, alors Sup8rieur general. II disait:
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a Le 28 octobre 1824, j^entrai au stminaire de la congregation a Lisbonne.
a En 1826, j'ai fait les vceux. Apres avoir termind les
Ctudes, je fus ordonni pretre en i831.
( En 1833, la revolution eclata A Lisbonne, et avec la
permission du visiteur, chacun s'enfuit comme il put, i
travers mille difficulths, qui ne firent qu'augmenter pendant les mois et annies suivants, en consequence de la loi
d'extinction de toutes les maisons religieuses et du schisme
religieux dans le royaume, jusqu'en 1842.
( Durant ces huit annies, j'ai vecu avec mes parents dans
les provinces du nord. J'ai souffert de grandes privations,
parce que je n'ai pu obtenir du gouvernement le subside
qui avait et& promis. J'ai &t6 cruellement persicute pour
ne vouloir pas reconnaitre les predats intrus. II y eut des
annies oi je ne pouvais point celebrer la messe, ou, si je
la cdlebrais, c'etait en cachette et avec les plus grandes pricautions. Depuis I840, j'ai pu me mettre en rapport avec
M. Magalhaens et recevoir de lui les permissions et la
direction qui m'etaient necessaires dans ma position. A
cette 6poque, j'obtins ma pension du gouvernement.
( Ma mere mourut en 1844. De graves ennuis et la privation de moyens pour vivre avec decence, me forcerent a
me retirer dans une famille etrangire et honnete sons tous
les rapports, qui m'offrit sa protection et me I'accordait en
effet jusqu'en 1854.
((En 857, arriverent en Portugal nos confreres frangais
avec les soeurs de la Charitd. Je me mis en correspondance
avec M. Fougerays, ayant le ddsir sincere de rentrer dans
la Congr6gation... -

Jose Antonio CORREA GONCALVES. )

Tout espoir de voir renaitre les oeuvres de la famille de
saint Vincent de Paul parut un moment perdu. M. Etienne,
Superieur g6ndral, apres avoir laissi enirevoir d'abord
quelques lueurs d'espdrance, ecrivait le I" janvier 1845 A
toute la Congregation : o La province de Portugal n'existe
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reellement plus; je puis dire qu'il n'en reste plus meme
des dibris qui puissent nous laisser lespoir de la voir se
retablir un jour. Le visiteur, missionnaire respectable a
tous igards, verse des larmes ameres sur son isolement, et
il ne voit d'autre ressource, pour faire revivre la Compagnie,
dans sa malheureuse patrie, que d'adresser au Seigneur,
dans ce but, ses voeux et ses prieres. (Circ., t. III, p. 76.)
C'est par la venue i Lisbonne de missionnaires et de Filles
de la Charit6 envoyds de France, que, pen a peu, une nouvelle province de Portugal allait se former.
C'est ce que nous allons raconter.
(A suivre.)

ASIE
CHINE

TCHi-LY ORIENTAL
S&CKOS

nDU LOINrTIN ORIENT

Sous ce titre, le correspondant protestantd'un journal de Hollande,
le Tilegraphe (numero du 13 decembre 9o5), a rendu compte d'une
visite faite A la mission de Mgr Franoois Geurts, de la Congregation
des Lazaristes, vicaire apostolique du Tche-ly oriental (Chine). Nos
lecteurs feront d'eux-mmnes quelques rtserves sur certaines expressions ou appreciations qu'explique le protestantisme de l'auteur; mais
ils n'en gotteront que davantage les sentiments de bienveillance et
de veritable admiration que 1'ouvre de nos missionnaires inspire i
des hommes droits et sinc&res, quoique prevenus. (Les Missions

catholiques.)
Chanhaikouan, to octobre 1905.
Pour la plupart, les noms de villes chinoises sont inconnus du public europeen. Je signale au lecteur celui qui
figure en t6te de cette lettre, car c'est pres de cette ville que
la Grande Muraille aboutit A la mer. Mon but aujourd'hui
n'est pas de causer de geographie; je veux vous entretenir
du motif qui m'a amene en ces lieux, une visite A Young ping-fou, residence de Mgr Geurts, ivique lazariste, et de
ses collaborateurs. Ils sont tous Hollandais. Quand je leur
demandai d'oi ils 6taient originaires, ils me rdpondire nt
en riant: 4 du sombre midi, a c'est-A-dire du Brabant et
du Limbourg, les provinces meridionales et catholiques de
la Hollande.
Me trouvant a Tien-tsin, j'y appris, par hasard, que le
personnel de cette mission du nord etait compl6tcment

compose de Hollandais. A ma demande, si une visite ne
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serait point indiscr6te, il me fut repondu que je serais regu
cordialement.
Le 2 octobre dernier, A onze heures et demie du matin,
je prenais la malle-poste qui va de Tien-tsin i Lanchow.
J'y arrivais vers quatre heures de I'apres-midi. La m'attendait un guide avec un poney chinois, pour me conduire A
Young-ping-fou, dloignd d'environ dix milles anglais.
C'etait une splendide journee d'automne. comme il s'en
voit souvent dans le nord de la Chine. Les derniers feux
du soleil couchant se refl6taient sur le feuillage couleur fin
de saison et imprimaient au paysage le cachet de la plus
parfaite beaute. Aupres des fermes solitaires et dans de
petits hameaux, ormes et saules, peupliers et noyers, produisaient un effet de contraste avec le gris roussitre du sol.
Celui-ci n'dtait plus couvert que des 6teules du kaoliang et
du millet, qui sont la moisson de ces contr6es... Tout autour, de longues chalnes de collines, ramifications des
monts de Chanhai-kouan. Leurs sommets arides et leurs
flancs absolument d6boisis ne sont couverts que d'herbe
brune roussatre.
Au fond d'une vallee se diroule, comme un immense
serpent, la riviere du Lan qui vient de la Mongolie. Elle
ne cause pas, comme le Yang-tse (fleuve Bleu) et le Hoangho (fleuve Jaune), de ces gigantesques alluvions de terre
fertile; mais ses crues pOriodiques soumettent a de perpdtueis changements le terrain sablonneux de la vallUe.
U.-

Partis de la gare de Lanchow, A qua:re heures de I'apresmidi, nous arrivAmes vers les six heures a l'endroit ot l'on
passe le fleuve. La traversie se fit sur un miserable bateau,
sorte de vieille caisse; nos quadrupedes y montirent docilement. Une petite demi-heure plus tard, - le soleil etait
deja couchd, - il fallut traverser une autre riviere. Elle
s'appelle le Tsin-lung-che et se jette dans Je Lan, A une
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demi-heure en deqi de Young-ping-fou. Cette fois, pas de
bateau; de I'autre bord on fit venir un guide pour conduire
nos animaux par les endroits gueables.
Sur un banc de cette riviere, appeld baoc de Young-pingfou, se trouve un poste de soldats. Ils ont pour mission
d'arreter et d'interroger les etrangers qui vont et viennent.
J'dchappai a cette formalite, grice a la tombee de la nuit.
Nous arrivimes un peu apres sept heures aux fosses qui
entourent Young-ping-fou. Comme ceux de la plupart des
villes chinoises, ils ont peut-4tre eu leur utilitie une epoque
qui se confond, pour nous autres occidentaux, avec les temps
prehistoriques. Actuellement, its sont presque tous secs et
n6glig6s. En maints endroils, on les a convertis en terres
de labour. Apres avoir traverse un pont couvert de grandes
pierres tumulaires, nous entrAmes dans la ville par une
grande porte bard&e de fer. Ses rues mal pavees n'dtaient
eclairees que par les reflets de quelques lampes a huile dont
la lumidre fumantes'echappait ici et lapar lapone entr'ouverte d'une maison.
Nous venions de traverser la ville a peu pres dans toute
sa largeur, quand, Al'aspect d'une muraille bien entretenue,
je devinai que nous devious nous trouver chez des Europiens. Nous entrames sons une porte cochere et j'entendis
quelqu'un demander i mon guide : a Leila? (sont-ils arrives?) - Un a Leila a aussi laconique que le premier fut
toute la riponse. J'etais arriv6! Du reste, aucun doute
ne fut possible quand je m'entendis interpeller dans le
plus pur hollandais. Aussit6t, dans un appartement plus
que modeste, je fus prdsente i Mgr Geurts et A ses collaborateurs. Ils m'offrirent avec la plus grande cordialitd Icurs
souhaits de bienvenue et d'hospitalitd.
On 6tait ~ l'poque des quinze jours de vacancesannuelles.
Elles out lieu au temps oh les Chinois font la ricolte et
elles permettent aux Peres dequitter momentanement leurs
posies respectifs. Aussi (a Pexception de M. A. Waelen,
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resident a Huang-Koa-Kiang, qui venait de partir pour
1'Europe ou il a subi une operation), tous les membres de
la Mission etaient presents. Voici leurs noms: les PP. Dekkers, de Lanchow; Grosze Forstman, de Chanhai-kouan;
Willemen, de Tsien-an; Jules Ortmans, de Huanh-hoakiang; Guillaume Scherjon, de Tchang-li; Louis Schmidt
et Eugene Lebouille, attaches a la residence, et le pretre
chinois Tshang, du poste de Tsun-koa-tshoo; enfin le
Fr. Antoine Geerts, lui aussi demeurant a la residence.
Depuis quinze jours seulement,onavaitoccupecenouveau
bitiment et on etait loin d'y avoir toutes ses aises.
Le vestibule oii nous etions assis n'avait ni portes, ni
fenitres; les murs etaient blanchis a la chaux. Pour tout
u ameublement v, il y avait contre le mur une table et deux
fauteuils chinois, dont 'un etait occup6 par Mgr Geurts et
'autre par son h6te. Autour d'une deuxieme petite table
avaient pris place les Peres et le Frre.
Mais ce qui manquait au confortable de l'installation
6tait amplement compensd par la gaietr toute franche et la
simplicite vraiment admirable qui caractirisentces hommes.
Chez eux, rien de cette melancolie puritaine, ni mime de
ces lamentations incessantes sur la corruption du monde.
Quoique profondement penetris de la grandeur de leur
vocation et inebranlablement fideles a la realisation de leur
ideal, ils savent reconnaaire ce qu'ii y a de beau et de bien
dans ce monde. Et notre petite Hollande peut se filiciter
d'avoir envoy6 au coeur de la Chine ces hommesqui, apres
avoir sacrifi6 tout ce qui rend la vie belle et agreable, ont
voue leur existence a une cause qu'ils estiment sainte. Oui,
la petite patrie peut etre fiere d'eux, comme elle 1'est de ses
peintres, de ses musiciens, de ses littdrateurs, et d'un Koolemans-Beyen, par exemple, qui fut P'un des principaux
acteurs de la derniere expedition anglaise au p6le nord.
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Quelques exemples pourront donner une idWe de lagrande
activite que les missionnaires catholiques diploient en
Chine. Dans 1'espace de neuf annees (de 189o a 1899), et
dans le seul vicariat de Piking, le nombre des catholiques
monta de 35 ooo i 47 ooo '. Devant ce r6sultat magnifique,
on rdsolut de partager ce vicariat en deux; le plus ancien
conserva le nom de vicariat de Peking et le second fut erige,
le 26 d6cembre 1899, sous le nom de Tch6-ly oriental avec
Mgr Geurts, comme premier eveque.
C'est lc 4 f6vrier 9oo que ce prelat requt la consecration
episcopale dans 'fglisede Saint-Jean de Bois-le-Duc, des
mains de larcheveque d'Utrecht. Pour prouver qu'on a
fait un heureux choix dans la personne d'un homme si
6nergique et si sympathique, il suftira de dire que le chiffre
dedeux mille buit cents Chinois convertis, que comptait le
vicariat en 19io, s'dlve maintenant a cinq mille, et cela
malgre les troubles des Boxeurs de g9oo qui firent parmi
les chretiens de cette r6gion de nombreuses victimes. Ici
meme on en compte cent seize qui perirent de la mort la
plus cruelle. Citons en particulier onze femmes et enfants
qui furent enterris vivants, A une distance de 15 milles
anglais de Young-ping-fou, parce qu'ils refusirent de
renier leur foi. Nous avons une nouvelle preuve de la
veriti de cette parole : a Le sang des martyrs est une semence de chritiens. a Et nous nous rappelons aussi cette
autre parole : c La foi transporte des montagnes! a quand
nous voyons le degri de prospdritd qu'a su atteindre, dans
un si court espace de temps, une mission qui ne vit que
grAce aux dons spontanes des chrdtiens d'Europe.
I. Le nombre des catholiques du vicariat de Pekin
mtait an jer juillet 9ro5 de soixante-quatorze mille, en progres par consdquent de
vingt-sept mille depuis 1ooo, non compris les fiddles du vicariat du
Tchi-ly oriental.
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La residence des missionnaires est situee sur une petite
hauteur, non loin des remparts de la ville, et elle est entouree, elle et son enclos, par un mur en briques. Au milieu
se trouve un grand carrd. Les allies donnent sur la cour
interieure. C'est la qu'habite l'iveque et que logent les missionnaires, quand ils viennent a la residence. II y a une
petite chapelle domestique, un rifectoire et une chambre a
coucher, le tout meubli avec une simplicite spartiate. Partout un lit en bois blanc avec paillasse, un petit lavabo en
fer, une table chinoise avec chaise. Les murs blanchis a la
chaux n'ont pour tout ornement qu'un petit crucifix et un
benitier. Dansles chambres despretres, un prie-Dieu etdans
celle de l'evique un modeste bureau et une bibliotheque
completent I'ameublement. A quoi leur servirait du reste
une installation plus confortable? En et6 comme en hiver,
leves a quatre heures, couchesa neuf, ilspassent le jour dans
le champ du Pere de famille et leurzeleformeun commentaire vivant de ces vers du porte national de Genestet :
Bienheureux ceux qui le savent :
La vie est srrieuse. Trois mots la resument :
Labeur, devoir et nobles combats.
Vivons pour travailler et travaillons pour vivre,
Non certes pour gagner un pain qui nous laisse affam6s,
Mais pour nous assurer P'ternel aliment
Qui fortifie i•me et satisfait ie cour.

La residence dont on a commence les travaux au printemps dernier devra tre terminee avant la fin de I'annee.
Elle est entouree d'une foule de maisonnettes chinoises,
qui servaient jusqu'k present de palais episcopal, de seminaire, d'ecole,de cuisine, d'dcuries, etc., etc. Le tout, quoique tres primitif, est marqu6 au coin de la plus parfaite

proprete hollandaise.
Chaque jeune Chinois a son lit avec paillasse et couver14
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ture de coton, tout comme les missionnaires. Prs de chaque lit, une petite armoire, contenant ce que chacun posside en propre. La chambre du prrire chinois est dans le
mdme genre que celle de ses confreres europeens. A c6ti
d'elle se trouve la classe des enfants. Deja, de bon main,
j'y entendais cette musique monotone que font, dans la
plupart des paysd'Asie, les enfants qui recitent leurs lemons.
L'appartement est entretenu avec beaucoup de propret6.
Signalons encore, cans cette agglom6ration de maisoonettes,
I'atelier du Frere. Seul parmi les missionnaires, ii se permet le luxe d'avoir un appartement pour lui seul. Mais il
en a bien besoin, car il est i la fois procureur, menuisier,
jardinier, maitre verrier, forgeron, marechal-ferrant, voire
meme directeur des ponts et chaussees et ministre des travaux publics.

Les grands frais occasionnes par une premiere installation, n'ont pas encore permis de songer A la construction
d'une iglise. Les offices pour les fideles se celebrent dans
un petit bitiment que Pon affecta d& le commencement a
cette destination. 11 n'est pas plus grand qu'une chapelle
d'Europe. Le pave, form6 par des briques grises, est couvert
de quelques mechantes nattes en poils de chameau; c'est li
que les paroissiens s'agenouillent B la chinoise. Un simple
accoudoir verniss6 sipare I'autel de la nef (si ron peut employer ce nom). Une aile latirale est reservee aux femmes.
Elles ont une entrie spicialedu c6td de 'orphelinat. Celuici est s6pare des bitimentsde la mission par une rue. L'installation est on ne peut plus primitive; mais tout est dispose avec gout, une preuve, pour le dire en passant, que
nos missionnaires savent communiquer a leurs nouveaux
convertis, non seulement leur foi, leur espirance, leur charitC, mais encore leur grand esprit d'ordre et de proprete
hollandaise, qualitis peu connues en Chine.
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Les voilA done, ces compatriotes qui pr6chent le saint
Evangile i une population voude tout entiere au culte des
bons et des mauvais esprits. Quand meme nous ne ferions
pas attention i leur belle mission d'ap6tres de Jesus-Christ,
nous serions obliges d'admirer cette 6lite de nos compatriotes qui sent venus diployer dans ces contries lointaines
le drapeau de la civilisation et une banniere qui porte dans
ses plis ces mots sublimes: a Aimez votre prochain comme
vous-meme! a
TCHE-KIANG
Lettre de la saeur FAURE, Fille de la Chariti,
a la sxur N., a Paris.
Tso-fou-pang, maison des Sacrs-Cours, leI5 novembre z905.

Vous rappelez-vous une petite Chinoise ? II y a six ans
que j'dtais a la communaute ou je passai trois mois pour
attendre les smurs qui devaient partir pour la Chine.
Je prends la libert6 de vous adresser une petite supplique, espirant que vous la prendrez en consideration, si
faire se peut.
Voici: c'est une petite « Sainte-Enfance ,, comme nous
nous exprimons, qui vient de nous atre imposie; on n'a
pas pu faire autrement. Vous serez touchee de compassion
quand vous lirez I'explication de la chose:
Le missionnaire fut appel6 dans un village chrdtien pour
affaires et il y sejourna plusieurs jours. Un beau matin, il
vit arriver quatre ou cinq braves palens qui avaient entendu
dire que le pr6tre itait tres bon et qu'il faisait des bonnes oeuvres. Ils demand6rent A lui parler. K PNre, lui
dirent-ils, nous venons vous prier de nous aider a faire
une bonne oeuvre. - Que desirez-vous? leur 4it le missionnaire. - Voici, repondirent-ils, ce qui se passe dans
notre village : un grand nombre de petits enfants sont
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jctis dans le canal. Ceite annee on en a retire soixante-trois
sans compter ceux dont les oiseaux carnassiers ont fait leur
pature. Nous sommes tous bien pauvres, nous ne pouvons
faire grand'chose. a Le missionnaire en entendant le ricit
fut 6mu et leur dit: « Moi non plus, je ne puis pas faire
grand'chose; maisje compte sur la Providence. Louez une
petite maison et je me charge de procurer une nourrice i
ces pauvres petits enfants., Cette euvre demande de grandes dipenses et nous n'avons rien ! Des ames charitables
voudraient-elles nous aider? 35 francs suftisent pour payer
une nourrice pendant un an et pour donner la petite
layette. J'ose esperer, ma bien chere soeur, que vous aurez
pitie de ces pauvres petits enfants. Beaucoup meurent apres
quelques mois d'existence. On nous les apporte sans vitements, dans des paniers ou il y a un peu de paille. En
hiver surtout, bien souvent, il n'y a que le temps de les
baptiser et de leur donner un cercueil. Si Pon voulait faire
une fondation, 5oo fiancs suffisent pour clever les petites
Chinoises jusqu'i 1'gede dix-huit ans oil on les marie dans
des families chrdtiennes. Interessez vos amies et connaissances a participer A cette bonne oeuvre, afin que nous
Suissions sauver un grand nombre d'enfants? Ce sera votre
e-uvre; vous serez missionnaire tout en restant a votre
office; que d'Ames vous gagnerez ! Par vos aum6nes vous
leur ouvrirez le ciel, et vous vous preparerez une belle place
dans le ciel. Le bon Dieu ne laisse rien sans recompense .
Sceur FAURE.
Lettre de la sceur CALCAGNI, Fille de la Chariti,

i la soeur N.,

A Paris.

Ning-po, maison de Jesus-Enfant, 17 novembre 9go5.

Noel approche, la nouvelle annie va bient6t aussi arriver, et je ne veux plus retarder le plaisir de vous ecrire et
tie causer un pen avec vous.
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Pour nous, en Chine, et pour moi, ici, a Ning-po, je
peux bien vous dire que nous nageons dans le plaisir de
pouvoir nous devouer sans bornes au service des pauvres.
On ne dirail pas que nous sommes dans l'empire du demon;
nous trouvons lentree libre partout.
Un de ces jours, en allant aux villages pour les baptemes
des enfants moribonds, j'ai voula visiter la cuisine d'une
bonzerie pour me rendre compte de l'organisation de cette
cuisine ; je d6sirais me renseigner pour arriver i cuiredans
une seule marmite mon riz pour cinq cents personnes. Je
pris done la sceur Berkeley et deux hommes, et nous nous
dirigeames i Ti-dong oi se trouve une immense bonzerie
de six cents bonzes. II fallait s'avancer dans les montagnes.
Nous quittmes la barque et deux de nos seurs qui devaient
visiter des enfants mourants au plus proche village et nous
commeniames le plus delicieux voyage que j'aie jamais
fait depuis que j'ai quitti ma belle Italie. A chaque detour
de chemin, c'etait un tableau nouveau; des ascensions et
des descentes et de tous c6t6s des vues magnifiques; l'automne avec ses couleurs si vives rendait le spectacle ravissant. Nous rencontrions des bouquets de bambous, des
champs de the en fleurs ; des pins et des arbres s6culaires;
des ruisseaux et meme nous jouissions du chant des oiseaux,
que je n'avais plus entendu depuis longtemps i
Apres une marche de dix lis environ, on entre dans une
maicstueuse allie de pins immenses, pavee avec de grandes
pierres timbrees. On suit cette magnifique allee qui tourne
dans tous les sens, pendant to lis encore, et on arrive a la
bonzerie. Cette bonzerie existe depuis des siecles. A l'entrde,
une idole doree, dix fois plus grande que la taille d'un
homme, vous sourit aimablement... Cette idole a etd transportee dans cette bonzerie il y a longtemps; elle 6tait a
Fou-houa, village peu eloign4 de Ning-po. i Pourquoi
une idole qui sourit? - C'est, repond-on, pour n'avoir
que des bons sujets dans la bonzerie. DAvangons: &droite
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et i gauche d'autres idoles immenses; I'une joue de la
m usique, une autre a une figure 6pouvantable, etc., etc. De li nous passons dans une tres grande piece oh on adore
trois poussa on idoles. Ces trois poussa sont pareils ; meme
nom, meme puissance...
Nous rencontrons enfin un bonze qui s'occupe de nous;
ii s'offre tres gentiment pour nous montrer tout ce que nous
voulons etpour nous donner toutes sortes d'explications. En
passant, nous entrons dans un salon immense, ou on aurait eniendu une mouche voler. J'ai cru qu'il n'y avait
personne; mais quelle ne fut pas notre surprise de voir .
ranges tout autour de cette grande piece, des bonzes, assis
sur leurs jambes crois6es, les yeux baisses en buvant dans
le plus idifiant recueillement une tasse de the: celui qui en
voulait encore gardait sa lasse, celui qui n'en voulait plus
posait sa tasse par terre... pas un mot, pas un regard.
C'etait Phcure de ce rafraichissement. Ceux-ci ce sont les
bonzes qui prient ; its se couchent i minuit, its se e1vent i
deux heures du matin. Plusieurs d'entre eux sont munis
d'un baton de forme particuliere, avec lequel ils frappent
impitoyablement les 6paules de celui qui sommeille quand
ii ne faut pas. Ces pauvres creatures passent des heures
entieres a miditer sur la pinitence.
Voici l'organisation de la bonzerie. II y a un superieur
qui resie en charge trois ans, et ii peut etre relu de trois
ans en trois ans par le suffrage de tons les bonzes. II est
seconde par cinq autrcs bonzes qui prennent aussi le nom
de superieurs. Une partie des bonzes passe sa vie dans
la priire et la penitence, une autre partie travaille pour le
service de la maison. Une troisieme panie sort de la bonzerie et revient i certains jours. Quand ils entrent, its promettent au poussa : d'obeir au supdrieur comme un fils
A son pere; de ne jamais boire de vin; de ne manger ni
viande, ni ceufs, ni poissons; de ne jamais mentir; de ne
pas voler; de porter le costume de la bonzerie et de faire
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usage des memes meubles; de ne pas ramasser d'argent; de
nes'occuperd'aucune femme; de travailleraux travauxcommuns pour Pentretien de la bonzerie ; de ne jamais se maler
des affaires des autres; d'observer tout cela jusqu'A la mort.
Quand ils meurent, ils sont places sur une chaise, assis
encore sur leurs jambes croisees pour sept jours en hiver
et trois jours en ete; et deux fois par jour leurs confreres
viennent prier pour le defunt parce que, disent-ils, il a
commis des peches. Le temps fini, ils le portent sur la
montagne oiu on le brile et on ramasse ses os dans un cercueil.
Je laisse route reflexion de c6tz; vous pouvez bien en
faire! Ce serait incroyable si on ne favait pas vu. Et tout
cela depuis des siecles.
Mais continuons. Notre conducteur nous a introduit partout. Une splendide infirmerie se trouve sur une plateforme au plus haut de cette immense maison. Une cour au
milieu, et tout autour des chambres de deux lits chacune,
bien entretenues, bien propres comme tout le reste de la
bonzerie. Un bonze medecin surveille l'infirmerie avec les
bonzes infirmiers. - Et la cuisine? C'eait la le but special
de notre visite. Nous trouvAmes une enfilade de six marmites d'inegale grandeur, mais ayant de 6 a 7 pieds de diametre. II y avait un vrai calorifere pour chauffer. A c6ti,
on avait installe de quoi laver les herbes, rentrer les restes,
etc.; tout bien arrange, bien ordonne, bien calculd. Aupres,
trois ou quatre bonzes travaillent et attirent notre attention; is sont occupes A la confection des pao-tT, petits
pains avec des herbes dans l'interieur.
Les bonzes nous ont offert du the - c'est inevitable en
Chine; - et notre grand interat a ce qu'ils faisaient, sarement, leur a suggdr6 de nous offrir aussi des pao-tz.
Notre conducteur nous a accompagnees au quartier o& se
trouvait le superieur lequel apparut apres un instant. Cest
un vieillard d'i pen pres soixante ans, parlant le langage
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AMERIQUE
ETATS-UNIS

La province occidentale des Etats-Unis de la Congrigation de la Mission avait deji eu la douleur de perdre son
visiteur, M. Thomas Smith, ainsi qu'on I'a lu dans la circulaire du i" janvier de M. le Superieur general. Le successeur de M. Smith, M. Guillaume Barnwell, vient a son
tour d'etre emportd par la mort.
Sur M. Smith et sur M. Barnwell d'interessantes notices
nous ont etienvoyses: nous les publierons dans le Recueil
de Notices qui est en preparation. Voici quelques ditails
sur les obseques solennelles du regretti M. Barnwell. Ce
recit a paru dans les journaux de Perryville.
FUNERAILLES DE M. BARNWELL
Jamais, dans I'histoire du comtd de Perry, l'ombre de la
mort n'avait plane aussi douloureusement sur le cceur de
ses habitants que pendant !a semaine qui vient de s'scouler; Ie comti tout entier, en effet, a pris le deuil a la mort
de M. Barnwell. Personne qui soit resti insensible a sa
perte. II etait regard6 par tous non seulement comme un
pasteur bon et ze1e, mais aussi comme le bienfaiteur de
tout le voisinage.Ni argent ni or n'etaienten sa possession,
mais ce qu'il avait, il le donnait. Aucun legs public n'est
la pour temoigner de sa gendrosite, mais dans le coeur de
tous, comme en autant de sanctuaires ou la flamme de la
reconnaissance brillera par deli les jours de la magnifi-
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cence de ce monde, sa mimoire restera entourde d'une
aureole et recevra le tribut qui lui est dd A juste titre.
Sa bienfaisance s'exprima surtout par Poubli de soimeme dans le z6le avec lequel il consacra toutes les puissances de sa grande ame A toutes les entreprises qui pouvaient servir a l'avancement de son peuple. Avant tout, en
sa qualitd de pasteur de la paroisse, il s'employa &procurer le bien spirituel de son troupeau. Se rendant parfaitement compte de la necessiti des avantages de •iducation,
il etablit une dcole paroissiale d'oi, comme d'un centre,
emanent ces rayons de puissance intellectuelle qui ont le
don d'echauffer 1'ime et de la rendre apte a la perception
de plus hautes realitis. Son influence personnelle se faisait
sentir dans tout mouvement tendant a un rdel progr&s,
tant a Perryville meme, qu'aux environs.
La charge de visiteur des pretres de la Mission qui lui
avait e•d imposee ricemment, exigeait de lui de fr6quents
voyages h travers les Etats-Unis; mais Passurance que Perryville et sesinterits, religieux etautres, seraient toujours
A une place priviligiie dans son coeur, et 'espirance de le
revoir friquemment, lorsque, dams lintervalle de ses
voyages, il viendrait resider A Perryville, etaient encore
une consolation.
Le 12 janvier 1906, M. Barnwell 6tait parti pour SaintLouis. Sa santd avait iaisse A desirer depuis quelque temps,
et, se conformant aux vifs desirs de plusieurs de ses confreres, il s'6tait decide a se laisser soigner i I'h6pital Mullanphy, A Saint-Louis. 11 s'etait remis promptement, et
son retour etait attendu a Perryville pour le 24 janvier. Le
23 au soir, il assista A une conference et retourna A l'h6pital se sentant parfaitement bien. Le Icndemain matin, il
cilebrait la messe et se trouvait en excellentes dispositions.
A dix heures cependant, il etait frapp6 de paralysie du
c6t6 gauche. II reprit connaissance quelques instants;
mais bient6t apres avoir requ les derniers sacrements, ii
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perdit de nouveau connaissance.Vers le soir, on perdit tout
espoir de le sauver, et la triste nouvelle fut tiliphonde a
ses confreres au siminaire. La nouvelle se repandit rapidement et de nombreuses personnesguettaient avecanxietd
les moindres indications sur son etat. Le matin du 25 janvier, A dix heures et demie, un messageannoncait qu'etait
arrive le moment tant redoute oih le noble coeur. de
M. B arnwell avait cesse de battre. L'anxidet cdda la place
i la douleur et au ddsir de payer toutes les marques possibles d'honneur et de respect a cet homme qui tenait une
si large place dans le coeur de tous ceux qui le connaissaient. Un comiti des hommes les plus marquants de la
ville fut promptement forme pour s'occuper de la riception du corps 4 son arrivee de Saint-Louis.
MM. Finney et Barr allerent a Saint-Louis pour rigler
les derniers arrangements, et le 26 janvier, un train special fretd par la compagnie Houck emmenait une cinquantaine de personnes A la jonction oui le corps devait dtre
dibarqud du train venant de Saint-Louis. Lorsque le train
arriva A Perryville, toute la ville etait surpied pour timoigner de son estime envers M. Barnwell. Toutes les voitures de la ville prirent part A la procession formie laa
station. Alors. entre les rangs d'une haie formee par les
enfants des icoles soit allemande, soit publique, tous chapeau bas itaient dans iattitude du plus profond respect. Un
grand nombre de personnes, les enfants de Plcole paroissiale, ceux de I'cole apostolique, les seminaristes et les
etudiants du s6minaire Sainte-Marie, et un vaste concours
de peuple, se dirigerent vers 'eglise, ot le corps devait
rester exposd jusqu'aux funerailles.
Du vendredi 26 A midi, jusqu'au mardi suivant, rgglise
fut visitee par un grand nombre de personnesqui voulaient
contempler encore une fois les traits de celui qu'elles
avaient appris A aimer.
Pendant l'intervalle, la nouvelle s'itait repandue dans
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tout le pays, et on bon nombre de prelres arriveren de
loutes pant. Le samedi, Y'oncle et la soeurdu v6ner defunt
arrivaieat de Baltimore, le pays d'origine de M. Barnwell.
Si imposants qu'aient etE les honneurs rendus aux resses
de ML Barnwell. le jourde lear arrive, ils furent surpasses
encore par la splendeur de ses fundrailles, le mardi 3o janvier. Par un arr6t do maire, ce jour-la toute affaire devait
c~re suspendue, toutes les &coles fermees. L'6glise itair
comble, pas le plus petit coin n'rtait restl libre. Meme un
boa nombre de personnes fnrent contraintes de rester
dehors pendant tout le cours de la cirdmonie. Dans la nef,
on remarquait toutes les autorites et tous les hommes marquants de Perryville et des environs, sans distinction de
parti ni de croyance. II faut mentionner tout particulierement que le ministre lutherien avait fermn son ecole et
avait tenu a assister en personne aux obseques. Cinquamtedeux pretres occupaient le sanctuaire et chantirent I'office
des mors. A neuf heures, la messe solennelle commena,
celebree par M. Thomas A. Shaw, C. M, assisti de
M. Linn, C. M., de la Nouvelle-Orleans, comme diacre,
et de M. Moore, de Germantown, comme sous-diacre.
M. Devine, un vieil ami du peuple de ce pays, remplit les
fonctions de maitre de ceremonies. M. Thomas J. Weldon,
autrefois pasteur de la paroisse, donna un tres touchant et
excellent sermon. Apres I'absoute le cortege se dirigea vers
le cimetiere de la Congregation, ott les restes de M. Barnwell furent diposes dans leur dernire demeure aupres de
M. Smith, dont il arait et l'intime ami et le successeur.
Les dernieres prieres recitdes pour le repos de son Ame, la
foule ientement s'ecoula, songeant tristement au vide qui
s'Ctait creuse dans le coeur de tous. Les derniers liens terrestres qui unissaient nos vies & notre cher M. Barnwell
venaient d'etre brises.
(Suivent les noms des pretres prsents aux obseques.)
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A NEW-HAVEN ET A PHILADELPHIE
Dans le but surtout de donner les secours religieux a
leurs compatriotes de Pologne qui ont emigre aux EtatsUnis, les pretres de la Mission de la province de Cracovie
sont allis fonder deux etablissements en Amerique, lun h
New-Haven, Iautre & Philadelphie.
1. NEW-HAVEN est une ville de l'Etat de Connecticut,
dans la region nord-est des Etats-Unis. La capitale de l'Etat
et le siege 4piscopal sont A Hartford. Mais par Pimportance
de son industrie et sa population (soixante-quinze mille
habitants) New-Haven, grand port de commerce sur la
baiedu meme nom, est devenue la ville la plus importante
de l'Ttat de Connecticut. Un service quotidien de bateaux
&vapeur la relie A New-York.
Les pretres de la Mission y sont charges d'une paroisse,
Saint-Stanislas Church, et donnent des missions, Cet etablissement date de 1905.
II. CONSHOHOKEN est a quelques kilometres de Philadelphie, Etat de Pennsylvanie (Pennsylvania, en abrieg Pa),
dans la region orientale des Etats-Unis. Comme Germantown, oh les lazaristes amiricains ont une importante
maison se trouve a quelques kilom6tres au nord de Philadelphie, Conshohoken est a quelques kilometres an nordouest, au delA de Manayunk, centre commercial aujourd'hui
r6uni a la ville de Philadelphie. A Conshohoken, les prdune maison
tres de la Mission ont actuellement (0go5)
d'education ou ils regoivent les enfants de ia colonie polonaise.
Lettre de M. StanislasKoniecny, pritre de la Mission.
Manayunk,

x5

fIvrier 1go5.

Ce fut le Ii aout 1904, un jeudi, que nous quittimes
Cracovie. Cette date memorable, Pimotion du depart, les
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adieux de nos confreres, voila des choses qui se sont graves
a jamais dans nos mimoires. Nous traversimes les plaines
fertiles, les villes opulentes de la Silesie prussienne. Tout
y indique le travail et le bien-etre de ses habitants. Les
croix itincelantes qui dominent les nombreuses eglises en
brique rouge font connaltre et admirer la pitd des Silesiens.
Midi. Nous voili dans I'antique cite de Breslau, dans te
bel h6pital tenu par les Filles de la Chariti. Notre sejour
damcei asile bospitalier comptera parmi les souvenirs les
plus agriabiladenotu voyage,
Des I lendemaia nosa repries Ie biton de voyage et
notre arrivee i Berlin s'elfectua sans eaconmbh
M. Sottysik et le frere Casimir, desireux de se trouver an pltsvite
Paris, nous quinerent; nous ne suivimes leur exempleque
lundi. Vers une heure, l'excellent abbe Kisielewicz, le bienfaiteur de l'imigration polonaise, nous a regus A Ia gare de
Hambourg. L'h6telier protestant fit des difficultes pour
admetire dans son etablissement des pretres catholiques,
puis declara que son immeuble etait comble; enfin, sur le
conseil du bon M. Kisielewicz, nous nous installimes chez
les seurs de Saint Charles Borromde, dans 'h6pital de
Marienkvankenhaus. D6s le lendemain, le port et les vaisseaux qui y ont jetd l'acre nous ont attires. Quel spectacle pour des gens auxquels la legende seule a fait connaltre les merveilles de 'ocdana Et un petit steamer nous fit
faire notre premiere excursion sur les flots, le tout pour la
modique somme de 5o pfennigs.
Enfin, le jeudi x8 aodt, a six heures du soir, le navire
Deutschland qui nous portait, s'eloigna des rives allemandes pour aborder celles du Nouveau Monde. Ds le soir
meme, nous avons fait counaissance avechuit pretres dont
que!ques-uns itaient diej charges de paroisses aux EtatsUnis; quant aux autres, ils allaient chercher fortune au
dela des mers. Un banquier de Jersey-City nous initia aux
usages et aux mneurs de i'existence sur les bateaux A vapeur.
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Bien que protestant, il 6tait toujours en compagnie des
pretres catholiques qu'il declara aimer beaucoup. Nous
essuyimes un epouvantable orage sur la Manche : vent
terrible, eclairs eblouissants, roulis et tangage, tribut pay6
par tous les passagers au dieu des mers !
Le lendemain, Asix heures da soir, nous sommes en vue
de Cherbourg Quelques voyagenrs y abordent; oafait un
arret tr6s court, et bient6t les rivages de la belle France
disparaissent a nos yeux.
La vie A bord est monotone, aussi le capitaine organisa.
t-il, pen avant notre arriv6e a New-York, un bal sur le
pont, accompagn6 d'illuminations, de lanternes vinitiennes, etc. Mais voila Hobotcen, faubourg de NewYork. Le debarquement est penible et bruyant; il y a les
embarras de la douane; mais enaf, nous saluons nos chers
confreres MM. Glogowski et Waszk.e La traversie n'avait
duri que six jours et quelques heures.
M.Soltysik suivant sa destination, s'itablit A New-Haven
aupres de M. Glogowski. Quant a ce qui me regarde, la
situation etait moins nette. L'abbW Fomiak, curi de Manayunk, avait offert une maison A la Congregation, mais qui
pour le moment etait tout A fait inhabitable. Les riparations etaient done urgentes. Elles marchaient bon train
lorsqu'une autre difficulte surgit. II faut maintenant une
autorisation de la Propagande pour qu'une communaute
ouvre une maison dans un pays qui est du ressort de la
Propagande. Aussi Mgr Ryan, archeveque de Philadelphie, ne put nous autoriser a ouvrir une maison A Manayunk avant I'autorisation de Rome. VoilA le motif qui
nous retint quelques mois chez nos confreres de NewHaven; quant &M. Konieczny, ii se rendit a Hartford oiu
pendant tout le mois d'octobre ii remplaqa le cure M. Lozowski.
Hartford, dans le Connecticut, compte quatre-vingt mille
habitants; les Polonais y sont nombreux; outre une gen-
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tille eglise paroissiale ils entretiennent une icole dirigie
par les Soeurs Feliciennes. Ce sont tous des gens dans Ih
force de lage; le nombre des femmes et des filles y est
tres grand: beaucoup sont en service, leur gain mensuel
s'ileve de 15 a zo dollars. La moralite est geeralement
satisfaisante, il est regrettable que 1'ignorance soit si
grande parmi les emigres. Aussi de nombreuses ecoles da
soir se sont ouvertes un peu partout, oi sont enseignes la
langue anglaise, la lecture, 1'Pcriture et les elements du
calcul.
Stanislas KONIECZNY.

CALIFORNIE

Lettre de M. F. NUGEN1, pritrede la Mission,
h M. A. FIAT, Supdrieur general.
Saint-Louis, Saint-Vincent's church, 2t fevrier igo 3 .

Je vous ecris de la ville de Saint-Louis qui tient son
nom de Louis IX, roi de France.
Ce fut dans la petite ville de Saint-Louis sur la rive gauche du Mississipi, que vint se fixer en 18i8 le premier
groupe de missionnaires de Saint-Vincent-de-Paul qui
aborda en Amirique. Du nombre de ces premiers missionnaires etait M. de Andreis, de sairite memoire, et dont
nous esperons voir bient6t le nom au catalogue des saints.
I1 itait le superieur d'un groupe de missionnaires qui, en
1816, regurent la permission de quitter 'Italie, leur patrie, et d'accompagner Mgr Dubourg dans son immense
diocese de la Louisiaae. II mourut A Saint-Louis, Ie s6 octobre 182o. Tous les habitants, catholiques, protestants et
juifs I'avaient en grande estime et les catholiques le prirent toujours pour un saint. On itait tellement convaincu

-

225 -

de la sainteti de ce missionnaire que, aujourd'hui encore,
quatre-vingt-quatre ans apr6s sa mort, plusieurs descendants de ces vieilles families catholiques conservent ce
souvenir comme un heritage sacri venant de leurs ancetres
depuis deux ou trois generations.
Le procks informatif ordinaire pour la canonisation de
ce serviteur de Dieu est achevi depuis deux ans et demi, et
les documents ont 6t6 remis A la sacrde congregation des
Rites a Rome. Fasse le ciel qu'en temps opportun I'aurIole
des saints brille sur le front de cet humble fils de saint
Vincent. Je suis assure que les prieres des enfants de saint
Vincent de tous les pays monteront vers le ciel pour solliciter cette faveur pour notre petite Compagnie et pour la
province des Etats-Unis.
Nous avons deux maisons importantes A Saint-Louis:
Saint-Vincent's Church et le Kenrick Seminary. Le samimaire, dont nos confreres ont la charge exclusive, a pour
but principal F'iducation des pretres du diocese de SaintLouis; mais il y a ordinairement des 6tudiants de quinze
ou vingt autres dioc6ses. II est a privoir que nous serons
oblig6s de construire de nouveaux bAtiments pour accommoder nos jeunes gens.
Depuis plus de quatre-vingts ans, nos missionnaires se
divouent au salut des Ames A Saint-Louis, et depuis plus de
soixante ans, its ont cette paroisse didiee a saint Vincent
de Paul,notre saint fondateur. Beaucoup de doux souvenirs
et de saintes traditions se rattachent &I'histoire de la Congregation dans ce pays. Nous aurons bient6t un siecle
d'existence; ceci parait peu de chose aux Europdens; mais
un sicle de Phistoired'Amdrique contient des changements
merveilleux. Quand M. de Andreis ddbarqua .n Amerique
en 1817, tout le territoire des Etats-Unis, d'un ocian a
I'autre et du Canada au golfe du Mexique, ne comptait que
quelques villes tres dloignees les unes des autres. Aujourd'hui, ily a des centaines de grandes cites et des milliers de
:5
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villes florissantes et ure population de soiznte-quinze
millions d'habitants.
Depuis un pen plus de deux ans, Saint-Vincent's-Cburch
est devenu la risidence d'un groupe de confreres uniquement employes a l'euvre des missions. Ce groupe compte
cinq pretres et pendant I'annee 19o 4 ils furent tres occupes;
ils ont donni vingt-huit missions er vingt-cinq retraites.
Le nombre des confessions entendues dans nos missions
s'eleve A 23.6oo dont beaucoup de confessions gnedrales;
sans compter les confessions des retraites.
Pendant l'annie 1904, nous avons donn6 onze missions
en Californie. Quelques-unes prirent une grande importance; elles demanderent les services de quatre missionnaires et durerent deux, troiset meme quatre semaines. La
mission de Saint-Patrick's Church a San Francisco occupa
quatre missionnaires pendant quatre semaines. La derniere
semaine fut reservee exclusivement aux hommes. non marids et tous les soirs plus de mille personnes assistaient aux
exercices. Beaucoup de ces hommes etaient des marins sans
ouvrage pour le moment et attendant pour remettre a la
voile; une bonne partie 6tait composde de mineurs dont
plusieurs etaient revenus des montagnes pour faire leur
mission. Au moins douze cents hommes assisterent a la
cl6ture des exercices et requrent la benediciion papale. Le
dernier samedi, quatre pretres siculiers assisterent les missionnaires pour entendre les confessions et tous furent tenus
au confessionnal jusque vers minuit.
Parmi ces hommes non mariis, il y avait plus que des
jeunes gens; le grand nombre peut-4tre sont d'un age moyen,
d'autres L'ont deja depass6 ou meme sont courb6s sous le
poids des ans. Quelques-uns ont fait des economies et
peuvent vivre agr6ablement; mais beaucoup d'entre eux
d6pensent tout ce qu'ilsgagnent, et en temps de maladie ils
n'ont rien pour subvenir it leurs besoins; ils vivent dans
les h6tels et les maisons de pension; pen d'entre eux se
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sont construit des maisons. Ces hommes representent une
certaine classe de la socidte qui augmente constamment et
ne presage rien de bon pour le pays. Ils all6guent bien des
raisons pour ne pas se marier, ils menent une vie contre
nature et souvent coupable. Ils ne jouissent pas du plaisir
d'avoir leur c chez soi n, ni des affections qui viennent des
liens de la famille, il s'ensuit qu'au temps de la maladie et
de la vieillesse ils sont g6ndralement dans la misere.
Dans nos missionsnous constatons avec beaucoup de
peine que trois grands maux desolent notre societi. Ce
sont: 10 le grand nombre de personnesde 'un et de 'autre
sexe qui devraient etre maries mais ne le sont pas; - 2° le
grand nombre de mariages malheureux, et par consequent
de scandales et de divorces; - 3° le petit nombre des enfants
en proportion du nombre des mariages. Seule la religion
est capable d'enrayer le mal; chaque mission que nous
donnons est un assaut livre aux vices et une lutte pour la
preservation de rEtax et de l'Eglise.
A la cl6ture de la mission de Saint-Patrick's Church
teglise Saint-Patrice) le curd de la paroisse, homme digne
et zeld, monta en chaire et exprima avec le plus grand enthousiasme la satisfaction que la mission avait apportee b
lui et a son peuple; puis, au nom de ses vicaires, de ses paroissiens et en son nom personnel, ii remercia publiquement les missionnaires de leurs travaux et du grand bien
qu'ils avaient fait dans la paroisse.
Nous avons donnd aussi une mission A Ieglise NotreDame (Saint-Mary's Church) a San Francisco; elle dura
vingt jours et se termina a la fete de I'Immacule Conception. La cl6ture du jubile donna un caractere extraordinaire Ala mission. Les personnes qui faisaient leur jubild
venaient se confesser aux missionnaires; plusieurs jours
durant, nous fames tenus au confessionnal pendant douze
heures. Les deux dimanches et la veille de la fdte, nous
fimes obliges de demander du renfort; trois pr&tres sicu-
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liers nous aiderent pour les confessions qui se prolongerent
au dela de onze heures de la nuit.
Quant aux quelques jours qui separaient nos missions de
Californie, nous les passions avec nos confreres au college
Saint-Vincent a Los Angeles, quand nous n'en 6tions pas
irop eloignes. Ces courts repos nous itaient tres agrdables,
a cause de la bonti et de la ginireuse hospitaliti de nos
confreres: la beauti du pays de Los Angeles et la douceur
du climat ne faisaient qu'augmenter I'agriment. Le college
Saint-Vincent semble dtre dans une condition trs prospere;
il a au moins deux cent cinquante dtudiants, dont une centaine de pensionnaires. Nos confreres ont aussi une paroisse
aussi florissante que le college, nos missionnaires y ont
donni une mission qui dura deux semaines et s'acheva le
dimanche des Rameaux. Au coll6ge comme a la paroisse,
l'oeuvre de Dieu se fait selon l'esprit de Saint-Vincent et
seion nos saintes regles et il est evident qu'il faut en attendre du succ&s d'un c6td comme de Iautre.
Les travaux de nos missions de Californie furenteclairds
et second6s par la bonte et la delicate gdnfrositd de nos
soeurs de Chariti qui ont d'importants etablissements en
diffdrents endroits de cet ktat. A San Francisco, elles ont un
grand orphelinat, une creche, une ecole pour les enfants et
une ecole industrielle pour les filles; a San-Jose, un grand
h6pital; a Hollister un asile et une ecole; a Santa-Barbara,
un asile et une ecole; a Los Angeles deux grandes et importantes maisons: un orphelinat et un h6pital. En routes
ces localit6s, les soeurs travaillent fidelement et font beaucoup de bien aux pauvres; lesprit de saint Vincent les
anime et attire sur elles et sur leurs oeuvres la b6nediction
de Dieu et les louanges des hommes.
La Californie est une des provinces les plus intiressantes
des Etats-Unis, qu'on la considere au point de vue topographique, historique on social. Longue et etroite, elle
mesure 400oo lieues du nord au sud; a Pouest, elle est
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born6e par l'ocean Pacifique; les montagnes de la Sierra Nevada la traversent tout entiere d'une extrdmiti a
I'autre et forment une ligne parallele a la c6te; tant6t elles
s'avancent jusqu'A la mer, tant6t elles s'arretent A une
quarantaine de lieues de la mer et delimitent d'immenses
plaines d'une fertilitd admirable. La Californie presente
toutes les varietis de climats pendant toutes les saisons de
Pannee. Les montagnes conservent leurs glaces et leurs
neiges pendant tout l'e6t et dans la region sud on trouve
le temps le plus doux et le plusdelicieux au milieu de Phiver.
Aux environs de Los Angeles, on cultive des fraises et
autres plantes ddlicates au milieu de l'hiver et les fleurs
abondent pendant toute 'annee. Le climat est gen6ralement temp&r6, on n'y connait ni les grands froids ni les
chaleurs extremes. De grandes et fertiles valldes s'etendent
tout le long de la province et semblent ramper entre les
montagnes; on y recolte tous les fruits et on cultive toutes les plantes des zones temp6eres et torrides; on trouve
aussi, pendant toute l'annee, dans la region du sud, les
plantes et les fruits des regions tropicales et dans toute la
Californie on r6colte en abondance le bli, le froment, les
pommes de terre, et autres produits de ce genre. Dans le
sud, comme les pluies ne sont pas assez abondantes pour
la v6egtation, on a etabli un grand systhme d'irrigation
artificielle pour distribuer sur toute la plaine 'eau qui
descend en abondance des montagnes. Des millions d'hectares sont ainsi fertilises; on trouve d'immenses vergers
oh abondent les oranges, les citrons, les figues, les dattes,
les prunes, les noix, les olives et toutes sortes de fruits, la
oi, il y a quelques annees, il n'y avait qu'un vaste desert
sablonneux et sterile. Pour-la variet6 du climat, des paysages et des productions, aucune region des Etats-Unis ne
peut etre compar6e la Californie; c'est 1a qu'on trouve
les plus beaux spectacles de la nature.
Vers le milieu du dix-buitieme siecle, la Californie ap-
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partenait a 1'Espagne; le gouvernement espagnol y envoya
plusieurs colonies du Mexique. Les colons etaient accompagnes de moines franciscains qui se devouerent avec un
grand succes a l'euvre de la civilisation et de la christiani,
sation des Indiens qui occupaient ce pays. Les moines oat
biti ce qu'ils appelaient des a missions * dans les centres
indiens. Chacune de ces missions comprenait une eglise,
un monastere, plusieurs ateliers de travail et plusieunt
autres bitiments: ces bitiments formaient un carre et ce
carri etait encore delimite par un grand mur de pierre ou
de briques. Ce mur exterieur avait une 6paisseur de 2
a 4 pieds et une hauteur de 12 pieds; souvent il y avair
encore une distance considerable entre le mar et les
bitiments, ce qui agrandissait beaucoup la propriete. Ce
mur exterieur servait de protection contre les attaques
des Indiens.
Peu a peu, les Indiens s'approchirent de ces missions, ils
s'y instruisirent dans la religion chritienne; ils apprirent
les notions de commerce et beaucoup de metiers utiles.
Sous la direction des moines on fertilisa, d'immenses bandes de terrain; on y 6eeva de grands troupeaux de bceufs,
de moutons et de chevaux; on y recolta des grains, des
legumes et des fruits. Les Indiens employs dans les a Missions v et ceux qui se fixaient dans le voisinage, devenant
de plus en plus nombreux, its formirent bientbt une
grande communaute religieuse. Matin et soir, ils serassemblaient a Peglise pour reciter les prieres et an son de rAngelus de midi, ils interrompaient leur travail et rdcicaient
la priere avant de prendre leur repas.
En une cinquantaine d'annies, de 1769 & 1824, ii yavait
vingt et une de ces missions en Californie; elles sont distantes Pune de l'autre d'une journee de marche environ et
situdes le long de la c6te du Pacifique, de San Diego au
sud jusqu'i San Francisco an nord. Cinquante ans apres
Prtablissement de la premiere mission, les Indiens chr6-
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tiens 6taient au nombre de vingt mille. A la mission de
San Diego qui fut la premiere, on conserve le compterendu des travaux executes en cinquanie ans: 6 638 baptemes, I 879 mariages, 4428 enterrements; presque tout
parmi les Indiens. - En i83i, cette mission poss6dait
comme betail: 8 822 boeufs; i 192 chevaux et mulets,
16 661 moutons. Ceci vous donne une idee de la richesse
.de ces a missions ,. - En 1832, ces missions furent sicularisees par ordre du gouvernement mexicain, qui s'empara de leurs possessions; on dispersa les Indiens; les
moines furent expuls6sou reduits i un dinuementcomplet
s'ils voulaient rester. Leurs dtablissements deserts furent
conJamn6s a tomber en ruines. Aujourd'hui, on regarde
ces ruines comme un v6ritable tresor de la Californie, et
.des societis sont organis6es pour les preserver et les restaurer. Les protestants sont meme plus enthousiastes que
les caiholiques pour la restauration de ces 6tablissements
-franciscains. Des milliers de touristes qui viennent chaque
.annie visiter la Californie, - et ils deviennent de plus en
plus nombreux, - pas un ne laisse de visiter quelquesanes de ces vieilles missions, d'etudier ces ruines et d'admirer le zeie, I'industrie et I'hroisme des moines qui out
fait ces grandes constructions au milieu d'un d6sert et etabli des 6coles si florissantes pour le salut et la civilisation
des sauvages d'Amerique.
La population actuelle de la Californie est tout a fait
eadtrogane. On y voit encore quelques Indiens, mais leur
nombre diminue rapidement et bient6t la noble race des
Peaux-Rouges aura disparu completement. Au sud, il y a
encore un grand nombre de Mexicains, mais eux aussi
diminuent sensiblement; ils n'ont presque aucune importance dins les affaires politiques ou sociales. Tous sont
catholiques de nom, mais ils se genent bien peu pour pratiquer leur religion. En Californie, il y aun grand nombre
de Chinois ; ils sont generalement tres industrieux et trbs
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economes et s'amassent des richesses en consequence. Les Japonais aussi sont nombreux; ils sont economa
comme les Chinois; mais les catholiques se recrutem
bien peu parmi ces deux races. - Toutes les nations europeennes sont representies dans ce pays; mais les Portugais sont les plus nombreux, surtoat au centre de 1'tat;
ils sont plus nombreux que dans toute autre province des
Etats-Unis. On commence a former des paroisses portugaises en divers endroits de la Californie. Quant a l''16ment am6ricain de la population de ce pays, il se compose
surtout d'emigrants des pays de l'est; quelques-uns viennent sur la c6te du Pacifique pour leur sante, d'autres pour
chercher la richesse; d'autres y arrivent en aventuriers. De
tout ce monde qui afflua en Californie, il y a cinquante
ans, a la recherche de For, il en est pen qui se soieat earichis, beaucoup sont tombis dans la misere; les descendants des deux classes restent encore en Californie.
II est certain que le commerce de la Californie devieadra important a l'avenir. Ses relations avec les iles Philippines, les iles Hawai et r'Alaska crient une grande activit6
parmi les habitants. II est evident que ce pays deviendra
tris prospere an point de vue materiel, surtout dans quelques annees, quand le canal de Panama relierale Pacifique
i rAtlantique.
I1y a environ trois cent quarante mille catholiques en
Californie, c'est-a-dire un quart de la population.
S'il est vrai que je ne vous ecris pas souvent, au moins
cette fois je vous envoie une longue lettre. Je prie Diet
d'am6liorer le plus t6t possible 1'tat des choses en France.
F.-V. NUGErT.
MEXIQUE
Nous publierons prochainement dans les Annales une
importante et interessante notice historique sur les 6eabli-
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sements de la Congr6gation de la Mission an Mexique.
Nous la faisons traduire en ce moment.

BRESIL
Lettre de M. Paul MARE, pritre de la Mission,

d M. A. FIAT, Superieur gienral.
Petropolis, 3 dicembre 99o5.

A mon retour i Petropolis, je m'empressai de demander
les derniers numeros des Annales de la Congregation,.
J'admirai, en les parcourant, les belles lettres de mes confreres sur leurs riches missions de Minas, de Bahia, de

Espirito Santo et de Curityba! - En considirantces belles
corbeilles de fruits ainsi offertes par mes dignes confreres
de mission, je sentis naitre dans mon caour une sorte de
jalousie melde a une juste timiditi. Voici deux anndes que
je dirige la nouvelle mission du diocese de Petropolis
Utat de Rio Janeiro),mission fondie par le zeie infatigable
de notre digne visiteur,M. Dehaene.Quel present et quelle
consolations, me disais-je, offrirai-je aussi A notre vendrable Sup6rieur gineral?
Pendant que la mission de Minas vous offre un bouquet
composi de trente mille Ames riconciliees avec Dieu, et
que celle de Bahia forme le sien de seize mille deux cents
fleurs en y ajoutant six cent soixante coeurs religieusement
lids par le sacrement de mariage; pendant que celle de Curityba avec ses quatorze missions enrichit le sien aveconze
mille cent quarante-six ames purifides et 3o8 mariages,
moi, comme un pauvre honteux, je viens vous prier d'accepJ
ter mon humble prdsent: onze missions donnies ceitt
ann6e par M. Nathanael et votre serviteur dans ce vaste
diocese de Petropolis qui exige plus de douze ans pour 6tre

-

234 -

parcouru en entier. Et qu'ave-vro f itk ctem annee, ma
direz-vous, dans ce nouveau champ? - Beaucoup de travail, et peu de fruits a l'apparence: neuf mille confessions,
quatre cent quatre-vingts mariages et trois cent quarantehuit baptimes, dont quatre d'adultes et une abjuration
faite a mon cher confrere M. Nathanael, lequel a habilement tenu tite aux protestants dans une des missions.
C'est moins que nous ne voudrions apres huit mois de
travail sans repos; mais ceux qui connaissent les circonstances de cette nouvelle mission et son itat trouvent que
c'est beau et consolant. II faut savoir en effet que jamais
dans ce diocese n'ont 6it donnees de missions sinon dans
des temps tres anciens. Loin de nous d6courager, nous nous
rejouissons parce que les neuf mille ames que nous avons
riconciliees avec Dieu, sont, presque toutes, des Ames qui,
apres avoir vicu longtemps dans le piche, sont venues,
pour la preminrefois, s'agenouiller an tribunaldde la pinitence. Oui, nos neuf mille pinitents nous ont donne
neuf mille premieres communions A la sainte table. Jamais
ces pauvres populations n'avaient entendu parler de confession; leur religion ne consistait qu'a entendre quelquefois la messe le dimanche, mais surtout Aassister aux processions et aux exercices du soir. Nous passons parfois an
commencement des missions pour des gens qui viennent
enseigner un nouveau catholicisme(sic)!
Pauvres ames ! Elles sont si naturellement religieuses,
et elles sont malheureusement delaiss6es! Elles ne demandent que d'etre soigndes et dirigdes, et au lieu d'entendre
la voix de ceux qui ont charge d'Ames, elles se laissent
tromper par les ministres protestants..
Voici un petit resume de 1'itat de notre nouvelle mission
de Pitropolis. Pendant que les autres missionnaires du
Bresil cueillent d'abondantes moissons dans des terres cultivees depuis vingt et trente annees, les deux humbles missionnaires de Pitropolis, M. Nathanael et moi, nous defri-
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chons une veritable foret vierge, et nous luttons contre trois
terribles ennemis: la franc-maconnerie, le protestantisme
et Ie spiritisme.
Depuis deux ans que nous manceuvrons la bache dans
ce pInible labeur, nous comptons: quinze mille sept cent
quatre-vingt-dix-huit confessions, neuf cent quarante mariages et neuf cents baptemes.
Paul MARE.

NOS D-FUNTS
MISSIONNAIRES

6o. Frire Huwel (Georges), coadjuteur, decid6 a la
maison-mere, i Paris, le 9 d6cembre 1905; 64 ans d'age,
35 de vocation.
s. M. Cucchiarelli (Francois), pretre, dec6dd i Rome
(Italie), le 29 decembre io5 ; 3o, 14.
2. M. Wilfinger (Joseph), pretre, dicdd en Chine, le
2 janvier 1906; 32, 15.
3. M. Venturini (Pierre), pretre, decede h Pernambuco
(Bresil), Ie i" janvier 19o6; 56, 22.
4. M. Getten (Pierre), pretre, d&cede a Alger (Algerie),
le io janvier 1906; 5i, 27.
5. Fr. Aubouer (Nicolas), coadjuteur, d6cede an Mans
(France), le 14 janvier 1906; 82, 55.
6. M. Marty (Auguste), pretre, decid6 a Farafangana
(Madagascar), le 20 janvier s9o6; 29, 12.
7. M. Barnwell (Guillaume), pretre, ddcid6 a SaintLouis (Etat-Unis), le 25 janvier 1906; 44, 278. M. Arnaiz (Casimir), pretre, decide a Andujar (Espagne), le 6 fUvrieri 9 o6; 26, to.
9. Fr. Dahl (Jean), coadjuteur, ddcid6 A la maisonmere, A Paris, le 2i fWvrier 1906; 69,'38.
io. M. Reveilliere (Georges), pretre, d&c6d& &la maisonmere, A Paris, le 22 fevrier 9o6 ; 73, 45.
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I I. M. Lacruche (Jean-Marie), pretre massacre enChine
enfdvrier 1906-; 35, i3.
12. M. Salavert (Louis), pretre, dicedd .en Chine, en
fivrier 19o6; 29, 9.
13. Fr. Mangana (Nemesio), clerc, decid6 le 26 fevrier
1906, a Hortaleza, pres Madrid; 19, 3.
14. M. Pujol (Joseph), prdtre, dicidi le

'r mars 90o6, i

Palma, ile Majorque; 28, i2.
15. Fr. Toscano (Jacques), coadj., dcdd le 12 mars 1906,
i Mondovi (Italic); 73, 47.
16. Fr. Carrausse iPhilippe), coadjuteur, dcidd i&Dax
(France), le 15 mars 19o6 ; 65, 41.
NOS CHtRES

S(EURS

Marie Clavel, dce'dde A la Maison de la Providence Sainte-Marie. i Paris; 71 ans d'age, 48 de vocation.
Euginie Donat, Maison de Charitd Saint-Binigne, A Dijon, France; 61, 42.
Marie Virol, Maison centrale de Turin; 56, 35.
Frangoise Bony, Maison de l'Euvre des Dames, a Lyon.;76, 49.
Marie Morge, Maison de Charitd de Montolieu, France; 25, 3.
Blanche de Gudraldi, Maison Sainte-Genevieve, a Reims, France;
36, 6.

Bertrande Estrade, Hospice G7ndral d'Angers, France; 69, 38.
Louise Amadio, Hospice de Lucera, Italic; 74, 47Emilie Boutin, H6tel-Dieu de Peroane, France; 59, 38.

Julie Zworowska, Maison centrale de Culm ; 75, 56.

Ezulina Faria, College de Notre-Dame Auxiliatrice de Victoria,
Brisil; 28, 4Maria Acampa, Maison centrale de Naples; 26, 5.
Rosalie Hourdin, Maison de Charite de Saint-Brieuc, France;
34, 12.

Maria Pfister, H6pital de Schwarzach, Autriche; 36, 2.
Angelique Le Berre, Maison de Charite, paroisse Saint-Louis-enI'Ile, A Paris; 72, 48.

Marie Ddrieux, Maison centrale d'Ans, Belgique; go, 61.
Marie de la Chapelle, Maison Saint-Vincent de rIHay, France;
58, 39.
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Apolline Goznikar, H6pital de Marburg, Autriche; 3i, 9.
Antoinette Gras, H6tel-Dieu de Clermont, France; 35, to.
Maria Gonzalez, Asile de San Bernardino, a Madrid; 55, 3o.
Antonia Monjares, H6pital de Cronicos de Cordoba, Espagne;
63, 4o.

Antonia Sabastes, H6pital de Torredembarra, Espagne; 79, 54.
Isabel Gonzalez, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 28, 7.
Maria del Pilar Monzon, H6pital de San Lazaro i Las Palmas,
Iles Canaries; 25, 6.
Felicidad Ortiz de Elejalde, Maison San Nicolas de Valdemoro;
27, 6.

Adela Canellas, Maison San Diego de Valdemoro; 23, 2.
Paula Zapatero, Collbge de l'Immacule'-Conception de Marin,
Espagne; 68, 39.
Louise Berne, Orphelinat de Tourcoing, France; 81, 56.
Anne Cuilleret, Maison principale, a Paris; 82, 53.
Jeanne Beaurepaire, Maison de Charite de Montolieu; 7o, 5i.
Marie Sabot, H6pital Saint-Joseph de Lyon 3x, 8.
Victoire Rabier, Usine du Bourget, France ; 7o 46.
Marguerite Mac Dade, H6pital de Waco, Etats-Unis; 39, 13.
Philomene Picard, Maison de Charite de Montolieu; 52, 31.
Victoire Klainer, Maison de Charite de Wollstein, Pjlogne; 71,
46.
Marie Barthelemy, Misdricorde d'Alexandrie, Egypte; 7 8, 55.
Marie Sudre, Orphelinat Sainte-Constance a Metz, Lorraine
70, 5o.
Marie Petit, Maison de Charite de La Genevraye, France; 74,
55.

Louise Cherbonnier, H6tel-Dieude Valenciennes, France; z8,6.
Maria Boyer, Maison de Charit6 de Montolieu; 57, 39.
Marie Souzogni, Maison centrale de Turin; 27, 5.
Apolline Giziwska, Maison centrale de Cracovie; 72, 48.
Victoire Pireux, Maison de Charite de Chateau-l'Evique, France; 69, 45.
Francisca Ramirez, Maison centrale de Cali, Colombie; 34, 8.
Adelaide Vandaele, Orphelinat de Montereau, France; 65, 40.
Addle Villain, Maison principale, a Paris; 88, 67.
Louise Wyckaert, Maison Saint-Vincent de 1'Hay ; 47, 21.
Teresa Fumero, Maison centrale de Sienne, Italie; 74, 5i.
Marguerite Delsol, Maison de Charite de Montolieu; 59, 40.
Rosalie Bataille, Maison de Charite de Montolieu; 74, 47.
Ceranie Hirel, Maison de Charite de Rennes, France; 62, 41.
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Emma Jacob, Maison de Charit6 de Beuthen, Pologne; 71,47.
Adelal e Guiraud, Maison centrale de Rio de Janeiro, Bresil;
69, 5o.
Berthe Prugnand, H6pital du Caire, Egypte ;59, 26.
Marie,Decoursey, Asiled'aliends de Baltimore, Etals-Unis; 80, 5s.
Marie Bobin, Maison Saint-Ferdinand, a Bordeaux; 61, 41.
Eulalie Nusser, Hospice d'Aumale, France; o8057.
Marie Schelluegger, H6pital de Szegzard, Hongrie; 74, 48.
Laura Garcia, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne;
26, 2.

Juana Franco, H6pital San Carlos i Madrid, Espagne; 82, 56.
Josefa Boch, H6pital de Zamora, Espagne; 70,48.
Teresa Sanchez, Ecole de Dos-Hermanas, Espagne; 52, 31.
Juana Aristu, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne;
48, 25.

Elisabeth Enjalvin, Maison principle, i Paris; 69, 39.
Catherine Constant, Maison principale,, Pari ; 76, 54
Agnes Sicharter, Orphelinat de Brinn, Autriche; 68, 44.
Cornelie Ureel, Orphelinat de Nemours, France; 4 o , i5.
Marie Roche, Maison Saint-Nicolas du Chardonnet, i Paris; 5o
29.

Marie Bourgeois, Hospice de Tournus, France; 76, 53.
Pierrette Babut, Maison dela Providence Sainte-Marie, a Paris;
67, 41.
Manuela Garcia, H6pital Espagnolde Buenos-Ayres, Ripublique
Argentine; 63, 24.

Agata Gentili, Maison centrale de Sienne; 74, 43.
Costanza Meloni, Maison centrale de Sienne; 5i, 28.
Josephine Birot, Hospice de Soria, Espagne; 76, 54.
Camille Anthoard, Maison de Charitd Saint-Pierre du GrosCaillou, a Paris; 65, 42.
Hortense Piat, Maison Saint-Pierre, Nantes, France; 3 , 3.
Francoise Zivic, H6pital de Neuhausel, Hongrie; 49, 29.
Francoise Wasilewska, H6pital de Radom, Pologne russe ; 23, t.
Marie Loel, Prison de Marianostrg, Hongrie; 63, 41.
Marie Melody, Hopital Saint-Paul de Dallas, tats-Unis ;6o, 39.
Christine Karrer, H6pital de Buffalo, Etats-Unis; 71, 5o.
Elisabeth Faidis, Maison de Chariti de Rennes; 76, 5o.
Anne Rota, H6pitai militaire de Genes, Italie; 68, 46.
Claire Saint-Hilaire, Hospice d'Uzes, France; 79, 59.
Agnes Iunez, H6pital Saint-Etienne de Budapest, Hongrie;
25,6.
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Marianne Castel, Maison de Chariti de Louveciennes, France;
44, I6.

Marguerite Bellanca, Hospice Municipal de Catane, Italic ; 46,
24.

Victorine Fitte, H6pital de Senlis, France ; 68, 5o.
Julia Gaffney,Orphelinat Sainte-Elisabeth de la Nouvelle-Orldans
Etats-Unis; 61, 43.
Josephine Famer, Creche Thiriez de Lille, France; 57, 35.
Marie Bernard, Maison centrale de Buenos-Ayres; 75, 54.
Adelaide Frattini, College de Vho, Italie; 52, 28.
Conception Bringau, Maison de Charitd de Saint-Michel, Algerie; 71, 47.

Elisabeth Grillet, Maison de Chariti du Berceau de Saint-Vimcent, France; 70, 46.

Josephine Louvot,
Paris; 74, 5a.

Maison de Charitd, paroisse Saint-Merry, a

Marie Figueiredo, H pital de Lorca, Espagne; 70, 51.

Claire Pinco, Maison centrale de Naples ; 60, 40.
Enrica Prati, Maison centrale de Sienne; 40, 16.
Josephine Jager, H6pital civil de Laibach, Autriche; 28, 5.
Marie Kornhofer, H6pital civil de Graz, Autriche; 45, 16.
Marguerite Probst, Hospice d'Herve, Belgique; 72, 52.
Feliciet Magnino, Maison centrale de Turin; 44, 23.
Juana Aristu, Maison Saint-Nicolas de Vaidemoro, Espagne;
48, 25.

Conception Quinones, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro,
Espagne; 29, 2.

Maria Gaviriondo, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne; 59, 33.
Dominica Eizmendi, Ecole de Jdsus et Marie a la Havane, lie de
Cuba; 45, z5.
Benita Farre, Hospice des ali6nis de Barcelone, Espagne; 73,
50.
Luisa Mendizabal, H6pital gdndral de Madrid; 56, 35.
Marie Moredon,Hospice de Villefranche-sur-Mer,France ; 63, 44.
Victoire Thoulouse, Maison de Charitd Saint-Mauront, a Marseille; 72, 45.

Celestine Hodde, Maison de Chariti de Vitrd, France; 58, 37.
Jeanne Perol, Hospice de Valfleury, France ; 77, 57Marie Thomas, Orphelinat de Nemours; 56, 38.
Marie Hook, OrphelinatSaint-Vincent de Castleknock, Irlande;
45, 17.
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Marie Gallo, Hospice Saint-Jean de Turin; 49, 27Marie Law, Maison centrale d'Emmitisburg; 72,41.
Victoire Leitgeber, H6pital de Vongroyitz; 24, 4.
Adelaide Ancillotti, Maison centrale de Sienne; 59, a9.
Marie Genie, Orphelinat de Toulon, France, 64, 4 o .
Marie Gondoffre, Maison de Chariti du Renage, France; 66, 41.
Josephine Breuillot, H6pital d'Elbeuf, France; 44, 20.
Anne Flynn, Maison centrale d'Emmittsburg; 88, 54.
Francoise Monnier, Maison de Charite de Montolieu ; 8, 51.
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
39 . DECRET DE LA SACREE CONGIRGATION DO CONCILE SUR
L& RECEPTION

QUOTIDIENNE

DE LA

SAINTE

EUCHAIUSTIE.

-

ao dicembre 19o5.
(TRDUcrION)

Le saint concile de Treme, consid6ran les richesses
abondantes de grAces qui reviennent aux fidles de la reception de la sainte Eucharistie, dit 1: a Le saint concile
souhaiterait qu'A chaque messe les fiddles qui y assistent
communiassent non seulement d'une maniere spirituelle,
mais par la reception sacramentelle de l'Eucharistie. Ces
paroles expriment asssez clairement le desir de l'Eglise
que tous les fideles participent chaque jour a ce banquet
celeste, et qu'ils en retirent des fruits tres abondants de
sanctification.
D'ailleurs ces souhaits concordent avec le brilant desir
qui porta Notre-Seigneur A instituer ce divin sacrement.
En effet, i plusieurs reprises et d'une maniere trbs claire,
il tit connaitre combien il est necessaire de manger souvent sa chair et de boire son sang, surtout par ces
paroles: a Ceci est le pain descendu du ciel. Ce n'est pas
comme pour vos peres qui ont mange la manne et qui
sont morts: celui qui mange ce pain vivra eternellements. Par cette comparaison de la nourriture des anges
avec le pain et la manne, les disciples pouvaient facilement
comprendre que, de meme que le pain est la nourriture
quotidienne du corps, et que,de meme que la manne servait a nourrir chaque jour les Hebreux dans le desert, de
meme PIme chretienne peut se nourrir chaque jour de ce
pain celeste et en soutenir ses forces. En outre, NotreSeigneur nous ordonne dans l'Oraison dominicale de demander noire pain de chaque jour; or, les Peres de I'E-

I

Sess. 22, chap. vi. -- 2. Joan., vi, 59.

-

242 -

glise presque unanimement nous enseignent qu'il faut
entendre par 1a non pas tant le pain materiel, nourriture
du corps, que le pain eucharistique a recevoir chaque jour.
Mais le desir de Jesus-Christ et de l'Eglise, que tous les
tideles s'approchent tous les jours de la sainte table, porte
surtout sur ce point qu'etant unis a Dieu par le sacremnent, ils en retirent la force nicessaire pour reprimer leurs
passions, pour laver les fautes ligeres qui leur echappent
chaque jour et pour se primunir contre les p6ches plus
graves auxquels la fragilit6 humaine est exposee, et ce

n'est pas pour procurer avant tout a Dieu l'honneur et la
veneration, ni pour que la communion soit pour ceux qui
la regoivent comme le prix ou la recompense de leurs vertus . C'est pourquoi le saint concile de Trente appelle
1'Eucharistie un antidote qui nous delivre desfautes quotidiennes et nous prdserve des pichs mortels .
Les premiers chretiens comprenant tres bien la volont6
de Dieu sur ce sujet accouraient chaque jour A ce banquet
de vie et de force. Uls persivdraient dans la doctrine des
apdtres, et dans la communication de la fraction du
pain 3. Les saints P6res et les 6crivains ecclisiastiques ont
rapporte qu'on faisait de meme dans les si6cles suivants,
non sans grand avantage de perfection et de sainteti.
Cependant, la piete venant A diminuer, et surout dans
la suite le fidau du jansenisme s'itendant partout, des disputes commenc6rent a s'idever sur les dispositions requises
pour s'approcher frequemment et chaque jour de la communion, et les uns, plus rigoureux que les autres, demanderent, comme etant necessaires, des dispositions plus
grandes et plus difficiles.
De ces disputes, il resulta que tres peu de personnes
i. S. August., Serm. LVII, in Matth. De Orat. Dom.,v, 7.

2. Sess. t3, cap. u.

3. Act., 1, 42.
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furent jug6es dignes de recevoir chaque jour la sainte Eucharistie et de puiser dans ce sacrement si salutaire des
fruits abondants. Le reste des fidkles se contenterent de
reprendre des forces dans la communion une fois Pan, ou
une fois le mois, on au plus une fois la semaine. On en

vim meme Ace degre de s6veritd d'iloigner de la frequentation du banquet cdleste des catigories tout entieres,
comme les marchands on ceux qui seraient unis par les

liens du mariage.
Quelques-uns, pourtant, furent d'un avis contraire.
Jugeant la communion quotidienne comme un precepte de
droit divin, pour ne pas laisser passer un seul jour sans
communion, outre diverses autres choses contraires a
I'usage approuve par I'Eglise, ils jugeaient qu'on devaitfaire la sainte communion meme le Vendredi saint et ils la
donnaient.
En face de tout cela, le Saint-Siege ne manqua point a
son devoir. En effet, par le d&cret de cette sainte Congregation qui commence par ces mots: Cum ad ares, du
a1fivrier 1679, approuve par le pape Innocent XI, 11 condamna ces erreurs et reprima ces abus, declarant en mime
temps que, de quelque condition qu'ils fussent, sans
excepter en aucune facon les commercants ni les personnes
marikes, tous les fiddles pouvaient etre admis A la communion friquente, suivant la pi6ti de chacun et Pavis du confesseur respectif. De plus, le 7 d6cembre t69o, par le decret SanctissimusDominusnosier,du pape Alexandre VI 1I,
fut reprouv6e la proposition de Baius qui r6clamait de
ceux qui veulent approcher de la sainte table le tres pur*
amour sans m6lange d'aucun defaut.
Cependant le poison jans6niste qui avait infecad memede bons esprits sous apparence de 1'honneur et du respect
dt a reucharistie ne disparut pas tout a fait. La question
des dispositions pour pouvoir d'une maniere convenable-et
l6gitime recevoir friquemment la communion, surv5cut
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aux diclarations du Saint-Siege: ce qui fit que quelques
iheologiens, justement estimes, penserent qu'on ne devait
permettre aux fideles la communion quotidienne que
rarement et sous de nombreuses conditions.
D'autre part, il ne manqua pas d'hommes remarquables
par la piei6 et la doctrine, qui permetaieot plus facilement
I'usage si salutaire et si agreable a Dieu de la communion
frequente, enseignant, d'apres les P&res, qu'aucun pr6cepte
de I'Eglise ne reclamait une plus grande disposition pour
la communion quotidienne que pour la communion hebdomadaire ou mensuelle, et qu'au contraire les avantages
de la communion quotidienne devaient etre bien plus abondants que ceux de la communion hebdomadaire ou mensuelle.
De nos jours, les discussions sur ce sujet se sont multiplides, et ce n'est pas sans acrimonie qu'elles ont ete agitees;
1'esprit des confesseurs, la conscience des fideles en sont
troubles, non sans un grand detriment de la pi6td chrelienne et de la ferveur. C'est pourquoi des hommes tris
remarquables et des pasteurs d'Ames ont prie instamment
Sa Saintet6 Notre Saint-Pere le pape Pie X d'user de son
autorite supreme pour. trancher cette question des dispositions necessaires a la reception quotidienne de I'Eucharistie; de sorte que cette habitude tres salutaire et tres
agreable &Dieu, non seulement ne diminue pas parmi les
fiddles, mais que plut6t elle aille toujours en augmentant
et en se propageant partout, surtout en ces jours oi la religion et la foi catholique sont attaqu6es de tous les c6tds,
et oh la charit4 et la pidte envers Dieu laissent beaucoup
a d6sirer. Aussi Sa Saintet6, dtant pleine de sollicitude et
ayant grandement A coeur que le peuple chr6tien soit con-voqu fr6quemment et meme tous les jours au banquet
sacr6 et en retire les fruits les plus abondants, a confie
F'examen et la solution de cette question i cette sainte
Congregation.
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Par consequent, la sainte Congr6gation du Concile,
reunie en assembl6e pliniere le I6 d6cembre r905, a examind avec tres grand soin cette question, et apres avoir
mirement pesd les raisons apportees de part et d'autre a
etabli et declare ce qui suit:
it Que la communion trequente et quotidienne, laquelle
est iris d6sirke par Notre-Seigneur et l'Eglise catholique,
soit libre a tous les chritiens de tout ordre et de toute condition; de sorte que quiconque est en etat de grace et s'approche avec une intention droite et pieuse de la sainte table,
ne puisse en etre empeche;
2* La droite intention consiste en ce que celui qui s'approche de la sainte table ne le fasse pas pour se conformer
i I'usage, ni pour satisfaire sa vanit6, ni pour quelque
autre raison humaine, mais pour plaire a Dieu, s'unir a lui
d'une faqon plus dtroite par I'amour, et recourir contre ses
infirmitds et ses fautes i ce divin remade;
30 Bien qu'il soit extr6mement avantageux que ceux qui
participent la communion fr6quente et quotidienne soient
exempts de fautes v6nielles, au moins pleinement ddlibdrees, et d'attachement a ces fautes, il suffit n6anmoins
qu'ils soient exempts de fautes mortelles, avec la rdsolution
de ne jamais picher dans la suite; il peut se faire qu'en
communiant tous les jours, avec ces sinceres dispositions,
ils se d6tachent peu a peu des pichs meme v6niels et de
1'affection au pechb veniel;
4* Et comme les sacrements de la nouvelle loi, tout en
produisant leur effet ex opere operato donnent des fruits
d'autant plus abondants qu'on apporte de plus saintes dispositions dans leur r6ception, il faudra veiller i ce que la
sainte communion soit prec6d6e d'une s6rieuse preparation
et suivie d'une action de grAce convenable, selon les forces,
les conditions et les emplois de chacun;
5° Pour que la communion frdquente et quotidienne se
fasse avec une plus grande prudence et produise des mdrites
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plus abondants, il faut demander l'avis du confesseur. Les
confesseurs doivent cependant prendre garde de ne detourner de la communion fr6quente et quotidienne qui que ce
soit qui se trouve en atat de grace et s'en approche avec
une intention droite;
6° Comme il est evident que, par suite de la r6ception
friquente ou quotidienne de la sainte Eucharistic, I'union
avec le Christ est augmentee, que la vie spirituelle est plus
abondamment entretenue, que l'Ame est plus ornae de vertus et que le communiant reqoit un gage plus assurd de
'eternelle f6licit6, pour ces raisons, les curds, prddicateurs
et confesseurs, conform6ment i la doctrine sQre du catdchisme romain, exhorteront fr6quemment et avec beaucoup de zele le peuple chr6tien t cette si pieuse et si salutaire pratique;
7° La communion frdquente et quotidienne sera surtout
mise en honneur dans les instituts religieux de toute sore;
pour eux, neanmoins, est maintenu dans toute sa vigueur
le d6cret Quemadmodum, du 17 decembre i890, porte par
la sacrde Congregation des eivques et reguliers. II faudra
aussi repandre de plus en plus cette pratique dans les sdminaires eccl6siastiques, dont les ~~1ves aspirent au service
des autels, ainsi que dans les autres 6tablissements cbr6tiens ouverts a la jeunesse de quelque nature qu'ils soient;
S8 S'il y a des instituts soit a vceuxsolennels,soit' vceux
simples, dans les regles ou constitutions on calendriers
desquels les communions soient fixes et prescrites a certains jours, il faut considirer ces regles comme simplement
directives et non prdceptives. Le nombre de communions
prescrit doit 4tre regardi comme un minimum pour Is piete
des religieux. C'est pourquoi on devra les laisser toujours
libres de s'approcher plus friquemment ou meme tous les
jours de la table eucharistique, selon les regles indiquees
plus haut dans ce decret. Et pour que tous les religieux et
religieuses puissent bien connaitre les dispositions de ce
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d&cret, les superieurs de chaque maison auront soin de le
faire lire chaque ann6e en commun, dans la langue du pays,
pendant 1'octave de la FRte-Dieu;
9"A partir de la promulgation de ce decret, tous les icrivains eccldsiastiques doivent s'abstenir de toute dispute
contentieuse concernant les dispositions qu'il faut avoir
pour la communion friquente et quotidienne.
Tout ceci ayant et6 soumis A S. S. Pie X par le secrdtaire soussigni de la Sacrie Congregation dans l'audience du 17 dicembre 1905, Sa Saintet6 a ratifi6 ce dicret,
l'a confirme et a ordonna qu'il soit public nonobstant toute
disposition contraire. En outre, Elle a donnd l'ordre de
1'envoyer a tous les ordinaires des lieux et prelats riguliers,
pour qu'ils le communiquent i leurs seminaires, aux cures,
auxinstituts religieux et aux pretres respectifs, et pour qu'ils
rendent compte au Saint-Siege de 1'exucution des choses
qui y sont prescrites, dans leurs relations sur I'Ptat de leur
diocese ou de l'Institut.
Donni A Rome, Ie 2o d6cembre 19o5.
VINCrNT, card. ivaque de Prineste, prefer.
C.. DE L, Secretaire.
DECRETUm

DE QUOTIDIANA SS. RUCHARISTIA SUMPTIONE. -

S. C. Concil., 20 dec. igo5.
Sacra Tridentina Synodus, perspectas habens ineffabiles qua Christifidelibus obveniunt gratiarum divit;as, sanctissiman Eucharistiam
sumentibus Aait: Optaret quidem sacrosanctaSynodus, ut in singulis Missisfdeles dsrtater o soluan spiritualiaffect, sed sacrameatali etiam Echaristiaperceptione communicarent. Qua verbs satis
aperte produnt Ecclesia desiderium ut omnes Christifideles illo
celesti convivic quotidie rciciantur, et pleniores ex co sanctificationis hauriant effectus.

Hujusmodi vero vota cum illo coherent desiderio quo Chrisus
Dominus incensus hoc divinum Sacramentum instituit. Ipseenim
nec semel nec obscure necessitatem innuit sum carnis crebro manducandw suique sanguinis bibendi, prasertim his verbis : Hic est
panis de celo descendens; non sicut manducavernt patres vestri
i. Sess. 22, cap. ni.
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manma et mortai sunt: qui manducat huc panem viet iAn ternum t.
Ex qua comparatione cibi angelici cum pane ct manna facile a discipulis intelligi poterat, quemadmodum pane corpus quotidie nutritur,
et manna in deserto Hebrai quotidie refecti sunt, ita animam christianam conlesti pane vesci posse quotidie ac recreari. Insuper quod
in oratione Dominica exposci jubet pamm nmostrum quottdiaxum, per
id SS. Ecclesia Patres fere unanimes decent, non tam materialem
panem, corporis escam, quam panem encharisticum quotidie sumendum intelligi debere.
Dcsiderium vero Jesu Christi et Ecclesia, ut omnes Christifideles
quotidie ad sacrum convivium accedant, in eo potissimum est ut'
Christifideles, per sacramentum Deo conjuncti, robur inde capiant
ad compescendam libidinem, ad levas culpas qua quotidie occurrunt
abluendas, et ad graviora peccata, quibus humana fragilitas est
obnoxia, praecavenda: non autem pracipue ut Domini honori, ac
venerationi consulatur, nec ut sumentibus id quasi merces ant pratmium sit suarum virtutum s. Unde S. Tridentinum Concilium Eucharistiam vocat antidotum quo liberemur a culpis quotidianis et a
peccatis mortalibus prmserremur 3.
Hanc Dei voluntatem priores Christifideles probe intelligentes,
quotidie ad hanc vita ac fortitudinis mensam accurrebant. Erant
perseverantes in doctrina Apostolorum et commumicatioue fractionis
panis '. Quod seculis posterioribus etiam factum esse, non sine
magno perfectionis ac sanctitatis emolumento, Sancti Patres atque
ecclesiastici Scriptores tradiderunt.
Defervescente interim pietate, ac potissimum postea Janseniana lue
undequaque grassante, disputari cceptum emt de dispositionibus,
quibus ad frequentem et quotidianam Communionem accedereoporteat, atque alii pra aliis majores ac difficiliores, tanquam necessarias, expostularunt. Hujusmodi disceptationes id effeceruot, ut perpauci digni haberentur qui SS. Eucharistiam quotidie sumerent, et
ex tam salutifero sacramento pleniores effectus haurirent; contentis
ceteris eo refici ant semel in anno, aut singulis mensibus, vel unaquaque ac summum hebdomada. Quin ettam eo severitatis ventum
est, ut a frequentanda co•lesti mensa integri cortus excluderentur,
uti mercatorum, aut eorum qui essent matrimonio conjuncti.
Nonnulli tamen in contrariam abierunt sententiam. Hi, arbitrati
communionem quotidianam jure divino ease praeceptam, ne dies
ulla praterireta communione vacua, preter alia a probato Ecclesia
usu aliena, etiam feria VI in Parasceve Eucharistiam sumendam cansebant, et ministrabant.
Ad hac Sancta Sedes officio proprio non defuit. Nam per decretum
hujus Sacri Ordinis quod incipit Cam ad aures, dici r2 mensis
Februaii anni 1679, Innocentio Pp. XI adprobante, errores hujuamodi
damnavit et abusus compescuit, simul declarans omnes cujusvis cttus, mercatoribus atque conjugatis minime exceptis, ad Communio-

I.

Joan., vr, 59.
a. S. Augustin, Serm. .vu in Matth.,DeOrat. Don., v. 7.
3. Sess. 13, cap. n.
4. Act., Ii, 42.
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nis frequentiam admiti posse, juxta singulorum pietatem et sui
cuiusque Confessarii judicium. Die vero 7 mensis Decembris anni
tigo per decretum Sanctissimus Dominus noster Alexandri Pp. VIII
propositio Bail, purissimum Dei amorem absque ullius defectus
mixtione requirens ab iis qui ad sacram mensam vellent accedere,
proscripta fait.
Virus tamen Jansenianum quodbonorum etiam animos infecerat,
sub specie honoris ac venerationis Eucharistia debiti, baud penitus
evanuit. Questio de dispositionibus ad frequentandam recte ac legitime Communionem Sancts Sedis declarationibus supervixit; quo
factum est ut nonnulli etiam boni nominis Theologi, raro et positis
compluribus conditionibus, quotidianam Communionem fidelibus
permitti posse censuerint.
Non defuerint aiiunde viri doctrina ac pietate prediti, qui faciliorem aditum preberent huic tam salubri Deoque accepto usui, docentes, auctoritate Patium, nullum Ecclesia praceptum esse circa majores dispositiones ad quotidianam, quam ad hebdomadariam aut
menstruam communionem; fructus vero uberiores longe fore ex
quotidiana communione, quam ex hebdomadaria ant menstrua.
Quaestones super hac re diebus nostris adaucte sunt et non sine
acrimonia exagitaue; quibus confessariorum mentes aque fidelium
conscientie perturbantur, cum christiana pietatis ac fervoris baud
mediocri detrimento. A viris idcirco praclarissimis ac animarum
Pastoribus SSmo Dno Nostro Pio Pp. X enixe preces porrects sunt,
ut suprema bua auctoritate quastionem de dispositionibus ad Eucharistiam quotidie sumendam dirimere dignaretur; ita ut hac saluberrima ac Deo acceptissima consuetudo non modo non minuatur
inter fideles, sed potius augeatur et ubique propagetur, hisce diebus
potissimum, quibus religio ac fides catholica undequaque impetitur,
ac vera Dei caritas et pietas haud parum desideratur. Sanctitas vero
Sua, cum Ipsi maxime cordi sit, ea qua pollet sollicitudine ac studio,
ut christianus populus ad Sacrum convivium perquam frequenter et
etiam quotidie advocetur ejusque fructibus amplissimis potiatur,
quaestionem predictam huic Sacro Ordini examinandam ac definiendam commisit.
Sacra igitur Concilii Congregatio in plenariis Comitiis diei 16 mensis dec. igo5 banc rem ad examen accuratissimum re-ocavit, et rationibus hinc inde adductis sedula maturitate perpensis, ea qua sequuntur statuit ac declaravit:
z° Communio frequens et quotidiana, utpote a Christo Domino et
a catholica Ecclesia optatissima, omnibus Christi fidelibus cujusvis
ordinis aut conditionis pateat; ita ut nemo, qui in statu gratie sit
et cum recta piaque mente ad S. Mensam accedat, prohiberi ab ea
possit.
2" Recta autem mens in co est, ut qui ad sacram Mensam accedit
non usui, aut vanitati, aut humanis rationibus indulgeat, sed Dei
placito satisfacere velit, et arctius caritate conjungi, ac divino illo
pharmaco suis infirmitatibus ac defectibus occurrere.
3* Etsi quam maxime expediat ut frequenti et quotidiana communione utentes venialibus peccatis, saltem plene deliberais, eorumque
affectu sint expertes, sufficit nihilominus ut culpis mortalibus vacent,
cum proposito se nunquam in posterum peccaturos: quo sincero
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animi proposito, fieri non potest quin quotidie communicantes a
peccatis etiam venialibus, ab eorumque aftectu sensim as expediant.
4* Cum vero Sacramenta Nova Legis, etsi effectum asum e opere
operato sortiantur, majorem tamen producant efectum quo majores
dispositiones in iis suscipiendis adhibeantur, idcirco curandum est
ut sedula ad sacram communionem preparatio antecedat, et congra
gratiarum actio inde sequatur, juxta uniuscujusque vires, cooditionem ac officia.
i* Ut frequens et quotidiana communio majori prudentia fiat
uberiorique merito augeatur, oportet ut confessarii consilium intercedat. Caveant tamen confessarii ne a frequenti seu quotidiana communione quemquam avertant, qui in statu gratia reperiatur et
recta mente accedat.
6* Cum autem perspicuum sit ex frequenti seu quotidiana S. Eucharistim sumptione unionem cum Christo augeri, spiritualem vitam
uberius ali, animam virtutibus effusius instrui, et aterna felicitatis
pignus vel firmius sumenti donari, idcirco parochi, confessarii et
concionatores, juxta probatam Catechismi Romani doctrinam*,
christianum populum ad hunc tam pium ac tar salutarem usum
crebris admonitionibus multoque studio cohortentur.
7* Communio frequens et quotidiana presertim in religiosis Institutis cujusvis generis promoveatur; pro quibus tamen firmum sit
decretum Quemadmodum diei x7 mensis decembris i&g9 a S. Congr.
Episcoporum et Regularium latum. Quam maxime quoque promoveatur in clericorum seminariis, quorum alumni altaris inhiant servitio; item in aliis christianis omne genus ephebeis.
8* Si quae sint Instituta, sive votorum solemnium sire simplicium
quorum in regulis aut constitutionibus, vel etiam calendariis, communiones aliquibus diebus affixa et in iis jusse reperiantur, ha
normw tanquam mere directive non tanquam praceptivo putandae
sunt. Prescriptus vero communionum numerus haberi debet ut quid
minimum pro religiosorum pietate. Idcirco frequentior vel quotidianus accessus ad eucharisticam mensam libere eisdem patcre semper debebit, juxta normas superius in hoc decreto traditas. Ut autem
omnes utriusque sexus religiosi hujus decreti dispositiones rite
cognoscere queant, singularum domorum moderatores curabunt, at
illud quotannis vernacula lingua in communi legatur intra octavam
festivitatis Corporis Christi
go Denique post promulgatum hoc decretum, omnes ecclesiastici
scriptores a qua7is contentiosa disputatione circa dispositiones ad
frequent m et quotidianam communionem abstineant.
Relatis autem his omnibus ad bSmum D. N. Pium Pp. X per
infrascrnptum S. C. Secretarium .in audientia diei 17 mens. dec.
xgo5, Sanctitas Sua hoc Emorum Patrum decretum ratum habuit,
confirmavit atque cdi jussit, contrariis quibuscumque minime obstantibus. Mandavit insuper ut mittatur ad omnes locorum Ordinarios et Pralatos Regulares, ad hoc ut illud cum suis semnariis,
parochis, institutis religiosis etsacerdotibus respective communicent,

i. Part. II, c. 63.
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et de rxecutione corum qua in eo statuta aunt S. Sedem edoceant in
suis relationibus de diocesis seu instituti statu.
Datum Roma, die ao decembris 9go5.
VINCEwrIUS, card. episc. Prenestinus. Prafects,
B. Dl LAI, Scretariua.

L'article 7 du dicret precident reavoie au decret Quenadmodum du 17 dicembre 189o. Nous en dounons done
aussi le texte ainsi que celui d'une importante reponse de
1891.
40. DIcaTr QUExADMODUL. - S. C. des Eveques et Reguliers, 17 decembre 89o.
TRADUCTION

C'est la commune condition de toutes les choses humaines, si bonnes et saintes qu'elles soient, et des lois
sagement etablies, que les hommes peuvent en abuser, les
detournant de leur sens propre pour les appliquer i des
objets 6trangers. Alors, la fin que les 16gislateurs s'etaient
proposee n'est plus atteinte, et meme l'effet contraire quelquefois se produit.
Ce faitsouverainement regrettable est arrive relativement
aux lois de plusieurs Congregations, Societes ou Instituts,
soit de femmes ayant les vceux simples ou solennels, soit
d'hommes qui, par leur 6tat et leur r6gime interieur, sont
purement laiques. Quelquefois, en effet, leurs constitutions
avaient permis la manifestation de conscience, afin que
I'experience des sup6rieurs servit dclaircir les doutes des
sujets, h leur enseigner et faciliter le chemin ardu de la
perfection. Mais plusieurs se sont prevalus de cette concession pour introduire une inquisition intime de la conscience, qui est exclusivement r6serv6e au sacrement de
penitenCe. En outre, les constitutions, s'appuyant sur les
saints canons, ont ordonnd que, dans ces communautes, la
confession sacramentelle se fit aux confesseurs respectifs,
ordinaires et extraordinaires: or, des sup6rieurs ont pouss6
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1'arbitraire jusqu'a refuser un confesseur extraordinaire i
leurs sujets, meme dans le cas od ceux-ci en avaient le
plus grand besoin pour mettre ordre a leur conscience.
Enfin, un autre article, tout de discretion et de prudence,
a permis aux supdrieurs de diriger sagement leurs sujets,
soit dans la pratique des p6nitences particulieres, soit dans
les autres oeuvres de pietd : a quoi on a encore donn6 une
extension abusive, en permettant arbitrairement la sainte
communion ou en l'interdisant absolument. Et voili
comment ces regles utiles et sages, etablies pour le profit
spirituel des membres des communautds, pour le bien de
I'union, de la paix et de la concorde, ont trop souvent
servi i mettre les ames en pdril, a jeter I'angoisse dans les
consciences et meme a troubler la paix ext6rieure. Les
recours et les plaintes adress6s, de temps a autre, au Saint:
Siege, par les sujets de ces communautis le prouvent avec
evidence.
Aussi, notre tres Saint-.Prele pape Lon XIII, mmu par la
sollicitude particuliere qu'il a pour cette portion choisie de
son troupeau, - dans I'audience qu'il nous a accord6e, i
nous, cardinal prefet de la sacr6e Congregation des eveques
et reguliers, le 14 decembie 189o,- apr4s avoir mirrement
pesrtoutes choses, a voulu, 6tabli et decrete ce qui suit:
I. Le tres Saint-Pere annule, abroge et declare d'aucune
valeur pour Iavenir toutes les dispositions des constitutions des pieuses soci6tes, Instituts de femmes a voeux
simples ou solennels aussi bien que d'hommes purement
laiques, quand bien m6me lesdites constitutions auraient
requ l'approbation du siege apostolique, sous une forme
quelconque, meme celle qu'on nomme tres sp6ciale, en
tant que ces dispositions regardent la manifestation intime
du coeur et de la conscience, de quelque maniere et sous
quelque nom que ce soit. C'est pourquoi ii fait un commandement grave a ceux et a celles qui gouvernent ces
Instituts, Congregations et Socidtes, d'effacer et de retran-
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cher absolument ces sortes de dispositions de leurs propres
constitutions, directoires et manuels. 11 annule egalement
et d6truit tous les usages et toutes les coutumes mnme immemoriales concernant cette manifestation.
II. 11 defend en outre strictement auxdits superieurs et
suoprieures, de quelque degr6 et preeminence qu'ils soient,
de tenter directement ou indirectement, par precepte, consell, crainte, menaces ou flatteries, d'induire leurs sujets A
leur faire cette manifestation de conscience. D'autre part,
il ordonne aux sujets de dinoncer aux superieurs majeurs
les superieurs mineurs qui auraient os les induire A cela.
S'il s'agit du supdrieur general ou de la supdrieure generale, c'est a la sacree Congregation des dveques et reguliers que doit etre faite la dinonciation.
III. Cela n'emplche nullement les sujets d'ouvrir librement et de plein gre leur ame aux superieurs, pour recourir a la-prudence de ceux-ci dans les doutes et angoisses,
et recevoir conseil et direction pour acqu6rir les vertus et
progresser dans la perfection.
IV. De plus, en ce qui concerne les confesseurs ordinaires et extraordinaires, le tres Saint-Pere maintient ce
qui a ret prescrit par le saint concile de Trente, sess. 2 5,
chap. x: des Rdguliers, et par Benoit XIV, de sainte memoire, dans la constitution qui commence par les mots
Pastoralis cura;mais il avertit les supdrieurs de ne point
refuser A leurs suiets un confesseur extraordinaire, toutes
les fois que ceux-ci en ont besoin pour mettre ordre a leur
conscience, sans que lesdits superieurs s'enquierent d'aucune faqon de la raison de cette demande ni timoignent
qu'elle leur est desagreable. Et, afin qu'une si sage prescription ne soit pas vaine, il exhorte les ordinaires A designer, dans les lieux de leur diocese ou existent des communautes de femmes, des pretres capables et munis des
facults necessaires, auxquels on puisse recourir facilement pour le sacrement de penitence.
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V. En ce qui concerne la permission ou la defense d'approcher de la sainte table, le tres Saint-Pere decrbte que
ces permissions on defenses regardent setlement le confesseur ordinaire ou extraordinaire, sans que les superieurs
aient aucune autorit6 pour s'ingerer dans cette chose. II
excepte le cas oi quelqu'un de leurs sujets aurait e6t un
scandale pour la communauti, ou aurait commis une faute
exterieure grave, jusqu'd ce que le coupable ait de nouveau
recouru au sacrement de penitence.
VI. Tous sont exhortis k se preparer, avec soin et empressement, a la sainie communion et a la faire les jours
fixes dans leurs rigles particulieres. Si le confesseur juge
expedient, i cause de la ferveur ou pour le profit spirituel
d'une Ame, qu'elle communie plus souvent, il lui en donnera lui-meme la permission. Mais celui qui aurait obtenu
du confesseur I'autorisati.n d'une communion plus fr quente on mime quotidienne, sera tenu d'en avertir le sup6rieur. Le sup6rieur qui croirait avoir de justes et graves
motifs contre ces communions plus fr6quentes, sera oblige
de les exposer au confesseur, an jugement duquel il faudra
absolument s'en rapporter.
VII. En outre, le trbs Saint-Pere commande a tons et a
chacun des superieurs g6enraux, provinciaux et locaux des
Instituts d'hommes ou de femmes ci-dessus mentionnis,
d'observer soigneusement et exactement les dispositions de
ce decret, sous les peines porties contre les sup6rieurs qui
violent les commandements du Siege apostolique, a encourir ipso facto.
VIII. Enfin, ii ordonne qu'une copie du present decret,
traduit en langue vulgaire, soit insdree dans les constitutions desdits Instituts pieux et, qu'au moins une fois par
an, au jour marque, on le lise i haute et intelligible voix
dans chaque maison, soit au rifectoire, soit dans un chapitre spdcialement convoque a cette fin.
Ainsi rigl etdicrete par Sa Saintete, nonobstant toutes
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dispositions contraires, meme celles qui meritent une mention speciale et individuelle.
Donne i Rome, de la secretairerie de ladite sacree Congrigation des Eveques et Reguliers, le 17 dicembre 189o.
J. Cardinal VERGA, Prefet.
de Callinique, secretaire.
- Fa. AL.oisus, &6vque
DECRETUK DR NONNULUS ABUSIBUS QUI IN INSTrrUTA RRLIGIOSA IRREPSERArT

RVELLENDIS.

-

S. C. Ep. et Regul.,

17 decemb. i89o.
Quemadmodum omnium rerum humanarum, quantumvis honeste
sancteque in se sint, ita et legum sapienter conditarum ea conditio
est, at ab hominibus ad impropria et aliena ex abusu traduci ac
pertrahi valeant; ac propterea quandoque fit, at intentum a legislatoribus finem hbad amplius assequantur; imo et aliquando, ut contrarium sortiantur efectum.
Idque dolendum Tel maxime est obtigisse quoad leges plurium
congregationum, societatum ant institutorum sive mulierum, que
vota simplicia aut solemnia nuncupant, sire virorum professione ac
regimine penitus laicorum; quandoquidem aliquoties in illorum
constitutionib"- conscientiaemanifestatio permissa fuerat,ut facilius
alumni arduam perfectionis viam ab expertis superioribus in dubiis
addiscerent; e contra a nonnallis ex his intima conscientie scrutatio,
quwe unice sacramento pcenitentiae reservata est, inducta fuit. Itidem
in constitutionibus ad tramitem ss. canonum prescriptum fuit, ui
sacramenialis confessio in hujusmodi communitatibus fieret respectivis confessariis ordinariis et extraordinariis; aliunde superiorum
arbitrium eo usque devenit, ut subditis aliquem extraordinarium
confessarium denegaverint, etiam in casu quo, ut propria conscientin consulerent, co valde indigebant. Indita denique eis fult discretionis ac prudentie norma, ut suos subditos rite recteque quoad
peculiares pcaoitentias ac alia pictatis opera dirigerent; sed et hec
per abusionem extensa in id etiam extitit, ut eis ad sacram Synaxim
accedere vel pro lubitu permiserint, vel omnino interdum prohibuerint. Hinc factum est ut hujusmodi dispositiones, qua ad spiritualem alumnorum profectum et ad unitatis pacem et concordiam in
communitatibus servandam fovendamque salutariter ac sapienter
constitute jam fuerant, haud rare in animarum discrimen, in conscientiarum anxietatem, ac insuper in exterae pacis turbationem verse fuerint, ceu subditorum recursus et querimoniae passim ad S. Sedem interjecta evidentissime comprobant.
Quare SSmus D. N. Leo divina providentia Papa XIII, pro ea qua
prestat erga lectissimam hanc sui gregis portionem peculiari sollicitudine, in audientia habita a me Cardinali Prefecto S. Congregationis Episcoporum et Regularium negotiis t consultationibus praepositae
die decimaquarta Decembris 18go omnibus sedulo diligenterque perpenis, hbec qua sequuntur voluit, constituit atque decrevit.
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I. Sanctitas Sua irritat, abrogat, t nullius in posterum roboris
declrat quascumque dispositiones constitutionum piarum socieatum, institutorum mulierum sire votorum simplicium sive solemnium, nec non virorum omnimodelaicorum, etsi dicte constitutionoe
approbationem ab Apostolica Sede retulerint in forma quacumque,
etiam quam siunt specialissimam, in co scilicet, quod cordis et
conscientic intimam manifestationem quovis modo ac nomine respiciunt. Its propterea serio injungit moderatoribus ac moderatricibus
hujusmodi institutorum, congregtionum ac societatum ut ex propriis constitutionibus, directoriis ac manualibus prafate dispositio-

nes omnino deleantur penitusque expungantur. Irritat pariter ac delet
quoslibet ea de re usus et consuetudines etiam immemorabiles.
IL. Districte insuper prohibet memoratis superioribus ac superiorissis, cujuscumque gradus et prwaeminentic sint ne personas sibi
subditas inducere pertentent directe nut indirecte, pracepto, consilio,

timore, minis, aut blanditiis ad hujusmodi manifestationem conscientia sibi peragendam: subditisque e converso precipit, ut superioribus majoribus denuncient superiores minores, qui cos ad id
inducere audeant; et si agatur de moderatore vel moderatrice generali, denunciatio huic S. Congregationi ab iis fieri debeat.
111 Hoc autem minime impedit quominus subditi libere ac ultra
aperire cuum animum superioribus valeant ad effectum ab illorum
prudentia in dubiis ac anxietatibus consilium et directionem obtinendi pro virtutum acquisitione ac perfectionis progressu.
IV. Preterea, firmo remanente quoad confessarios ordinarios et
extraordinarios communitatum quod a sacrosancto Concilio Tridentino prascribitur in Sess. 25, Cap. o de Regul. eta s. m.Bnedicti XIV statuitur in constitutione que incipit Pastoraliscure,
Sanctitas Sua prasules superioresque admonet, ne extraordinarium
denegent subditis confessarium quoties ut proprim conscientie con-

sulant ad id subditi adigantur, quin iidem superiores ullo modo
petitionis rationem inquirant, aut agre id ferre demonstret. Ac ne
evanida tam provida dispositio fiat, Ordinarios exhortatur, ut it
locis propria dimcceseos, in quibus mulierum communitatesexistuat,
idoneos sacerdotes facultatibus instructos designent, ad quos pro
sacramento pcanitentie recurrere ae facile queant.
V. Quod vero attinet ad permissionem vel prohibitionem ad sacram
synaxim accedendi, eadem Sanctitas Sun decernit, hujusmodi permissiones vel prohibitiones dumtaxat ad confessarium ordinarium vel
extraordinarium spectare, quin superiores ullam habeant auctoritatem hac in re ses ingerendi, excepto casu quo aliquis ex corum
subditis post ultimam sacramentalem confessionem communitati
scandalo fuerit, aut gravem externam culpam patraverit, donee ad
pc-nitentia sacramentum denuo accesserit.
VI. Monentur hinc omnes, ut ad sacram synaxim curent diligenter se preparare et accedere diebus in propriis regulis statutis; et

quoties ob fervorem et spiritualem alicujus profectuan confessarius
expedire judicaverit ut frequentius accedat, id ei ab ipso confessario
pcrmitti poterit. Verum qui licentiam a confessario obtinuerit frequentioris ac etiam quotidianae communionis, de hoc certiorem reddere superiorem teneatur; quod si hic justas gravesque caussas se habcre
reputet contra frequentiores hujusmodi communiones, eas confessa-

-

257-

rio manifestare teneatur, cujus judicio acquiescendum omnino erit.
VII. Eadem sanctitas sua insuper mandat omnibus et singulis
superioribus generalibus, provincialibus et localibus institutorum,
de quibus supra, sive virorum sive mulierum, ut studiose accurateque
bujus decreti dispositiones

observent sub poenis contra superiores

Apostolica Sedis mandata violantes ipso facto incurrendis.
VIII. Denique mandat, ut presentis decreti exemplaria in vernaculum sermonem versa inserantur constitutionibus pradictorum piorum institutorum, et saltem semel in anno, stato tempore in unaquaque domo, sive in publica mensa, sive in capitulo ad hoc
specialiter convocato, alta et intelligibili voce legantur.
Et ita Sanctitas Sua constituit atque decrevit, contrariis quibuscumque etiam speciali et individua mentione dignis minima obstantibus.

Datum RomeI ex Secretaria memorata S. Congregationis Episceporum et Regularium die 17 decembris 189o.
L Cardinalis VCTGA, prafectus,
j- Fr. ALoissus, Episcopus Gallinicen. Secretarius.
41.

RtPONSE DE

LA SACREE CONG•RGATION DEs EvtQUxs rr

REGULIERS CONCERNANT i'APPLICATION DU DCCRET

MODuM i

Aux FIL.ES DE LA CGARirr. -

QUEMAID
e

15 avril 1891.

La eacr6e Congregation des iminentissimes et reverendissimes cardinaux de la sainte Eglise romaine, chargee de traiter les affaires et de resoudre les difficults concernant les Mvdques et les riguliers;
Aux deux questions suivantes, qui lui ont it6 proposies:
I. - Le decret commenaant par Quemadmodum, en date
du 17 decembre 189o, comprend-il aussi les Filles de la
Charit6 instituees par saint Vincent de Paul?
II. - Le mIme decret, outre les Instituts de femmes,
comprend-il seulement les Instituts d'hommes purement
laiques, comme les Fr&res des Ecoles chretiennes, etc., ou
bien aussi les congregations ecclesiastiques, comme les
Salesiens, fondes par dom Bosco, les Rosminiens, les
Lazaristes et autres semblables, qui comprennent, outre
les pritres, beaucoup de freres laiques ?
A eti d'avis de rdpondre:
Oui, en la manitre suivante:
( Vu rinstitution sp6ciale des Filles de la Charitd;
SVu aussi les declarations et les privileges pontificaux

A LA PREMIiN R QUESTION. -

17
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accordis surtout par S. S. Pie VII et S. S. Lion XII, confirmis le 25 juin 1882 par leSouverain Pontife Leon XIII;
a La publication du d6cret susdit et la vigilance pour
son execution, quant aux susdites Filles de la Chariti,
appartiennent aux superieurs gendraux de ia Congregation
des pretres de la Mission, agissant soit par eux-mdmes,
soit par les visiteurs de la mime Congrigation, sauf toutefois la delegation apostolique des ordinaires des lieux, en
cas de nIgligence de la part des superieurs de la Congregation de la Mission. ,
A LA SECONDE QUESTION. -

Oui, quant d la premierepar-

tie ; - Non, quant a la seconde.
Et le rapport fidele de ce qui pric.de ayant 6ti fait as
Souverain Pontife Leon XIII, par Nous, Cardioal-Psxika
dans I'audience du t1 avril 1891, Sa Sainasteakpprouv6
les rdponses de la sacree Congregatiev, et les a confirm6es,
nonobstant toute disposition cotrraire.
Donne a Rome, de I* secritairerie de la m6me sacrie
Congrigation des Eveques et Reguliers, le 15 avril 1891.
J., cardinal VERGA, Prefet.

t Fa. ALOISIUS,

iveque de Callinique, Secrtaire.

RESCRIPTUM
SACRE CONGREGATIONIS EPISCOPORUM rT ReGULARIUX.

Sacra Congregatio Emorum ac Rmorum S. R. E. Cardinalium
Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita
sequentibus dubiis propositis :
I. a Se ii decreto incipien: Quemadmodum del 17 dicembre 389o
a compren.ie anche lei Figlie della Carita instituite da S. Vincenzo
a de Paoli?
II. Se ii decreto medesimo, oltre gi Instituti femminili, com-

a prende solamente gP Instituti maschili di natura laicali, come i

SFratelli delle Scuole Christiane ecc: owero anche le Congregazioni

a ecclesiastiche, come i Salesiani, tondati da D. Bosco, i Rosminiani,
a i Lazzaristi e simili, nella quali, oltrei Sacerdoti, sono moiti fraa telli Laic ?
Censuit rescribendum prout rescripsit:

AD PRImUM. Atfirmative juxta modum; modus est: a Attenta pecu-
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Sliari Puellarum

Charitatis irstitutione, attentisque Pontificiisdecla-

* rationibus ac privilegiis indultis, presertim a S. M. Pio VII et

a Leone

XII, confirmatis a SSmo D. N. Leone PP. XIII, die 25 jui nii 1882, publicatiorem et vigilantiam super exequutione praefati
a Dcreti quoad dictas Pue'las spectare ad Superiorem generalem
(pro tempore Congregationis Presbyterorum Missionis, sive per se,
a sive per ejusdem Congregationis Visitatores, salva tamen Delegai tione apostolica Ordinariorum locerum in casu negligentie Supet riorum Congregationis Missionis.
AD sEcuaumu. Affirmative ad primam partem. Negative ad secundam.
Et facta de premissis relatione SSmo D. N. Leoni PP. XIll in
audientia habits a me Cardinali Prefecto, die 12 aprilis z89r, Sanctitas Sua resolutiones S. Congregationis approbavit et confirmavit.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae ex Secrctaria ejusdem S. Congregationis Episcoporum et Regularium, die

r5

aprilis 180i.
J. Cardinalis VEaGA, Przafectus.

-f Fr. ALOISIts, Epis. Callinicen, Seer.
42. FACUL.T1 ACCORnAE AUX DIRErCTURS

DE

L'ASSOCIATION

DBs DAxES DE LA CHARnr• D'APPLIQUER AUX CROIX L'INDULGENCE PLNI&RE

IN

brefs, 29 septembre

ARTICULO

9

MORTIS.

-

Secretairerie des

nS5.

BEATISSIZE PATER,

Paulus Maria Reynaud, Congregationis Missionis, episcopus titularis Fessulani, necnon vicarius Apostolicus
Tche-Kiang, in Sinis, ad pedes Sanctitatis Vestre humiliter provolutus, enixe petit pro Directoribus Societatis
Matronarum Charitatis (les Dames de Charite)et eorum
successoribus, facultatem applicandi indulgentiam plenariam in mortis articulo Crucibus sive pro Mauonis ipsis,
sive pro infirmis quos visitant, ita ut eadem crux pluribus
inservire valeat.
Et Deus, etc.
- Juxta preces in Domino.
Die 29 septembris 9go5.

Plus Pp. X.
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PORTRAITS ET SOUVENIRS HISTORIQUES
DE LA CONGdRGATION DE LA MISSION

M. Midits, pretre de la Mission, supdrieur de la maison de Budapest, nous ecrit :

L'archiduc Joseph d'Autriche, d6cdd6 en Igo5, temoigna
un tendre et gen6reux anachement aux fils de saint Vin-

L-ARcHIDUC JObaptL D'AUTSIQItZ.

183-Ig90

cent de Paul; c'est done un devoir de pikt6 et de reconnaissance de consacrer ici son souvenir. Le pere de
1'archiduc Joseph atait le palatin (vice-roi) Joseph, qui
6tait le fils du grand-pere de l'empereur actuel FrancoisJoseph. L'archiduc Joseph, notre grand bienfaiteur en
Autriche, naquit le 2 mars 1833 et entra dhs PAge de treize
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ans au service militaire. 11 resta soldat jusqu'k sa mort,
c'est-a-dire pendant plus de cinquante ans. II se montra
soldat fort courageux ; dans la bataille de Koeniggraetz, en
1866, contre les Prussiens, son regiment fut le seal qui ne
se retira pas.
En 1864, il 6pousa rarchiduchesse Clotilde, et son mariage. fut trrs heureux. Un de ses plus grands plaisirs 6tait
desecourir les pauvres; il disait souvent: a II est vrai, je ne
puis sicher toutes les larmes des malheureux, mais je fais ce
que je puis, et aprbs ma mort beaucoup penseront a moi.
Dieu sans doute a voulu r6compenwer cette grande charit6:
it lui a donnd deux fils et plusieurs filles. L'ainee de ces
filles s'6tait marike avec Louis-Philippe, duc d'Orleans: ce
fut une grande joie pour la famille archiducale. Mais plus
grand encore fut le deuil, quand le second ils, I'archiduc
Ladislas, mourut dans un accident de chasse.
C(est alors que Dieu. qui, comme I'a dit bien des fois
M. Schlick, le premier visiteur d'Autriche,avait des desseins
particuliers sur les fils de saint Vincent de Paul en Hongrie, donna la pensee a I'archiduc Joseph de fonder une maison de mission pour notre Congregation en Hongrie. II
realisa cette pens6e en 1898, et avec une charit6 vraiment
merveilleuse. En nous visitant A Pilis Csaba, il disait: a Je
ne suis pas seulement un bon sujet de mon roi FrancoisJoseph, mais je veux aussi Wtre pour jamais un bon fils de
notre sainte Eglise; c'est pourquoi j'ai pense qu'il ne
suffisait pas que j'exerce moi-meme les devoirs de notre
sainte religion, mais que je devais aussi contribuer a ce
que beaucoup d'autres lassent de mdme, et qu'ils deviennent, par cela meme, non seulement de boas catholiques,
mais aussi de bons patriotes. C'est pour cela que j'ai
foadd la maison de Pilis Csaba, afin que les fils de saint
Vincent prdchent les virites de notre sainte foi par toute
la Hongrie et qu'ils attiient des Ames a Dieu, m6me apres
ma mort.
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En effet, afin que les fils de saint Vincent puissent travailler sans preoccupation materielle aux missions, il lear
assigna une rente annuelle et perpdtuelle; il voulut aussi
payer pour eux tousles imp6ts de la maison o6 il les avait
ktablis. - 11 disait un jour: u Je ne suis pas seulement
maintenant votre pOre; je veux I''tre aussi apres ma
mort!

Pendant sa derniere maladie, I'archiduc Joseph a beaucoup souffen, mais on ne l'a pas entendu se plaindre. II
voyait dans sa maladie I'occasion de montrer sa soumission filiale a la volonti de Dieu; et quand ses enfants et
son 6pouse pleuraient en voyant que leur cher malade
souffrait tant, il leur disait: < Ne pleurez pas, consolezvous I car en quittant la vallee des douleurs, j'eotrerai dans
le royaume de la joie Y
C'est dans ces sentiments de pi6td que I'archiduc Joseph
est mort le 13 juin i9o5. Ce jour-la, la maison de retraite
des Filles de la Charit6 a dte b6nite a Pilis Csaba.
L'archiduc Joseph pouvait dire: Bonum certamen certavi, cursum consummavi; in reliquo reposita est mild
corona justitia?

VARIETES
LE TEMOIGNAGE DE SAINT VINCENT DE PAUL
DANS

LA CAUSE DE BgATIFICATION

DE SAINT FRANCOIS DE SALES. 1628.

Les actes de ce proces de beatification sont a Rome.
M.Charles Fontaine,pretre de la Congregation de la Mission, a pris copie de la deposition faite par saint Vincent
de Paul. I1 6crit de Rome le 3o janvier 1906 :
" Le proces, d'oi j'ai tire ce qui suit, est un procis sur
la vie et les vertus du saint, fait a Paris en 1628, sous le
pontificat d'Urbain VIII, tandis que Jean-Francois de
Gondi occupait, comme premier archev6que, le siege de
Paris. Le procureur de la cour etait le P. Juste Guerin,
pratre de la Congregation des Clercs reguliers de SaintPaul. Des le ddbut des actes, apres avoir donne un sommaire de lavie, des verus et aussi des miracles de Mgr de
Geneve, il cite !es temoins qui doivent etre entendus par
le tribunal constitu6 par un d6cret de l'archeveque de Paris.
Parmi eux figurent les noms de Mgr Philippe Cospeau,
alors ev6que de Nantes; d'Antoine de Revol, eveque et
comte de D61e; d'Andr6 de Sauz&ce, -evque de Bethl6em;
du P. Jean Suffren, jesuite, confesseur et predicateur ordinaire du roi; de maitre Andre Du Val, docteur en Sorbonne et professeur royal de thdologie; de la reverende
Mire Angelique Arnaud, etc. Mais surtout nous y trouvons aussi le nom de notre fondateur, indiqu6 comme il
suit.
a Venerabilis Dnus Vincentius a Paulo Pbr. Aquensis,
Superior Presbyterorum Missionis, et in triremibus regalibus Eleemosynarius.
a Et dans un autre volume nous trouvons I'interroga-
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toire meme de saint Vincent, ou plut6t les reponses qu'il
fit aux diff6rentes questions qui lui furent posees.
a Je cite le texte mime des actes, ou Processus remissorialis Parisiensis super vita, moribus et miraculis servi
Dei Francisci Salesii, confectus Parisiis, 1628. b
Nous remercions nos correspondants : M. Fontaine qui a trouve i
la Congregation des Rites le texte de cete piece intiressante, et
les collaborateurs & qui nous sommes redevables de la traduction .
TRADUCTION

Au nom du Seigneur. AxMN.
L'an de grice 1628, le 7 avril, indiction onzieme..., dans
la chapelle de Sainte-Monique, de I'dglise des religieuses
de la Visitation de la bienheureuse Vierge Marie, de la
maison de Paris, on interrogea le tres v6enrable Vincent
de Paul, pretre de Dax, sup6rieur des pretres dela Mission,
et aum6nier des galeres royales de France, convoqu6 de
la part du R. P. Justin Gudrin, de la Congregation des
Clercs reguliers de Saint-Paul, procureur de certe cause.
II fut done appel et averti par MM. lesJuges de la gravit6
du parjure. II jura, selon I'habitude des eccl6siastiques, la
main sur la poitrine, en presencedes susdits juges, de dire
la v6ritd tant aux interrogatoires qu'aux divers articles,
icartant de la pr6sente cause tout sentiment de haine, d'intdrat, de crainte, de gain, etc.; et il rdpondit comme ci.
dessous aux questions opportunes de MM. les Juges.
A la premiere question: a Je sais que le parjure, dans
toutes les causes, mais surtout dans celles de la canonisation, est un pdche mortel tres grave que, grAce & Dieu, je
ne veux jamais commettre. a
A la deuxisme question: a Je m'appelle Vincent de Paul;
je suis pritre, quoique indigne, et superieur des prdtres de
la Mission et aum6nier des galeres royales de France, ag6
d'environ quarante-huit ans. *
A la troisihme question : a Je ne me suis pas seulement
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confesse i Piques, et y ai communie, mais me confesse
plusieurs fois la semaine, et grace a Dieu, je celbre presque chaque jour le saint sacrifice de la messe. )
A la quatrieme question : a Personne ne m'a sugger la
manikre de faire cette disposition, ni ce que j'ai i dire, et
je n'espere aucun avantage temporel de ce que je dirai dans
cette cause, mais je ne veux que la plus grande gloire de
Dieu et celle de son serviteur Francois de Sales, de son
rivant, dveque de Geneve. a
A la cinquirme question : a Grace i Dieu, je n'ai jamais
ete accuse d'un crime, ni poursuivi, ni traduit devant quel"
que juge et je n'ai jamais it6 denonc6 comme excommuni6
soit nommdment, soit publiquement.
A la sixieme question : a Je me suis present6 ici, citd par
M. Rend Ferrier, an nom des vendrables Dames, pour me
soumettre a cet interrogatoire et jurer de la vdrite de ce
que je dirai sur tout ce que vous me demanderez dans cette
cause. A
Et arrivant aux articles contenus dans la piece remissoriale, il repondit aux interrogations adress6es a leur sujet:
a Je n'ai rien i dire sur les vingt-trois premiers articles,
puisque ce qui en est 'objet n'est pas a ma connaissance. *
Effectivementsaint Vincent de Paul ne pouvait guEre connaitre les
ditails de la vie de Francois de Sales dont il est question dans ces
vingt-trois articles; mais c'est sur lea vertus du saint qu'il va parler,

Interroge sur le 24* article qui traite: De lafoi du serviteur de Dieu, Franqoisde Sales, il r6pondit:
SJ'ai eu lhonneur de jouir bien souvent de lintimiti de
M. Francois de Sales, d'heureuse memoire, eveque et
prince de Gen6ve, et de ce que j'ai appris de lui par des
relations personnelles avec lui ou par d'autres personnes
dignes de foi, qui se sont trouvdes longtemps avec lui,
j'atteste devant Dieu et Jesus-Christ que telles qu'elles vont
suivre je les tiens pour entierement conformes a la verite.

-- 266 - Et ii me parait certainement et clairement evident qu'il
a eu la foi orthodoxe dans un degri eminent, qu'il n's
recule devant aucune fatigue, poussi qu'il dtait par le desir
de sa propagation, a tel point qu'il a expose sa vie avec
grand courage i de nombreux perils pour pouvoir convertir les hiertiques, qui pullulaient depuis environ soixantedix ans dans le duch6 du Chablais, dans les baillages de
Ferney et de Gaillard, en Savoie, pris de Gen6ve, oh la foi
avait entierement disparu ; aussi, par suite de ses travaux
et de ses souffrances, plusieurs milliers d'hdretiques de ces
pays rentrirent-ils dans le giron de la sainte Eglise; ces
choses sont vraies, publiques et notoires.
a Je sais en outre que ce serviteur de Dieu avaitcoutume
de communiquer la suaviti de cette meme foi a ceux qui
'entendaient soit dans les discussions, soit dans les confessions qu'ils lui faisaient, a tel point que ses auditeurs se
rangeaient facilement et aimablement i son avis en entendant les explications claires et lucides qu'il donnait des
plus sublimes et plus obscurs myst&res; d'ou ii advint
qu'il excitait 1'admiration meme des h6ertiques qui ataient
d'abord les plus obstinis: et ceci encore est notoire et
public.
a Et je ne crois pas non plus pouvoirpasser sous silence,
ce que je tiens de sa propre bouche dans un entretien dent
ie jouis d'une facon tout intime: il me dit qu'il avaitlhabitude de verser des larmes en relisant chacun des chapitres des ouvrages qu'il avait composis, parce qu'il voyait
clairement que les choses qu'il y disait ne venaient pas de
son talent mais qu'elles itaient mises en lui par la bonte de
Dieu. Aussi une tendre affection et une certaine devotion
surgissaient-elles en moi d'une maniere bien suave; je sentais en effet que le serviteur de Dieu itait surnaturellement
inspire; ce dont j'atteste la verite.
a J'ajouterai de plus, grace i cette meme intimite dont
i'ai etC honore, qu'il m'a avoui, dans une confidence
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d'ami, qu'en prechant, il sentait lorsque quelqu'un itait
intirieurement touchk 1.
c Les faits le prouvaient. Apres le sermon, des auditeurs
qui se sentaient le ccur rempli de componction venaient
lui rapporter les paroles qui les avaient touchis. Je crois et
j'afdirme que ce temoignage est vrai. 11 avait en effet de ces
paroles bralantes qui, comme un trait ardent, enflammaient
tous les coeurs. De plus, tons ses actes, etaient autant de
discours. Ceci est public et notoire. »
Sur le 250 article: De resperance.
t Je sais et je suis certain que le serviteur de Dieu a toujours marchd vers la patrie celeste dans la tranquilliti et la
paix, avec la plus grande suavitd. II etait rempli de ceite
verTu, repoussant toute crainte, exceptd celle qui nait de
l'amour. Toujours semblable a lui-mime, il s'abandonnait i la bonid divine, sans se troubler pour n'importe
quelle epreuve, si p6nible qu'elle fit. De plus, secouru
constamment par cette esperance divine, il avait une vertu
extraordinaire pour diriger les autres: tons ceuxqui ont eu
quelque rapport avec lui, en rendent le plus beau rdmoignage et tous se felicitent de la direction recue.
c Le serviteur de Dieu a acheve sa course dans cette
igale et heureuse disposition d'esprit. Le fait suivant le
montre clairement. A l'approche de la mort, quelqu'un
lui demandant s'il ne craignait pas de mourir, il r6pondit
qu'il mettait sa confiance en Dieu. Interrog6 de nouveau,
s'il ne souffrait pas du moins de ce qu'il laissait inachevie
la congrigation de la Visitation: a Celui qui Pa commencde, dit il, l'achbvera. II I'achevera. II l'achevera. n Au passage de I'Ecclesiaste qu'on lui cita: a Oh! qu'il est amer,
6 mort, que ton souvenir est amer D, il continua de luii. La copie que nous avons sous les yeux est ici d'une lecture
difficile et incertaine.
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mtme: A l'homme qui vit en paix au sein de ses richesses. a D'ou l'on voit clairement que loin des choses terrestres, il s'attachait i Dieu seul, en qui il avait mis toute son
esperance. Recevant I'extrdme-onction avec joie, il repondait doucement i chacune des prieres. Je tiens ces details
d'hommes dignes de foi, que citent igalement ceux qui
ont ecrit sa vie. *

A l'article 26: De ramour pour Dieu. - a Le serviteur
de Dieu aimait le Seigneur d'un amour ardent. Voici les
arguments dont je tire cette assertion i

a t* De sa grande tranquilliti, qui est un signe de son
union a Dieu, ce que j'ai diligemment constati avec beaucoup d'autres;
2' De ses travaux, entrepris pour detruire le peche lequel
est contraire a la charite: conferant assidament (comme
tout le monde sait) et indifferemment avec les riches et les
pauvres, sans distinction de sexe, sur les sacrements, sure
tout sur la penitence, qui ditruit le pechi;
3° De ce que, pour procurer de plus en plus la gloire de
Dieu, il se prdtait facilemeti i dirigerla conscience de ceux
qui venaient A lui, sans distinction de personnes, tant religieux que seculiers et laiques;
t

4* Son ardente chariti envers Dieu, je l'ai constate

encore, quand j'ai vu la grande tranquilliti du serviteur de
Dieu, provenant de son recueillement devant Dieu et de
son d6sir ardent de lui parler dans lintimiti. Cest de IA
aussi qu'il tirait les sentences suaves qui venaient sur ses
levres. Ses 6crits qui en sont impr6gnis le temoignent ;
« 5" J'ai observe aussi son desir ardent de ressembler au
Fils de Dieu. Aussi le serviteur de Dieu s'y est tellement
conformd, comme je I'ai dit, que tres souvent je me suis
demandd avec itonnement comment une simple creature
peut arriver i un degrd de perfection aussi grand - etant
donnde la fragilitd humaine- et atteindreA une si sublime
hauteur ;
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N 6 C'est pourquoi, poussd par un amour divin, dont ii
connaissait la douceur, ii a publii cet ouvrage immortel et
tout A fait hors ligne De ramour de Dieu. Ce livre est un
temoin fiddle de son ardente charit6 envers Dieu. C'est un
livre admirable, qui compte autant de temoins de la suavit6
de son auteur, qu'il compte de lecteurs. Cest un livre que
j'ai eu grand soin de faire lire dans notre communauti
comme le remade universel h toutes les langueurs, un stimulant pour quiconque serait dans la torpeur, une fournaise d'amour, une echelle pour tous ceux qui tendent a la
perfection. Oh! plot i Dieu qu'il fut traiti par tous comme
il le merite! personne ne pourrait se soustraire I'action
de ce feu. *
Article 27: De son amour pour le prockain: c Je suis
certain que son amour pour le prochain fut parfait. Voici
la preuve de cette veriti.
a r. J'ai observe dans les entretiens intimes que j'ai eus
avec lui, qu'il avait un desir ardent du progres de chacun
dans la veru, et qu'il enflammait les autres comme luimeme du zele de lamour de Dieu.
* 2. II etait penitre profondiment de cette parole de
Notre-Seigneur: * Ce que vous avez fait a Pun des plus
petits de mes freres, c'est k moi que vous rIavez fait. , De
1l, il paralt clairement qu'il n'a jamais repousse quelqu'un
soit pour des affaires temporelles, soit pour des spirituelles.
Parmi les regles qu'il avait etablies pour la bonne conduite
de sa maison, ii voulait avant tout que les domestiques
n'emp6chassent personne de venir a lui.
SPour ce qui regarde sa cbarit6 pour les pauvres, sans
parler de sa vaisselle d'argent qu'il vendit pour subvenir A
leurs besoins, je ne citerai qu'un trait entre un grand nombre qu'il serait trop long de rapportertons.
a Un pretre lui ayant diclare sa pauvretd extreme, se
retirant a Pecart, il lui donna son v4tement par lequel se
font aujourd'hui beaucoup de miracles.
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« La chariti du serviteur de Dieu envers le prochain
eclate encore dans les secours spirituels qu'il prodiguait I
tout le monde et pour lesquels il ne refusait aucun labeur.
Bien plus, il entreprenait tout avec joie et entrain, pourvu
qu'il ett quelque espoir de salut, il se dipensait mime aux
depens de sa propre sante, excite par deux stimulants, 'un
provenant de son immense douleur a la vue de la perte des
Ames, rautre de son zele ardent pour leur salut. Tout ceci,
je le sais. par les entretiens intimes que j'ai eus avec lui et
par ce qui se dit publiquement.
a 3. 11 a'. pas cessi de prdcher la parole de Dieu, d'entendre ls canmssinsi
d'administrer les sacrements, de
catichiser les enfants, dansousles endroits susdits, maigr6
les nombreuses souffrances qu'il y r~oeutrak.:
* 4. Je suis encore certain de sa charite envers le prochain a cause de la grande estime qu'il avait des fideles
serviteurs de Dieu et de la douleur qu'il 6prouvait lorsque
la mor vint lui en enlever.
.5. La ferveur du serviteur de Dieu se fit jour d'une
maniere extraordinaire dans ses discours publics qui allumaient dans FI'me de ses auditeurs la flamme de la devotion; elle se fit jour aussi dans ses colloques familiers
qui captivaient tous ceux qui y participaient. II savait si
biens'accommoder a la capacit4 de chacun, en s'estimant
le serviteur de tous, qu'il ne laissait partir personne, tant
apr-es une consultation importante qu'apres un entretien
moins serieux, qui ne fat pleinement satisfait et rempli de
consolation. En repassant dans mon esprit les paroles du
serviteur de Dieu, j'en 6prouvai une telle admiration que
j'6tais portn a le croire 'homme qui a imit6 le mieux la
vie mortelle du Fils de Dieu.
Et ce qui augmentait surtout mon admiration, ce fut de
voir un personnage aussi grand et aussi considiri que lui,
occupe des plus graves affaires, se priter avec une si grande
paiK d'Ame i toutes les personnes de la condition la plus
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humble, sans 6pargner aucune peine et jusqu'a ce qu'iI
leur eut donn6 pleine satisfaction. - Ces choses sont
vraies, notoires et publiques.
A l'article 28: Des vertus cardinales.- I. De la prudence. a Je sais et de bien des manitres que le serviteur
de Dieu 6tait prudent a un degre eminent.
i. I1 avait etabli dans sa maison tant d'ordre et des
regles si justes, que jamais ii n'y eut I'ombre de relachement ou de trouble dans sa maison ou parmi ceux qui le
servaient.
a 2. 1i s• gu
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qui dpendait en mdme temps da roi de France et du duc
de Savoie que, vivant en paix avec les deux monarques, it
sut maintenir la tranquillitd dans les choses temporelles
aussi bien que dans le spirituel.
a 3° Par I'6rection et l'institution de la congr6gation des
religieuses de la Visitation de la sainte Vierge Marie, auxquelles, avec une admirable prevision et l'onction du
Saint-Esprit, en de saintes constitutions approuvees par le
Saint-Siege. il a donne une regle digne d'admiration. En
cela comme dans tout ce qu'il faisait, pour rectitier son
intention, ii dirigeait vers Dieu comme vers le but supreme
la poursuite non seulement de son salut propre, mais aussi
de celui de ses infdrieurs dont il avait toujours grand soin.
<4° Pour faire eviterdes proces et pour calmer les eprits
surexcitis, ii deploya une prudence extreme. II rdsolut
toutes les difficultes meme les plus compliqu6es avec tant
de clartn; il savait si bien repandre la lumiere sur toutes
choses, que tout le monde etait dans Padmiration, et ne
pouvant r6sister, se rendait i ses sentiments.
a 5" Sa prudence parait aussi dans le changement des
&mes qu'il avait sous sa direction, car l'experience a prouve
que celles qui etaient dirigees par le serviteur de Dieu, ont
fait en peude temps, de tels progres dans les choses spirituelles, que par un heureux changement de dispositions,
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elles en.venaient i hair ce qu'elles avaient aimi et i aimer
ce qu'elles avaient hai.
c 6 Enfin sa prudence parait en ce que toutes choses 6tant
bien disposdes, il y inspirait, par ses salutaires avis, conme dans un corps un stimulant d'amour qui en etait
comme le souffle de vie.
II. De la justice. < Selon la volonti de Dieu, toujours
tout a tous, dans la paix de l'Ame la plus profonde, il observa fidelement la residence en son diocese, s'acquitta de
sa charge avec vigilance, et timoigna toujours de son ob6issance au Souverain Pontife et i ' glise; il fit preuve de
reconnaissance et d'un profond respect pour les bienfaits
qu'il avait requs de Dieu, dont il s'efforSa d'accroitre la
gloire par I'eclat de tous les bons exemples qu'il donnait.
En sorte qu'il fut pour tous un sujet d'admiration.
a Enfin il n'accordait des b6ndfices qu'I la capacite et il
s'efforqait de n'y nommer que des personnes recommanda-.
bles; et se conformant aux d6crets du concile de Trente,
il ne donnait de charge eccl6siastique qu'aprbs s'etre assure
de l'intdgrit6 de la vie et des maeurs des postulants; de plus
il les soumettait a 1'examen. Ces choses sont vraies, publiques et notoires. a
III. De la vertu de force du serviteurde Dieu. a Quelle
fut la force de son ame, on en est assure par les rudes travaux que pendant toute sa vie il a entrepris et menes i
bonne fin; au reste, je le tiens de personnes dignes de foi,
surtout en ce qui concerne la conversion des her6tiques
tant du Chablais que de Geneve, oh il se rendit plus d'une
fois sur l'ordre du Souverain Pontife, et cela au grand
peril de sa vie, ne reculant devantaucune difficultd. C'6tait
surtout pour ramener dans le giron de 1'Egiise l'heresiarque Theodore de Baze, suivant I'avis qu'il en avait requ
du Souverain Pontife, et aussi pour procurer la gloire de
Dieu en travaillant au salut des Ames, et en administrant
les sacrements de p6nitence et d'eucharistie. s
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IV. De la temperance. * Je suis le t6moin oculaire de la
moderation dont il usait pour apaiser les passions aussi
bien que les plaisirs de l'ame, s'abstenant pour cela des
choses qui lui paraissaient superflues pour son corps, quoique d'autres les considerassent comme necessaires. II dtait
le maitre des passions de son ime et de tous les mouvements de sa raison, A ce point que non seulement il observait toujouls la meme r6gularit6 de vie, mais encore qu'at
cun trouble n'apparaissait sur son visage dans les circonstances de bonne ou de mauvaise fortune. i
A 'article De la chastelt. c La chastet6 tait tellement
a cceur A ce serviteur de Dieu, que pour tout le monde et
pour moi, nous ravons toujours regarde comme vierge.
J'ai appris de personnes dignes de foi, et ceux qui ont
ecrit sa vie rapportent que des femmes ont essay6 de le
tenter par leurs flatteries, mais sur ses avertissements, elles
le laisserent, se retirant remplies de componction et versant des larmes de repentir. •
A 'article 3o : De I'humilitd. a Pour dire beaucoup de
choses en peu de mots, il ne faut pas oublier que le
serviteur de Dieu rendait i chacun rhonneur qui lui 6tait
do. I1 etait toujours dispose A accueillir un conseil. Son
jugement lui semblait moins str que celui d'autrui, et s'il
esperait leur procurer quelque profit spirituel, I'humble
condition des gens, n'dtait jamais pour lui un sujet de
s'eloigner d'eux. Bref, le serviteur de Dieu me parut toujours un parfait et trbs vdritable modele d'humilit6. »
A 'article 3 : De la patience. a J'ai rencontre chez lui
une patience admirable : aucune injure ne pouvait le contrister, aucune douleur l'abattre, aucune infirmit I'arrdter.
Qu'on le molestAt ou le persdcutat, son ame courageuse
supportait tout. Les affronts, les tentations de outes sortes,
il les recevait avec joie pour Jdsus-Christ, les regardant
comme un gain considdrable. 11 desirait suivre les traces
du Christ et souffrir pour lui; enfin, tenant son ame entre
18
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ses mains, ii 6tait toujours semblable A lui-meme.
A P'article 32 : De sa douceur. a La mansu6tude de ce
serviteur de Dieu itait admirable, et elle brilla en ce que
jamais il ne se laissa dominer par la colbre; il la rdduiit i
se soumettre toujours A la raison, si bien qu'on disait par,
tout qu'il n'avait point de fiel. Les mndecins pourtant ont
affirm6 le contraire, et selon eux, c'dtait par la force de la
vertu qu'il reprimait sa colire; ils furent A la fin forces de
se soumettre, car apris avoir ouvert son corps, ils trouvrent le fiel change en petits cailloux. J'en ai vu quelquesuns conserves comme reliques; ceci est vrai, public et
notoire. a
Pour I'article 33 : De son oraison. - c Je sais, qu'entre
tous ses exercices spirituels il apportait un soin tout particulier a la priere, tant mentale, que vocale. II priait avec
tant de recueillement, 1'Ame si tranquille et si calme, qu'au
choeur oh il assistait avec les chanoines pour reciter l'office
divin, il attirait tous les regards, et excitait A la pi6t6a &
la devotion, tant il entrait dans la composition de son corps
et de son Ame, de modestie melee a la graviti. J'ajoute que
sur le point de c616brer le saint sacrifice de la messe (ce
que, d'ailleurs,malgre ses occupations tres considerables,
il n'omettait jamais), il se recueillait avec la plus grande
suaviti, et son esprit etait libre de toute distraction. Jusqu'a la veille de quitter cette vie et d'aller dans le sein de
Dieu, ii r6citait chaque jour le chapelet en l'honneur de la
bienheureuse Vierge Marie avec une singulibre devotion;
meme il etait si applique6 la m6ditation pendant cet exercice que les paroles ne peuvent 1'expliquer. Ces choses sont
vraies, publiques et notoires.
A i'article 34 : De I'amourpour ses ennemis. KLe serviteur de Dieu pratiquaitconstamment cette vertu;en aucune
circonstance, on ne le vit y manquer; de multiples exemples
I'attestent; je n'en rapporterai qu'un que je tiens d'une personne tout Afait digne de foi et tres vertueuse. Un homme
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de la noblesse soupconna, a tort, le bienheureux Francois
de Sales d'avoir pouss6 un homme a leguer par testament
quelques biens au couvent de la Visitation de sa ville. Le
visage menaqant, des injures grossieres a la bouche, ilentra
dans la chambre du saint, et, s'avancant, se priparait meme

a le frapper du poing dans le visage. Se souvenant plus
tard que le serviteur de Dieu 6tait rest6 calme et maitre de
lui-meme, il revint tr6s contrit et confus et lui demanda
pardon A genoux. Le bienheureux le releva avec douceur :
c J'avais d6ja oublie, dit-il, et ce fut dans les termes les
plus aimables qu'il lui parla. a

A 'article 35 : De son #ilepourlafoi et la predication
de la parole de Dieu. a Ce serviteur fid6le de la famille,
sur laquelle I'avait 6tabli le Seigneur, passa sa vie i donner
avec soin des entretiens spirituels, parlant a chacun suivant
sa capacitE : il pr&chait aux grandes personnes et faisait le
catechisme aux petits enfants (ce qu'il ne cessa jamais de
faire). Son zile et sa pietd 6taient si grands qu'il ecrivait de
sa propre main des instructions pour que les enfants puissent preparer ce qu'il devait leur expliquer. Les petits
enfants lui obbissaient avec empressement, charms qu'ils
6taient par la grande douceur qui, suivant son habitude,
lui faisait tout couter, De cette maniere de faire provinrent des fruits tres abondants : ombre d'herCtiques, saduits
par ses paroles, se convertirent; de nombreux pecheurs
revinrent a un genre de vie meilleure. Ces faits sont vrais,
notoires et publics. w
A 'article 36: Des cmavres de misericorde. aAutant qu'iJ
le pouvait, ilvisitait lui-meme et consolait tous les malades
sans distinction; c'est avec une grande largesse qu'il leur
distribuait ses hiens tant dans les maisons particulirres et
les prisons que dans les h6pitaux; il satisfaisait tous les
desirs; il soulageait.les pauvres par ses aum6nes, r6confortait les faibles, calmait les affliges par la grande douceur
dont il etait plein; les d&lices spirituelles devenaient le
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partage des aliiigcs; ses paroles celesses fortifiaient les es-

prits tortures: ii les exhortait a supporter courageusement
leurs peines et avait pour eux une tendre compassion;i
ceux qui le demandaient it adminisirait lui-mime lessacrements: ces faits sont vrais et on les raconte communement.
A 'article 37: De rarrangement des procks et dem6is.
* J'ai iouche ce sujet a Yarticle 28. Je rapporterai ici cet
exemple, entre autres, de la renommee que le serviteur
de Dieu s'etait acquise par son zele a accorder les parties,
a les reconcilier et qui plus est, a apaiser les ames ellesmemes, une fois le ditf~rend rIglk, renommee qui taisait
venir a lui jusqu'aux heritiques. L'un de ces derniers
ayant une difficulti a trancher avec le comte de SaintAlban, le pria d'etre arbitre ; le serviteur de Dieu reussit
si parfaitement et avec tant de bonheur, que chacun, catholique et heritique, se trouva, - chose rare pourtant,
-

&tresatisfait du jugement. 1

A 'article 38 : De la religion. a I1 possedait grave, en
son cceur, et a un degre eminent, la veru de religion qui
dclatait dans toutes les actions de sa vie, mais surtout dans
ce qui touchait au culte divin, aux mysteres sacris, enfin
a ses fonctions, - et cela tant en son paniculier qu'en public. Aussi, qui le voyait, etait frapp6 de son recueillement
profond et en meme temps aimable, de sa gravit6 simple,
de sa religieuse attention, de ce qu'il avait de majestueux
dans son humilit6, et ii n'6tait pas difficile de s'apercevoir
de suite qu'en tout ce qu'il faisait il etait penetre des mysteres sacres. Son exemple le distinguait tellement qu'il
attirait tons les regards, qu'il les ravissait d'admiration et
les embrasait de devotion.
- Etencore,jecrainsd'etre demeur6,devant Dieu et devant
les anges, au-dessous de la v6rit6, en cc qui regarde fardeur qOe 'amour de Dieu lui inspirait pour le culte divin.
L'onction de sa bont etait A ce point ddbordante, que son
exemple emplissait d'une heureuse douceur ceux qui
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jouissaient de son entretien. Moi-meme j'eus part a ces
delices; et, je m'en souviens, j'6taisdepuis six ans eprouvi
par la maladie, le souvenir m'en revenait souvent a l'esprit et alors je me disais : Combien dolt 6tre grande la
bont6 de Dieu! Combien vous devez etre bon, 6 mon
Dieu ! puisque tant de douceur est en Francois de Sales,
votre creature ! Tous f'ont eprouve, et c'est la commune
renommee. )
A l'article 39: De la resignation en Dieu. a Ce serviteur de Dieu, je le tiens de source certaine, etait dou6 d'une
tres haute prudence, prudence qui n'6tait pas tant naturelle
que surnaturelle, don de Dieu lui-meme, qui lui permettait de discerner les mouvements intdrieurs de l'ame et
ses replis les plus secrets. II fut invite un jour par le superieur d'une communaut6 dont, par respect, je tais le nom,
i vouloir bien entendre en particulier ce que disait un
novice. Interroge ensuite sur ce qu'il en pensait, il r6pondit: ( J'ai bien peur qu'il ne faille pleurer sur ce jeune
a homme. Le malheureux,en effet,apostasia dans le courant
de I'annie, quittant la religion. On l'annonqa au serviteur
de Dieu, lequel g6mit; puis s'6tant un peu recueilli il dit
en reprenant son ide : c J'espere que la mis6ricorde de Dieu
t suivra enfin. Son esperance ne fut pas vaine, car peu de
temps apres, le jeune homme touchi de repenrir revint i
la maison qu'il avait quittee, et on l'y recut, les yeux baignds de larmes. Ce fait est v6ritable et rapporto par ceux
qui ont crit sa vie. o
A 'article 40 : Sur le discernement des esprits. Le v6n6rable M. Vincent de Paul, interrog6, ne rdpondit rien.
A 'article 41 : Sur la magnanimitdd'esprit. I1 dit: c La
magnanimit6 du serviteur de Dieu parut dans les actions
heroiques et difficiles qu'il a accomplies, aussi bien dans
Padversit6 que dans la bonne fortune. Son esprit ne s'y
trouvait ni affaibli ni exalte, car il montrait une 6gale douceur, un courage egal au milieu des puissants, des her6-
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tiques et des m6chants qui attentaient a sa vie. Toujours
d'un caractere egal, loin de s'attacher A la terre, il rap.
porait tout a la gloire de Dieu et
I'utilit6 de 'Eglise,
ayant 6gard a son propre salut et h celui de son prochain.
Mais en toutes choses gardant son calme, ii sut conserver
son coeur humble dans la prosp&rite, ardent et genereux
dans le malheur.
* Ces choses sont vraies et publiques. »
des dmes qui lui itaient conA 1'article 42 : Sur le #(le
feies. a Le zele des Ames confides i ses soins enflammait
non seulement le coeur du serviteur de Dieu, mais le brllait au point de n'6pargner rien pour leur salut. 11 n'y eut
rien qu'il ne tentit, rien qu'il n'essayat. Pour lui-meme il
ne s'Cpargnait pas, surtout quand il s'agissait de ce devoir.
Ainsi il itait tout entier a entendre les confessions, meme
an peril de sa santd, sans distinction de personnes ou de
sexes, a un tel point qu'il excita I'admiration de ses amis
et de personnes recommandables, car, quoique surcharge
d'incommodit6s et de peines necessairement attachees au
ministere de la confession si fecond en doux fruits pour
Dieu, il acceptait toutes ces difficult6s. Ceci est vrai et
public.
A 1'article 43 : Du rele pour laperfectiondes religieuses.
SLe fidele serviteur de Dieu se plaignait amarement de ce
que les 6pouses du Christ etaient honteusement sous la
domination de I'ennemi. Aussi, portd par son zele, il mit la
main A une oeuvre par laquelle il pouvait delivrer les ames
de cette tyrannie si perverse, pour les conduire A la liberte
des enfants de Dieu. II y reussit, car il r6forma nombre de
maisons religieuses, mais il ne les riforma pas toutes, ce
qui aurait t6 son plus grand db6ir, lui qui ne voulait rien
laisser A 1'ennemi du genre humain•, surtout des personnes
religieuses.
*Et comme il voyait que retablirlacl6turedanscertaines
maisons religieuses oiiil y avait des scandales, et les rame-
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ner sous leur propre regle serait une chose difficile, il
institua sous l'action de I'impulsion divine la congregation
des religieuses de la Visitation de la bienheureuse Vierge
Marie, qu'il 6tablit sur de si saintes constitutions approuvees par le pape Urbain VIII, que,comme d'un jardin tres
agreable, s'exhalent des parfums tres suaves : ainsi sont
attirdes les Ames, et il fonda vingt-huit monastires; ces
choses sont vraies et publiques. *
A 'article 44: Du ale pour les dmes en gindral. a Le
serviteur de Dieu ne pouvait cacher dans son coeur le feu
de son zle; car quelquefois il s'echappait. II ecrivait en
ces termes a une personne de qualiti, Mme de Chantal,
fondatrice et superieure de plusieurs maisons de la congregation dela Visitation de la bienheureuse Vierge Marie:
a Que ce travail entrepris pour le salut des Ames me
icausede joieet de satisfaction ! Aussi n'est-ilpasdtonnant
qu'un si grand nombre d'Ames et venant de tant de provinces, attiries par cette douceur spirituelle, se mettaient
sous sa direction.
( Mais cethommeplein de ferveur pour le salut des Ames,
se voyant incapable de secourir unsi grand nombre d'ames
seculieres ou religieuses et de toutes regions, poussi par un
dessein du ciel, s'appliqua malgrd ses nombreuses occupations a composer un livre intitule: Introduction a la vie
devote, atin d'aider ces Ames et toutes celles qui cherchent
la vie spirituelle.
SCe livre paru, on le trouva si beau, si utile et si ndcessaire que quand le serviteur de Dieu passait en quelque
endroit que ce soit, mfme dans des regions dloigndes, les
personnes qui le voyaient s'dcriaient en le montrant du
doigt: a Voila le grand M. Francois de Geneve qui a ecrit
Sle livre de l'Introduction a la vie devote. 3 Ces choses
sont vraies et publiques. a
A l'article 45 : Du mepris du monde. a Ce serviteur de
Dieu qui n'avait du go0t que pour les delices divines, me-
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prisait proiondement les biens terrstres taut estimes par
les hommes. C'est ainsi qu'il refusa beaucoup de bednfins
et de pensions qu'on lui avait offerts. Solliciti cinq fois pr
ie roi de venir tn France et de quitter sa charge, it oe selaissait pas seduire malgre les magnfiques promesses du roi
11 meprisait sincerement les honneurs et les dignites pour
travailler seion son desir plus librement i la plus grande
gloire de Dieu etau saiut des nes.C'est pour cela,je pense,
qu'il a 6crit dans une de ses lettres : J'ai pr6fere eire ignore
* dans la maison de mon Dieu plut6t que d'habiter dans les
u tentes des pecbeurs. Ces choses sont vraies et notoires. v
A 'article 46: Du libre acces qu'il donnait d tout Ie
monde. , Ce pasteur aimable, comme je Pai deja dit, d&fendait a ses serviteurs de refuser lentree a quiconque
voulait le consulter, de quelque condition qu'il fat. II
admettait tout le monde egalement avec un visage doux et
souriant; il ne considkrait pas les personnes, mais les Ames
de ces personnes, et dans ces ames ii reconnaissait et respectait l'image de Dieu. Ces choses sont vraies. '
Sur 1'article 47 et jusqu' l'article 52 inclusivement,
M. Vincent interrog6 repondit : a Je n'ai rien a dire sur les
choses qui sont contenues dans ces articles, d'un c6ti, parce
que beaucoup de taits en question me soont inconnus, de
L'autre c6te, parce que j'ai d6ji dit dans les autres articles
ce qui m'est connu.
Aux articles 53 et 54: Du culte et des reliques. c Je sais
que, aussit6t apres la mort du bienheureux serviteur de

Dieu, ii y a eu une grande affluence de gens pres du liet
ou it itait expose, et qu'ils linvoquaient pieusement prosterns a genoux, et I'honoraient comme un saint; qu'ils
emportaient comme reliques tout ce qu'ils pouvaient, soit
des gouttes de son sang, soit des pieces de ses vetements,
que beaucoup de miracles s'operent par ces reliques ; quelques uns sont mentionnis par les hommes pieux qui oat
dcrit la vie du serviteur de Dieu. *
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Interrogi sur les autres articles, il repondit: a Je sais
que de nombreuses provinces oat une grande divotion
pour le serviteur de Dieu A cause de 1'estime que l'on fait
de sa sainteti et a cause de la multitude des miracles; et
voici un deceux qui se sontopires publiquement. Une religieuse de la congregation de la Visitation de la bienheu
reuse Vierge Marie de cette ville, prise d'un mal inconnu.
vomissait des blasphemes contre les saints, le tres saint
sacrement de I'eucbaristie, contre Dieu mime, toutes
les fois qu'on lui faisait celibrer leurs louanges, des blasphemes, dis-je, et des maledictions execrables quand elle
s'approchait de la sainte communion, et elle les prof6rait
d'un ton de voix tellement distinct que les assistants pouvaient l'entendre facilement. La rveirende superieure,
pleine de compassion et de douleur, tenta tous les remedes:
elle consulta des prilats, des religieux, tous ceux qui etaient
connus comme verses dans les choses spirituelles, et, sur
leur conseil, des medecins; mais comme leurs remedes restirent sans efficacit6, ladite supirieure recourut enfin a
l'intercession du serviteur de Dicu : elle applique une partie de son rochet sur le bras de la malade et F'insaant la
religieuse est delivree, son Ame commence a jouir d'un
grand calme, 'appetit et le sommeil qu'elle avait perdus
lui reviennent : bient6t elle recouvra pleine guirison. Elle
jouit d'une bonne santm, d'un jugement sain et clair, de
facon a pouvoir exercerles principales fonctions de la communautd, comme si elle n'avait rien eprouve. Maintenant
elle a la direction des novices. Tout ceci est absolument
vrai, je le tiens de la religieuse elle-mdme et de sa superieure, quand j'ai 6te faire la visite de leur maison. a
Et, pour dtre plus certain de la vdrite (moi notaire), en
presence de MM. les juges, j'ai relu, mot a mot, clairement
et distinctement, la deposition susdite sur I'ordre desdits
MM. les juges. Le temoin lui-meme (M. Vincent de
Paul) m'entendant, dit et affirma de nouveau que les
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choses susdites ont it et sont vraies, publiques et notoires
et que l'opinion publique en parle de la mdme manire.
Et, pour qu'on y ajoute foi, le temoin lui-meme, diposant ces faits, a souscrit de sa propre main en presence de
MM. les juges qui, eux aussi, ont signd de leur propre
main, et moi, notaire charge de cette cause, j'ai souscrit et
signi de ma propre main; et pour qu'on y ajoute plus de
foi, j'ai apposi ma signature habituelle de notaire.
Fait a Paris, l'annde, les jours, le mois, sous Findiction
et le pontificat que dessus.
Ainsi signe sur la minute originale des prisentes.
Moi, Vincent de Paul, pretre du diocese de Dax, en Gascogne; j'ai ainsi deposi pour la vdrit6, et rendu temoignage.
Vincent de Paul. Nous, Andre Frtmyot, P. Arch. de Boarges, juge subdilgue. Moi, Denis Le Blanc, vicaire general et official de Paris, juge subdelegue. Et Bauduoyn,
depute pour cette cause.
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BIBLIOGRAPHIQUES

275. La Mission de Jean-Jacques Olier et lafondation
des grands seminaires en France, par G. Letourneau,
cure de Saint-Sulpice. In-i2 de xii-378 pages. Paris, Lecoffre, 9go6.
Outre son objet special, et qui a surtout un intiret de famille,
c'est i dire le r6le rempli par M. Olier, le livre dont nous venons de
citer le titre a un objet d'un int6ret plus g6neral et beaucoup plus
important: c'est une etude sur ce que sont les grands s6minaires en
France. Un canoniste tres distingud, M. I'abbi Boudinhon, professeur a l'lnstitut catholique de Paris, en rendant compte du livre,
a d6gagd cette vue gendrale et a donne lui-mdme son appreciation.
Nous citons intdgralement ce qu'il a dcrit sur cc sujet dans Ie Canoniste contemporain, n* de janvier 19o6: on entendra un temoin
parfaitement renseignd et un appr6ciateur competent: ii donne la
raison de ses appriciations.
a L'historien, dit-il, et Ic canoniste trouveront egal profit, a la
lecture de cet ouvrage, destine a justifier, moins par des raisonnements que par I'expose impartial des taits, la situation actuelle des
senminaires de France. L'organ'sation de ces pepinieres du clerge a
et6 en ces derniers temps 1'objet d'assez vivcs attaques; les uns se
plaaant sur le terrain du droit canonique, ont pretendu que nos
seminaires n'etaient pas administres et diriges en conformite avec
les lois de lEglise; d'autres ont cru trouverdans I'histoire la preuve
que les fondations de saint Vincent de Paul et de M. Olier auraient
entrav leI d6veloppement des seminaires de fondation episcopale,
et que la direction donn6e aux seminaires de France par MM. de
Saint-Sulpice et de Saint-t.azare n'aurait paset6 pleinementconforme
A l'esprit de 1'Eglise et du concile de Trente. II etait bon qu'i ces
attaques injustifiees un ccrivain competent par sa situation et son
experience vint opposer une refutation d autant plus solide qu'elle
est plus document6e et plus moderee dans la forme; c'est ce qu'a fait
M. le cure de Saint-Sulpice, et tons les lecteurs de son livres'accorderont A reconnaitre qu'il a parfaitement atteint son but.
*II est bien wrai que Ie celebre decret du concile de Trente prescrivant 1'6tablissement des seminaires est la soule loi generale en
vigueur sur cet important sujet. 11est tres vrai encore que, sur plusieurs points, la pratique franfaise ne repond pas exactement aux
indications du concile. Mais ce serait une etrange maniere d'entendre
le decret conciliaire que de subordonner le but prescrit aux moyens
ind iques pour 'atteindre, et de regarder comme un manquement
coupable certaines modifications necessitees par l'insucces des premieres tentatives qui se rapprochaient davantage du texte de Trente.
Car c'est un fait, devant lequel il faut s'incliner, bien qu'on puisse
en proposer diverses explications, que les tentatives faites en France,
depuis la cldture du concie de 1 rente jusqu'i 1641, ont complete-
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ment echoui. Ft si 'uon voulait reussir en 1641. ii fallait bieninnover de quclque facon.
c Que si I'on envisage successivement les prdtendus mnquements
i la loi canonique dent se seraient rendus coupables les tondat~utr
et dirccteurs de nos seminaires, on verra sans peine qu'il est lacile
de repondre et de justifier a pratique francaise. II est inexactde dire
pour commencer, que Ie concile ait interdit de confier la direction

des siminaires i des reigieu : ii se contente de
ii ne formule aucune exclusion, et dis le temps
des seminaires confids aux jesuites. Ajoutez que
Sulpice ne sont pas des religieux el que ceux de

n'en rien dire, mais
de Pie IV. on trouve
les prdtrcs de SaintSaint-Lazare encore

aujourd'hui ne sont pas des reguliers a. - De ce que le concile
parle d'admettre au sdminaire des enfants i partir de douze ans, on
n'est pas en droit de conclure qu'il interdit la separation entre tes
humanistes e
thleologiens; ddji saint Charles Borromee I'awit
introduite, et Rome n'a jamais timoignE le desir de voir fusionner
nos grands et petits sdtninaires. - Ce n'est pas aux Congregations
qui ont acceptd la .iirectiin des sdminaires qu'il faut attribuer l'absence des commissions du chapitre et du clergd institudes par Ie
concile pour I'administration spirituelle et temporelle des seminaires; le reproche, s'il faut le faire, atteint tout 1'piscopat francais;
d'ailleurs la conduite de celui-ci est justifiable, soit parce que le
clerge n'a guere contribui par la taxe prevue a 1'entretien des seminaires, soit parce que chapitreset clerge se sont montrcs longlemps
les adrersaires plut6t que les amis de la nouvelle institution. - Entin
la pratique suivie pour les confessions des ileves de nos seminaires,
grace aux sages mesures qui FIont toujours accompagnee, echappe
a tout reproche et n'a jamais etc critiquie par l'autorite competente.
Ce resume des conclusions de I'auteur m'a entraine plus loin que
je ne pensais, et ne me permet pas d'msister sur la panic speciale
consacree a la mission prov dentielle de M. Olier. Mais nos lecteurs
sauront la gouter et l'estimer a sa valeur. Et ils remercieront M. Letourneau d'avoir ainsi mis en pleine lumiere l'oeuvre du venerable
fondateur de Saint-Sulpice, i qui le clergd de France est redevable,
dans une si large mesure, de sa formation sacerdotale, laquelle, a
tout prendre, pent soutenir toute comparaison. - 1Bouma300 .

276. Regulamento de vida sacerdotal (Paulo Gontier),
tradujidoporJose-MariaMachado, C. M. In-18, Porto,
1906.
L'excelent livre de M. Paul Gontier, pr6tre de Saint-Sulpice,
Reglement devie sace dotale, a etc traduiten portugais par M. J.-M.
Machado, prdtre de la Congregatton de la Mission. Dans une lettrei. Le texte portait: a et ceux de Saint-i.azare ne I'ont pas 6ti tout

d'abord [des religieux].. - Encore maintenant ils ne le sent pas,
IUs sont des pretres seculiers lids par des vwux simples; mais ils ne
sont pan des religieux et n'appartiennect pas an clerg6 regulier.

(Note des Annales).
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pjedace due a la plume autorisde de l'auteur de A Palawra do SeuMador, I'ouvrage et la traduction sont ainsi justement loues: a Je
46sire ardemment que cet ouvrage ait sa place k c6td des bons livres
uassi bien dans la bibliotheque des jeunes sdminaristes demon pays
(Ie Portugal) que dans celle de mes confreres dans le sacerdoce ; et
je fais les voeux les plus sinceres qu'il y soit mis moins pour orner
les rayons de la bibliotheque, que pour etre consulti et meditd a
lossir, car il eI merite. - Pour ce qui touche la traduction, j'ai i
vous dire, mon cher M. Machado, que je I'ai trouvie non seulement
-bonne, mais tr6s bonne, faite avec une fidelite scrupuleuse et une
Afaectueuse application; on y constate combien son auteur d'une
part salt parfaitement le franjais, et connait d'autre part les nuances
si ddlicates denotre idiome portugais. a
Le traducteur a opportunement enrichi son travail de notes pour
I'adapter au pays pour lequel il le publiait. On y sent combien ii
s'intiresse lui-mgme A tout ce qui pent etre utile an clerge, par
-exemple dans les renseignements qu'il donne (p. 112) en indiquant
qu'on peut recourir a lut (Calgada de Arroyos, 38, a Lisbonne) pour
tout ce qui concerne 1(Euvre de I'Unio apostolique tres louee par

Pie I et par Leon XIII.
Plusieurs de Nos seigneurs les archeveques et eveques du Portugal
-ont approuvd et vivement loud la publication de ce livre.

277. Homilia selecta Mar-Jacobi Sarugensis, quas
edidit Paulus Bedjan, congr. Missionis, Lacarista. 2 vol.
in 8. Paris, Leipzig, 1905.
Continuant la serie de ses publicationschaldeennessi importantes,
M. Bedjan 6dite aujourd'hui les Homelies choisies de Mar-Jacob de

Sarug.
II donne dans son Avant-propos des renseignements sur Jacques
4de Saroug et sur les pieces contenues dans les deux importants

volumes prdsentis an lecteur. En voici quelques lignes.
*On a deja beaucoup &crit sur Jacques de Saroug, I'un des plus
illustres&crivains deSyrie. lacques naquit i Courtam, sur I'Euphrate,
'an 45i de notre dre. Apies ses etudes faites A la celebre ecole
d'ldesse, il fut nomm6 chorevique i Haura, dans le diocese de Saroug, et i l1ge de soixante-huit ans, en Pannie 51g,il devint eveque
de ce diocese se fixant i Batnan, of se trouvait le siege episcopal.
11 y mourut deux ansapres, en 52 r.
S... J'ai pris quelques-unes de ces homilies A la biblioth6que Valicane lors d'un voyage A Rome en 9go3. J'en ai fait copier quelques
autres i la Bibliotheque nationale de Paris. Le reste m'a edt fourni

par Mgr Graffin qui a eu lobligeance de me communiquer une
partie de la belle et pricieuse collection qu'il rdunitdepuis plusieurs
.anices et qui eat plus riche que celles que rossadcnt la plupart des
bibliotheques publiques. a Toutes ces homilies sont inidites. Cette
publicationde M. Bedjan a itd d6jA fort lou.e en Europe et en Orient.
278. De 'imaprimerie des Missionnaires lazaristes d'Ourmiah, en
iPerse, vicm.de sortir une Grammaire de la laxgue chaldeemwe mo-
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derne,dialected'Ourmiah;in-8de 17' pages, igo5. C'esti lademande
des missionnaires lazaristes que Mgr Thomas Audo, archevfque
chaldden catholique d'Ourmiah, a compose cet utite livre classique.
Lui mame dans une preface ecrite en franFais donne ces interessants
details, apres avoir fait observer qu'on n'avait encore aucun ouvrage
dece genre pour le dialecte d'Ourmiah :
a La langue chaldeenne vulgaire, en quelque endroit qu'on la
parle, est une langue melangie it beaucoup d'autres.
- Elle cessa d'etre en usageA I'6poque oi les Arabes impos&rent i
la fois et leur domination et leur croyance religieuse. Alors la nation
chaldeenne fut amoindrie et comme absorbee par I'islamisme. ues
Chaldiens des villes de Turquie, d'ailleurs peu nombreux, substituerent a leur langue le turc on I'arabe. Les autres, c'est-i-dire ceux
qui conseriEeat leur idiome national, se repartirent dans quelques
villages de la vallee de Mossoul, des rnontagnes du Kurdistan et des
plaines d'Ourmiah et de Salmas. Mais leur fafon de parler est fort
differente, bien que le fond de la langue soit identique. Le dialecte
d'Ourmiah est sans contredit le plus important. Quoi qu'il en soit de
ses defauts, le dialecte chaldeen de la plaine d'Ourmiah est cependant digae d'eloges. II poss6de deja une orthographe, il est simple,
sa prononciation est facile, mime pour les mission-mires etrangers.
Peu A peu il se debarrasse de ses elements etrangers et se perfectionne, grice aux imprimeries americaine et francaise. Depuis quelques annees elies ont propag6 livres et journaux. Les anglicans et
les orthodoxes russes, nouveaux venus, out suivi cette voie. a
M. Chatenet, missionnaire lazariste a Ourmiah, nous 6crit en envoyant un exemplaire de cet ouvrage: a La Grammaire de langue
chaldeenne, qui vient de sortir de nos presses il y a environ detix
mois, est un livre depuis longtemps desire, tres attendu, et qui, grace
A la competence de I'auteur, contente actuellement tout le monde.
Nos eleves Font entre les mains: protestants et russes orthodoxes
sont venus en prendre bon nombre d'exegpplaires. Prochainement
une seconde edition s'imposera.
a Nous nous mettons a I'etude du dictionnaire frangaci-chaldeen.
a Ce dictionnaire nous demandera deux a trois ans de travail;
encore, lorsqu'il sera termind, faudra-t-il trouver les fonds necessaires a l'impression. Ce n'est pas facile, comme toute autre chose d'ailleurs, dans nos missions. a

279. G. de MONTGESTY. Temoin du Christ. Le bienheureux Jean-Gabriel-Perboyre. Un vol. in-8. Paris, Lethielleux, 1905.

Soldat du Christ. Le bienheureux Franfois-Rdgis Clet,
martyrisd en Chine. Un vol. in-8.
Hdrault du Christ. Mgr Justin de Jacobis, premier

Vicaire apostolique dAbyssinie. Un vol. in-8.
De ces troisourrages dont nous transcrivons 'anaonce, le premier
seul a paru: lorsque les autres volumes auront da6 publids 4oi* don-
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nerons a nos lecteurs un compte rendu de la biographic ie ces trois
hommes vraiment apostoliques.
28o. C'a eti une heurcuse inspiration aux Filles de la Charitd qui
oat leur maison centrale ou provinciale an Paseo de Martinez Campos, 12, a Madrid, de publier pour lea 6coles qui leur sont conflies
des manuels qui contribuent d'une manidre tres heureuse au succds
de leur enseignement. L'ex6cution a parfaitement repondu & leur
dessein, et leur succes est atteste par ce fait, que, pour plusieurs
volumes, il a fallu faire faire presque masiut6 uae seconds at une
troisi~me 6didios. Leurs compagnes de France etaient deja entrres
dans cette voic et avaient public plusieurs de ces manuels qui leur
font veritablement honneur.
Voici la liste des volumes publi6s a la maison des Filles de la Charite de Saint-Vincent-de-Paul i Madrid:
Nuevo curso simultaneo de estudios de primera ensenana. Curso
preparatorio;primertrimestre. Tercera edicion, corregida y aumentada. Madrid, Paseo de Martinez Campos, 12. In-12, 19o5.
Id. Secundo trimestre; 2 edicion. In-12, 1902.
Id. Tercer trimestre. In- a, 1902.

id. Curso elemental. Primer trimestre. In-ni, 1902.
Id. Seccudo trimestre. In-i2, 9go3.
Id. Tercer trimestre. In- 2, 19o4, - Voici la table de ce dernier
volume; c'est le plus 6tendu de cette sarie, ii est vrai. II contient:
i* Un abreg d'Histoire sainte.
2*Histoire d'Espagne.
3"Grammaire.
4° Notions de style.
5* Mlorceaux choisis de litt6rature.
6* Arithmdtique.
7"G6ographic.
8' Histoire naturelle.
9g Physiologic et hygiene.
e
io* Economi domestique.
I * Geomrtrie.

12* Notions de perspective et dessin.
130 Musique.

Un a Cours el6mentaire a qui embrasse toutes ces choses (il est vrai
que le volume a pr6s de neuf cents pages) fait certainement houneur aux maitresses qui l'ont redig6, et qui forment d'apris ce plan
les 6lIves de l'enseignement primaire qu'on leur confie.
281. Parmi les peintres de 1'dcole franpaise qui ont joui aupres de
leurs contemporains d'une certaine c6lebrite et qui meritent de fixer
les regards, ii convient de placer Daniel Claude et Noel Halle.
M. 'abb6 O. Estournet a public des details sur ces peintres dans
un savant memoire: La famille des Halie (Paris, Plon, lgo5; in-8).
Cette tres remar.luable 6tude a eti lue i la r6union des societes des
Beaux-Arts des d6partements, tenue & l'ecole des Beaux-Arts a Paris,
le 15 juinlgo5.

Dans I'cuvre de Noel Halle (1711-178), qui fut recteur de 'Acad6mie de peinture & Paris, sont signales quelques tableaux ayant
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pour sujet saint Vincent de Paul. Nous sommes heureux de les signaler i notre tour et d'entranscrire la description (p. z39):
41. Predication de saint Vincrnt de Paul. - Toile cintree. - H.
2 m. 60. - L. I m. 6o. - Signe: HALLS, 1761. - Saint Vincent de
Paul est i droitc, au second plan, debout dans une chaire;ii preche,
la barrette i la main. Autour de lui de nombreux assistants. Au fond
du tableau, on reconnait le jube de I'iglise Saint Erienne-du-Mont.i C'cst un tableau clair, lumineux, d'une couleur argentine et d'un
eflet surprenant. La perspective aerienne n'y est pas moins bien rendue que la perspective lineale. L'attention d'une foule d'auditeurs qui
sont sur le devant du tableau, est tellement variee selon les differents caracieres qui y sont represent6s, qu'on n'entend dire autre
chose a ceux qui prennent plaisir A en examiner les d6tails, sinon
que c'est la nature mime. a (Mercure de France, 1761, octobre, II,
149). - Diderot blAme la pose de l'orateur et I'auditoire, X, 118.
f. d'ARGENVLLE, Voyage pittoresque des environs de Paris, 1765,
p. 144; Inventaire generaldes richesses d'art:Province, Monuments
religieux, I. 140. (Ce tableau est aujourd'hui (1905) dans une des
eglise de Versailles. - Note des Annales).
42. Saint Vincent de Paul doxnant audience. - Moyen tableau
venant des dames de Sainto-Marie de la rue du Bac i Paris, classE
sous le n. 564 au Museum du Louvre en 1794. (L. Counasoo, Alexandre Lenoir, son journal et le Musee des Mon.fr. - Bull. du Comiti
des Arts, 1844, L III).
43. Saint Vincent de Paul recevant des religieuses. - Tableau
venant des dames de Sainte-Marie de la rue du Bac, classe sous le
n. 565 au Museum du Louvre en 1794. (L. CouRAOD, op. cit.; Bull.
du Comiti des Arts, 1844, t. III).
44. Saint Vincent de Paul prieciht sur les galrres. - Tableau
moyen, venant des dames de Sainte-Marie de la rue du Bac, classa
sous le n. 612 au dep6t des Augustins en 1795. (Arch. du Muse des
Moa.fr., II, 270).

Le Gerant:C. SCHMEYER.

AlmprnenrieJ. DumttuMin, APar.

EUROPE
FRANCE
DIEPPE
Le 9 mai de cette annee s'est 6teinte dans la ville de
Dieppe, port de mer sur la Manche, une Fille de la Charite
de Saint-Vincent-de-Paul, la soeur Elisabeth Meurier. La
ville de Dieppe oh elle itait universellement estimde et vinodre lui est redevable d'une admirable institution, rorphelinat des Petits-Mousses.
Les journaux de la ville se sont faits les interprites de la
sympathie et des regrets de toute la population. Des obs&ques solennelles ont etd faites a la- regrettee Fille de la
Charitd et le Bulletin religieux du diocese de Rouen lui a
consacri (26 mai 19o6) la notice nicrologique que nous
allons en grande panic reproduire:

SrMUR ELISABKTH

Sceur Elisabeth est la fondatrice de I'orphelinat de
Notre-Dame-des-Flots, A Dieppe.
Qui n'a entendu cel6brer cette oeuvres si interessante ?
Pendant pres de vingt ans, les orateurs de la chaire les
plus fameux I'ont vantde en la recommandant aux liberalitis des riches. Les journalistes, atout propos, l'ont decrite.
Ce n'a dei, depuis I'origine jusqu'aujourd'hui, qu'un concert d'dloges.
Eloges tres merit6s.
L'oeuvre commenqa le i3 mai 1873. Comment? Nul ne
I'a mieux racont6 que seur Elisabeth elle-meme.
AwA'-"

as
,
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t Si vous saviez dans quel etat se trouvaient des families

entieres, lorsque je rdsolus de crier lorphelinat de NotreDame-des-Flots I a disait-elle k Mgr Touchet, iveque
d'Orleans.

a Je ne le savais pas, observait I'dminent iveque, mais
je le devinais. Que peuvent devenir cinq, six, sept on huit
petits lorsque le chef de famille, celui qui gagne le pain

quotidien, a disparu? D
Elle continuait :
( Je rencontrais des enfants qui n'avaient pour gite que
les planches du port on les trous des falaises. L'et6, en
poursuivant les baigneurs, ils ramassaient quelques sous.
qu'ils depensaient a boire on a fumer. L'hiver, ils mouraient de faim, et quoique la population dieppoise soit
foncierement honnete, la n6cessit6 les poussant, ils dirobaient quelque rien, un legume, une poignie de corde.
Vagabondage... vol... on les conduisait au juge. Le juge
les envoyait dans une maison de correction. A vingt et un
ans, ils en sortaient... Oui! mais ils s'etaient corrompus
jusqu'aux moelles, ils etaient devenus de la graine de
bandits!!
c Ce fut alors ,, raconte a son tour Mgr Touchet, a que
Mere Elisabeth vendit les restes de son patrimoine, ouvrit
une souscription & Dieppe, et avec l'argent acheta une
maison oh installer sa premiere colonie d'orphelins.
c Ils itaient douze. La Mere les appelait ses douze
ap6tres. Quels ap6tres! Ils arrivaient ddguenilles, encrasses, et... le reste. C'dtaient des natures grossieres, nullement perverses. L'ain6 avait douze ans. I1 fut constitue
pere de famille. II veillait sur les petits avec la brusquerie
de sa nature fruste, mais aussi avec la sollicitude de sa
bonne ame. II les dressait. < Alors j'avais de bonnes jambes, racontait la soeur: elles ont vieilli. Je suivais les
enfants dans leurs courses au bord de la mer. Le bataillon
avait de temps en temps envie de courir. e N'allons pas
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si vite, commandait I'aind, nous fatiguerions maman. *
La famille adoptive s'accrut bien vite. On ne se refusa
pas, avec le temps, le plaisir d'y accueillir quelquefois
d'autres orphelins que ceux de la mer. Pour 1'ordinaire,
ils sortent de la maison a treize ans. On s'imagine le va-etvient de ces entries et de ces sorties; on devine I'etendue
du bien accompli. Les enfants etaient cent douze au logis
quand c la bonne mere z est morte. Combien, au total, en
a-t-il passd de ces oiselets dans le nid bati par sceur Elisabeth, depuis trente-trois ans qu'il existe!

Elle avait toutes les qualites necessaires a une fondatrice. Non pas seulement 1'initiative et le zele, mais encore
la privoyance, le sens organisateur et 1'esprit de suite.
Elle s'appelait dans le monde Mile Meurier. Elle etait
nee a Cancale. De sa race elle tenait, avec le goit profond
du surnaturel, une grande ardeur et une rare tenaciti. Elle
4tait fille et sceurs d'officiers de marine. Elle avait vu souvent s'embarquer ceux de sa maison pour de longs voyages
qui ne la laissaient jamais sans inquietude. Comme toutes
celles qu'un lien attache aux gens de mer, elle disait en les
confiant aux flots, en les confiant a Dieu: a Reviendrontils, cette fois encore e Oh 1 s'ils ne revenaient pas ! * Un
jo ur, 'ocean les prit. Elle resta seule avec sa mere veuve.
Cependant, depuis longtemps ddej, elle s'itait sentie
appelie a la vie religieuse. Elle avait revild son dessein,
et permission lui avait 6td donnie de raccomplir. La mor
des deux hommes changea les decisions immddiates. La
mere s'attendrit; la fille n'eut point besoin d'etre supplide:
celle-ci prit son parti de demeurer tout entiere A celle-la.
Quand la mere mourut A son tour, Mile Meurier avait
vingt-neuf ans. Elle mit ordre a ses affaires et frappa a la
porte des Filles de la Charit4.
Les supirieurs religieux de Mile Meurier, devenue
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Fille de Saint-Vincent-de-Paul, P'envoyerent A Dieppe.
Elle fut attachde d'abord au bureau de bienfaisance. Tous
les instants de sa vie etaient aux pauvres et &Dieu... Courageuse, entreprenante, elle cherchait partout les miseres
et ne se donnait pas de trove qu'elle ne les eat soulagees.

C'est ainsi que lui vint I'idee d'un orphelinat A crier.
Mais ce n'ect rien de commencer une oeuvre, le difficile
est de la continuer. Ses douze ap6tres, comme elle disait,
sa centaine de fils adoptifs plus tard, ii fallut les heberger
durablement, les nourrir, les vetir, pourvoir Aleur instruction, songer A leur etablissement, etc. Comment, sinon
d'abord A I'aide de la chariti publique? Or, la charite
publique a besoin, pour se mettre en marche, d'etre
ebranl6e. A cela sceur Elisabeth s'entendait Amerveille. Se'
presenter chez les plus hauts personnages ne la genait pas;
exposer devantles plus raffins I'origine, le but, les besoins
de son oeuvre rembarrassait encore moins. Elle pensa
qu'un sermon de charite donn6 chaque ann6e Al'ipoque o&
les 6trangers affluent i Dieppe lui procurerait un large
secours. Chaque ann6e, elle trouva I'orateur en renom, les
personnes influentes pour tenir raum6niere. Douze queteuses annuellement! et a c6te des douze queteuses, douze
messieurs du m6me grand monde pour les conduire ! Que
de demarches cela reprdsente ! Que d'assauts difficiles! Que
de paroles!
Mais elle Etait doude d'une remarquable eloquence naturelle; avec cela affirmative, persuasive, hardie au besoin :
toutes fois qu'on l'avait entendue, on etait conquis.
Mgr Touchet y fut pris un jour. II 'a narre en termes
pittoresques, en 1898, du haut de la chairede Saint-Jacques.
Cette narration est un portrait achev6 de la sceur. Citons
largement.
II rappelait qu'il lui avait fallu faire, pour venir recommander I'orphelinataux villdgiaturistes de Dieppe, environ
un millier de kilometres. a Je ne me donnerai pas pour
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meilleur que je ne suis, ajoutait-il, je confesse done avoir
resisti avant de me decider A venir. n Puis, continuant :
AC'est ARouen, disait-il, que la Mere Elisabeth m'en pria.
Mon premier mouvement - c'etait le mauvais - fut de
refuser. Elle insista, me parla de sa nichee de mousses...
comme elle en parle...
a Je dis comme elle en parle. Avez-vous, en effet, entendu
la Mere Elisabeth parler de a ses garqons a ? Si vous n'avez
pas eu cette joie, donnez-la-vous. Vous n'aurez pas perdu
votre temps.
SCe matin, dans une visite, dont elle a bien voulu m'honorer, elle m'a entretenu de a sa famille s pendant une
heure. Je l'ai ecoutee, emu jusqu'aux iarmes. Et quand elle
s'est levee, malgre mes instances, je lui ai dit: a Ce n'est
a pas moi qui devrais parler A vos amis aujourd'hui : c'est
t vous. Montez dans la chaire Ama place; dites-leur ce que
a vous venez de me raconter. Ils pleureront. Apres avoir
a pleure, ils donneront: je vous promets une belle re< cete.,
a Elle n'a pas voulu.
a Or, a Rouen, elle m'avait donne un avant-goat du recit de tant6t. Elle avait une centaine de petits, de trois ans
a treize : en chiffre exact, cent quatre; ils etaient charmants:
ils poussaient comme de jeunes pommiers dans un bon
plant; vigoureux, trapus, avec une tdte solide et de belles
couleurs... Ils deviendraient de bons soldats, de bons matelots, de bons chr6tiens... Comme elle les aimait!... Ils le
lui rendaient bien, d'ailleurs... Elle aurait voulu me communiquer les lettres qu'ils lui 6crivaient du Tonkin, de
Madagascar, de tous les ports et de toutes les casernes,
*mme des seminaires. Enfin, pour couronner toutes ses
chances, lle, Mere Elisabeth, en avait une derniere : ses
garcons mangeaient ferme et buvaient mieux. Oh! sans
scandale. On veille A ce que le cidre soit frais, a droit en
godt a, mais pas troublant. Le mal, car ii y a un c6td aux
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mauvaises destinies, c'est que le pain enchirissait... Enfin,
on s'en tirerait tout de meme.
a Qu'auriez-vous fait, vous, apras cette harangue? Qu'auriez-vous fait en face de cette bravoure de femme qui trouvait si naturel de prendre sur ses epaules et sur son coeur
un pareil fardeau? Vous auriez accepti de l'aider de votre
mieux, n'est-ce pas? Je fis ce que vous auriez fait.
« Or, nous n'6tions pas au bout de nos tribulations. Vers
le commencement de juillet, la faculte imposait presque
le silence A celui qui vous parle. J'annonqai la chose i Il
Mere Elisabeth qui, de cette fois, m'ecrivit une lettre terrible : a Vrai, disait-elle, Je ne pouvais la laisser dansl'em" barras. Je voulais done que ses garcons mourussent de
" faim?... Au surplus, son parti etait pris : si je lui man" quais de parole, elle m'enverrait I Orleans toute la bande,
* et je m'en tirerais au mieux de mes intierts.

* Cette philippique ne me troubla pas. Au moment m&me,
en effet, of elle me parvenait, je lisais la charmante Vie de
saint Vincent de Paul, de M. de Broglie.
a II est rapportd IA, qu'%tant du conseil de conscience,
M. Vincent avait fait echouer la nomination d'un assez
mauvais sujet A une charge considdrable, et que lui-meme
s'etait commissionnd pour porter la nouvelle a la mere do
candidat malheureux. L'aventure ne se termina pas sans
coup firir, car la dame, peu endurante, saisit un tabouret,
le lanja violemment la tete du saint homme et lui fit une
blessure qui linonda de sang, tandis que M. Vincent murmurait avec la plus calme philosophic: a Vraiment, c'est
a admirable comme les meres aiment leurs enfants. k
a Cette reflexion me vint a la lecture de la ddp&che de
Dieppe. t Des arrets du docteur, me disais-je, Mre Elisa* beth n'a cure : il lui faut mon sermon pour ses petits,
* duss6-je y laisser le reste de ma voix (je ne I'y laisserai
A pas): Vraiment, c'est admirable comme les m6res aiment
a leurs enfants. *
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« Bien entendu, nous avons fini par nous accorder, Mire
Elisabeth et moi; et elle a bien voulu m'dcrire, entre autres
tres aimables choses, qu'elle me remerciait de ma sympathie.
( Ce mot de sympathie revient souvent sous sa plume et
sur ses levres : i J'ai eu des jours bons et des jours mauvais u,
m'6crivait-elle une autre fois. c Les jours bons oat ddpass6
< les jours mauvais : j'ai rencontrd tant de sympathies! •
Elle disait vrai. Des sympathies innombrables lui itaient
venues, en effet, et de toutes les conditions sociales. Elle
etait populaire, dans le meilleur sens du mot. Elle savait
parler A chacun sa langue, trouvant rexpression juste,
sachant Pattention gracieuse, par lesquelles se gagne le
coeur des gens du peuple et des pauvres; connaissant le
genre de bonti maternelle qu'il faut aux enfants; ayant 'art
aussi, on vient de le voir, de converser avec les personnes
les plus hautes et les plus cultivies. La plupart de ceux
qu'elle sollicita devinrent ses amis : qu&teuses de grand nom
ou de bourse opulente (et nous avons dit combien il en fallut decider), orateurs illustres, mais d'autant moins disposes
i ceder aux invitations que tout le monde les importune
davantage, administrateurs, fonctionnaires, ministresm6me,
dont elle foriait I'admiration, fussent-ils du plus rouge
anticldricalisme.
M. Hendl, lhabile prefet de la Seine-Infirieure, montra
un veritable ddvouement pour elle. Cest lui qui la fit dCcorer en 1892. Le decret officiel, qu'il avait dicti sans doute,
Mme Meurier (Marie - Louise), en religion
M
portait :
sceur Elisabeth, dirige avec un divoiment admirable et
une activit6 infatigable l'orphelinat des Petits-Mousses,
dit de Notre-Dame-des-Flots, qu'elle a fond6 a Dieppe, en
grande partie I'aide de sa fortune personnelle. s On sent
la cordialite sous les mots btudids du protocole. C'est lui
aussi qui obtint l'approbation gouvernementale, en 1895,
pour les statuts definitifs de 'oeuvre. Pour cela, il n'6pargna
pas sa peine et fit, dit-on, plusieurs voyages a Paris.
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Enfin, le dernier en date, M. Pelletan, qui l'ett pu croire?
lui octroya, i deux reprises, des allocations importantes
pendant qu'il etait ministre de la marine.
Je ne sais pas si nulle part, et par qui que ce soit, cette
Mere indomptable fut jamais iconduite.
Mgr Perraud lui accorda plus qu'une estime ordinaire.
Lui, dontIl'me s'ouvrait si peu qu'il s'est reproche sa taciturnit4 dans son testament, s'epancha plus d'une fois avec
soeur Elisabeth. II n'etait encore que le P. Adolphe Perraud, de I'Oratoire, quand il la rencontra : elle lui parla
tout de suite de ses orphelins, et elle en recut des encouragements qui I'murent; en revanche, il aima dbs lors et souvent, dans la suite, a parler avec elle de ses vues d'apostolat,
et rdclama maintes fois ses prieres.
On a garde souvenir, Al'orphelinat, de cette preuve dilicate, donnie par lui, qu'il connaissait bien le coeur de la
bonne Mere. Elle venait de recevoir la croix de la Legion
d'honneur et il lui envoyait des felicitations. c Mais la
decoration, ajoutait-il, est-ce que cela nourrit les petits?...,
Et ce mot, qui semble bien le Vanitas vanitatum ripeti i
quelqu'un qui savait le comprendre, etait 1'explication d'un
billet de 1oo francs joint A sa lettre.
Qu'une telle femme fat un coeur d'or, cela va de soi.
a Le premier bonheur des orphelins de Notre-Dame-desFlots ,, disait Mgr Thomas, archeveque de Rouen, en
prechant pour eux, le 16 aout 1889, ( c'est d'tre beaucoup
aimes. v Et il expliquait : a Leur Mere les aime d'un coeur
qui d6borde, mais ce coeur est vraiment viril. Elle ne se
croit pas ob!igde d'introduire dans le gouvernement de sa
famille les molles complaisances qui altrent le respect.
Tout est organise pour donner de la vigueur au corps et a
1'ime de ces enfants. II y a les longues promenades sur les
falaises. II y a des jours o4, avec l'entrain, l'agilitd et la
bonne humeur qui distinguent nos marins, ces jeunes
mousses s'exercent la manoeuvre, s'dlancent dans les cor-
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dages, se tiennent audacieusement debout sur le mAt dress6
an milieu de leur cour. Si vous pinetrez dans les salles
d'6tudes, vous lirez, graves sur les murs, les noms des
freres ainds, des anciens qui deij ont pris, a bord des
navires, une place d'honneur; qui, an retour d'un lointain
voyage, ont tant de bonheur a revoir Notre-Dame-des-Flots,
et sont fiers d'enchanter, par le r6cit de leurs aventures, les
plus jeunes de la famille. Vous lirez surtout les exploits
des grands hommes de la marine franqaise, qui dtaient
aussi de grands chritiens. *
Tr&s bien Mais sous cette energie, il y avait de la tendresse tout de meme. Quels soins autour des tout petits!
Que de demarches pour caser les grands! Quelles inquietudes A leur sujet, longtemps meme apres qu'ils ont quitt6
I'asile! Et quel empressement A les reconnaitre enfants
encore lorsqu'ils sont deja devenus hommes!
Trois d'entre eux furent favoris6s de la vocation sacer.dotale, peut-etre la meilleure joie de sa vie fut-elle pour la
mere Elisabeth de les voir monter au saint autel.

Mais il est temps de le dire, cette bienfaitrice du peuple
fut une religieuse fervente.
Plus faite evidemment pour mener que pour suivre,
douee d'une volonte forte et anim6e par des vues arrdtees,
elle sut cependant se plier jusqu'au bout a sa regle et rester
fidele A lesprit de ses vceux.
Elle se levait rdguli6rement a quatre heures, faisait son
oraison, et tout aussit6t s'acheminait vers l'6glise. Quoique atteinte, depuis six ans, du mal qui 1'emporta, elle ne
suspendit qu'un an avant sa mort, trop manifestement A
bout de forces, cette course matinale. Que de fois on la vit,
empressde, attendre au seuilde Saint-Jacques, par tous les
temps, protdg6e contre le vent de mer on les averses par son
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parapluie, que la porte du temple s'ouvrit! Elle assistait
&la premiere messe, puis, ses devotions achevdes, repartai t
pour se mettre au travail, A I'heure oi d'autres dorment
encore.
Elle connaissait admirablement sa religion; sa belle
intelligence ne s'6tait appliquie i rien taut qu'i cela. Enfant, elle avait et admise i la premiere communion avant
1'age ordinaire et a n'ayant plus rien a apprendre r, disait
le recteur. Adolescente, elle avait catechis6 ses compagnes.
Femme, elle avait appris l'Histoire sainte a plaisir par le
menu. Religieuse, elle se delectait a ~tudier la Bible. Elle
I'avait lue plusieurs fois tout entiere; elle en citait les
exemples et les textes pertinemment et A tout propos,
etonnoe parfois que des ecclesiastiques meme n'en eussen t
pas tout retenu comme elle.
Sa pietd, on le comprend, avait de 11 une allure vigoureuse et profonde. Elle n'abondait point en minuties divotes; elle savait rechercher, avant le plaisir que Dieu fait
souvent trouver aux Ames dans son commerce, les austeres
realitis. Une personne pieuse offrit un jour de lui payer
les depenses d'un lointain palerinage. II lui edt plu de faire
ce pelerinage; mais, a Porphelinat, ii y avait une ou deux
factures en souffrance. Elle r6pondit, avec sa brusquerie
qui charmait : Vous feriez mieux de me payer ma note
de haricots, qui s'e61ve t tant!... , On s'excuta, comme
vous le pensez.
Elle ne redoutait pas la mort. Trois semaines durant,
sentant P'heure supreme venir, elle Pappela de tous ses
vceux. La derniere nuit qu'elle passa sur la terre, on I'entendit s~p6ter maintes fois : a 0 mon Jesus, 6 mon Jdsus,
venez vite me chercher! a
Elle fut exaucee pen apres.
Quoique prevue, cette fin jeta pourtant dans la conster-

saltAO I XWs = s

u=
; CaU
SLmEL
=

suseaicnas

Ve-=iwemecasr
eas aiuecL
L
ses
mrc

sans a *r

ar
gfualina
_

3e =W Ce ae-siones
S»ac--s
insa

iiSesaZ

rsa, as
bdi2

anana

j&in
L-s

ai ii-COa

jaiss=es
S Des

uas

TyS
-.Ces
L-.nrare*s -. -Me
7s
ei-a
ii
i0
g:A nas
=fla
^ea
I
si o s paezrai lesgBea 3L
MI. race
__uea
avT.u

=f t .4

Z
a ii ete w

a

r--=Wavlaw A-uz-

aX 3acaaedeasi

rc--4
A&w

crwiEse

Meh aefi

waseSace
TES-

"M

gS sc ýý

aEcEremmede
M-

Cacm et

aarsgia aePeaEssacE fpie
ce. 1S

damr La grn

qwaacc
S
aC'.Metie
CFLsas
s

iwaE

CiOULZ

re-iew&=S

-Siiyvt
lcpýae. Pkins da

aiignea
raa. en rga

rsaiem Itsiose,

e rasa deeIr

MgU rTEo

ie-

x amks
tious grandsie
da&e
blzacbetur k&Iamat.
I se sonviat de I& bell imWg
tmnploywe dar It sermon pricbii, oaw am anpaaravnt, i
Sa rtqasdiet saur Eiasta, par Mgr Thomas
as
.esPissest
sombre cnaicoi de laqueisle glisr cr doaar
oi
pIas re
Mer esaFa,
disa riti paisassi, paaissen ayoanand'Aun clardeur
coer
ii
d'ans
it les
es Filles
cafidear immacigie.
F-il es
imfmacalee. * E
Et
il lear compaa
comparaii

-

3ot -

de la Chariet, avec leur lme pure dominant facilement les
tempetes, et leurs larges cornettes qui semblent des ailes
faites pour endormir de leur battement tant de miseres.
Pensant Acelle qu'on venait d'ensevelir, le voyageur rdipta
en lui-meme, comme l'dminent archeveque:a Prenez votre
essor, 6 vierge! >
E. PRUDENT.

AMIENS
A la fin du mois de dicembre 1905, les Filles de la Charitd ont
df se retirer de I'H6tel-Dieu d'Amiens, comme elles ont dO
depuis deux on trois ans quitter plusieurs autres etablissements.
Elles ont recu i cette occasion de nombreuses marques de
sympathie, et Mgr l'devque d'Amiens a tenu i leur adresser, &
leur depart, la lettre publique que nous allons citer presque entierement. Elle 6tait accompagnoe d'une lettre h la soeur superieure que nous citons aussL
Lettre de Mgr DIIEN, eveque dAmiensi la sceur FANNINS,
supdrieuredes Filles de la Chariti,de I'H6el-Dieu.
Amiens, 29 decembre

9go5.

Ma chire fille en Notre-Seigneur,
J'avais retenu la lettre officielle, ne sachant oux vous
la faire parvenir; les journaux ont dd vous en porter le
texte.
Elle m'est une occasion de vous dire mieux encore et ma
reconnaissance pour tout le bien fait ici, et ma tristesse de
ne vous avoir plus, et le souvenir que je vous garde.
Rien n'est stable en ce monde que la foi qui nous est le
meilleur bien et la priere qui nous est la plus douce consolation.
Pensez quelquefois a ceux qui restent, heureux apres vous
de souffrir quelque chose pour Dieu et l'Eglise.
Veuillez bien, ma chore Soeur Superieure, vous faire au-
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pris de vos excellentes filles I'interpr6te de mes sentiments
et croire a mon religieux et entier devouement.
LUoN, v. dAmiens.
Voici la lettre publi6e par laSemaine religieuse d'Amiens, le 20 decembre 1905.

Lettre de S. G. Mgr DIZEN d la superieure
de l'Htel-Dieu.
Amiens, o2ddcembre 9go5.

Madame la Superieure,
Vous quittez done aujourd'hui le vieil H6tel-Dieu oB,
depuis pres d'un siecle, les Filles de la Charitaont depense
au soulagement de la souffrance le plus merveilleux devouement.
J'avais esperi que le nom si populaire devotre admirable
fondateur suffirait a vous d6fendre dans un pays - la
Picardie - que saint Vincent de Paul sauva des horreurs
de la faim.
Et, si c'6tait faire remonter trop loin la reconnaissance,
je pensais du moins que les douloureux souvenirs du cholera ne pouvaient atre oubli6s et, qu'en r6veillant des
deuils a peine 6teints, ils rappelleraient a la cit6 ce qu'elle
doit a une famille religieuse dont le courage fut au-dessus
de tout eloge.
Si 1'on a pu vous arracher a une mission oi rlintelligence,
l'activite, la prudence et la delicatesse ne firent jamais defaut, on n'a pas riussi A imposer silence A l'estime, aux
sympathies et aux regrets qui se sont manifest6s de routes
parts avec une spontaniit6 si touchante et il a bien fallu
convenir que votre seul tort fut d'abriter votre d6vouement
sous un costume religieux et derriere le crucifix.
... Indulgentes k vos ennemis, calmes dans 1'6preuve,
risignees dans le sacrifice, vous irez porter A d'autres la
charit6 dont nous dipouille une heure d'aveuglement.
Pour nous, si attrist6s que nous soyons des ruines morales
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qui s'accumulent, nous savons que les orages ne durent
pas et nous voulons garder Pespoir que des jours prochains,
meilleurs et plus justes, comprendront mieux ce que reclament les vrais intrirts de la misere et de la douleur.
C'est dans cette pensee, Madame la supdrieure, que je
vous benis et vous prie d'agrderlassurance de mes religieux
et devouds sentiments en Notre-Seigneur.
LUoN,

ivdque d'Amiens.

TOURS
Le vif interdt que l'on porte aux avantages religieux de
chaque membre dans nos diverses associations de piete
n'exclut certes pas les avantages materiels qu'on peut y introduire. On a justement remarqu6 qu'en plus d'une circonstance l'Evangile nous met sur la voie de ces mithodes:
Notre-Seigneur commence A procurer au peuple ce que
riclament ses besoins matiriels, demandant a ses disciples
comment la foule sera nourrie, faisant un miracle pour lui
procurer du pain : c'est apres cela qu'il lui prache le
royaume de Dieu (S. Matth., ch. xlv).
Voici la lettre que nous avons revue au sujet d'une association
d'enfants de Marie qui, depuis de nombreuses annees deja, s'est
creee pour ses membres une association de secours mutuels.
Lettre d M. A. MiLo, pretre de la Mission,

secrdtaire gen&ral A Paris.
( Une ceuvre intiressante fonctionne a Tours dans une
maison de Filles de la Charit4, rue Rouget-de-l'Isle.
, C'est M. Husson l'ainW, alors sup6rieur du petit seminaire de Tours, homme tres distingu6 et tres pratique, qui
en fut le promoteur. II avait organisd l'oeuvre des Enfants
de Marie externes en socitet de secours par une caisse a
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laquelle on pouvait librement verser un sou par semaine.
( Grace a ce modique versement, au bout de cinq ans,
toute enfant de Marie qui tombait malade recevait o fr. 5o
par jour tout le temps de sa maladie, - modique appoint,
mais cependant appriciable, - avait la visite du medecin
et la visite de ses compagnes et de la seur directrice. An
bout de dix ans, c'etait i franc par jour que recevait la
malade pendant sa maladie.
t En debors de ces frais de maladie, avec le boni de la
caisse on versait de temps en temps aux jeunes filles souffreteuses quelques autres secours quand le conseil le jugeait
bon.
c Comme j'ai et6 charge de cette association d'Enfants
de Marie a Tours, j'ai iet au courant de ces details. Quand
je suis pani, je sais que la caisse 6tait en bon etat. L'argent
6tait place a la caisse d'epargne.
£ Je n'indique que les grandes lignes : vous pourrez vous
procurer des details plus precis.
* Cette petite caisse n'aidait pas peu Aalpersvirance
dans l'ouvre. - C. D. *
Ces renseignements nous ont etC confirmns. L'euvre date
de .86o. Les membres de flEuvre versent chaque annie
une cotisation de 2 fr. 6o. Cette petite somme est recueillie
totalement des le debut de I'annee, ou en partie chaque
mois, par la presidente ou la tr6soriere de 'Association,
charg6e aussi de visiter les malades et de leur verser le secours auquel elles out droit.
Toute associCe malade et oblig6e de suspendre son travail,
si elle fait partie de l'oeuvredepuis deux ans reqoit o fr. 6o
par jour; apres cinq ans, o fr. 75; enfin, apres dix ans,
i franc. Cependant les associees atteintes de quelque maladie
incurable n'ont pas droit a ce secours. Une certaine somme
seulement leur est versee.
NolA. - Ce secours n'est pas une aumtine, mais le produit
de leur propre argent qui est servi aux membres de I'asso-
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ciation. Cela donne un caractere special i ces versements :
les jeunes assocides en ont parfaitement conscience et c'est
justice.
Ce sont elles qui gouvernent leur caisse. Outre qu'ainsi
les directeurs et directrices n'ont alors aucune responsabiliti, 1'exprience montre que les assocides s'y interessent
beaucoup plus; elles s'exercent a la conduite de leurs propres
affaires. L'oeuvre y trouve une garantie de prospiriti.
Une autre oeuvre est etablie dans une autre maison des
Filles de la Charit6, a Tours, rue Sainte-Marthe. C'est
I'(Euvre des loyers. Celle-lA est une ceuvre de charite,
et, par une prime importante, elle encourage la prdvoyance. Elle rend de tres grands services aux ouvriers pauvres pour qui le payement du loyer est souvent une
cause de grande anxietd. Nous donnerons aussi des ditails
sur cette oeuvre.

AUTRICHE
Grice i Dieu, le nombre des vocations et celui des 6tablissements des Filles de la Charitd en Autriche, est all1
s'augmentant sensiblement chaque annee. C'est pourquoi
le moment a paru arrivi de faire de la province de Graz
deux provinces : I'une garde son siege A Graz, I'autre aura
son siege h Budapest en Hongrie; il est provisoirement i
Piliscsaba.
Le visiteur de la province de Graz, M. Binner, a voulu
consacrer par une ceremonie religieuse cet ivinement
important pour la province des sceurs, 6venement qui
n'dtait pas sans tristesse, car on s'attache toujours A ce dont
on a vdcu, mais d'autre part evinement consolant puisqu'il
est le signe d'une situation florissante par le nombre des
vocations et des itablissements.
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Lettre de M. BINNER, pr~tre de la Mission, visiteur,

d M. A. FIAT, Suprieur gineral.
Vienne VII, a5 novembre 1905.

Quinze jours sont dcoulds depuis la crdation de la nouvelle province des sceurs en Hongrie!
Je sens le besoin de vous communiquer quelques details
au sujet de cet dv6nement.
Le 7 novembre, fete du bienheureux Jean-Gabriel, rdunissait a Piliscsaba-maison centrale provisoire de la nouvelle province - les superieures des 6tablissements situes
Budapest et aux environs'avec quelques autres de leurs
compagnes, en tout i peu pr6s quatre-vingts. La maison
centrale de Graz a e6t repr6seniee par la soeur assistante, la
smcur directrice et la premiere secretaire; une indisposition
assez notable imposair a la respectable soeur visitatrice
Brandis et A nous tous le sacrifice vivement senti de son
absence a ceteivnement memorable.
A huit heures et demie tout le monde se rendait i la
chapelle. - On sentait bien Pimportance de Pldvnement
qui nous riunissait; c'est pourquoi d'abord humblement
prosternds a genoux on ricita alternativement - le clergE
et les sceurs - I'hymne Veni, Creator Spiritus suivie des
oraisons an Saint-Esprit, a la tres sainte Vierge et A saint
Vincent.
Alors, du haut de rautel, au c6td de lEvangile, fut donnie
lecture de votre lettre circulaire. Cette lecture fut ecoutie
debout par toute 'assemblIe. L'acte solennelde la division
des deux provinces s'accomplissait. C'est au milieu d'un
profond silence que cette lecture fut entendue, mais ce
silence lui-meme trahissait l'emotion a laquelle aucun caeur
ne pouvait se soustraire ni n'essayait de le faire.
Apr6s la lecture vint une courte allocution. Le sujet en
etait la confiance et les motifs qui dans la circonstance prisente devaient I'entretenir. La crdation de la nouvelle pro-
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vince paraissait, en effet, une oeuvre de la divine Providence;
cela risultait de la maniere de proceder de nos vdenres
Superieurs majeurs. En cette occasion, on n'avait point
devance, on avait suivi plut6t lentement, et pour ainsi dire
avec hesitation les indications visibles de cette Providence.
La conclusion venait d'elle-mdme; c'est que ce qui apparait sensiblement une oeuvre de la Providence inspire la
confiance. Cette consideration regardaitle passd; 'autre motif de la confiance regardait l'avenir; ii contenait en md me
temps une garantie de la future prospiriti et la condition
essentielle decette garantie. Cette condition itait empruntie
a une instruction de saint Vincent lui-meme; voila ce qu'il
dit a ce sujet : a Le cloitre ou la demeure de Dieu, c'est la
a charit6; c'est li ou ii loge, oi il fait son s6jour et son
* palais des dilices. - Soyez charitables... ayez I'esprit du
I support les uns pour les autres, et Dieu fera sa demeure
a avec vous... Mais prenez-y garde, le batiment ne durera
Spas si vous ne vous entr'aimez les uns les autres. II n'y
Sa en effet que votre cordialit6 et votre charite qui puisse
" en empecher la ruine v (Conf. du 3o dicembre £657 et
du 26 aolt z658).
De cette parole de saint Vincent dicoulait 1'exhortation,
a savoir que chaque maison de la nouvelle province fdt
ainsi a le cloitre et l'habitation de Dieu >, - qu'alors tous
ces etablissements seront des a bdtiments qui dureront , qu'alors on pouvait considirer I'avenir de la nouvelle province d'un regard plein de confiance.
Le saint sacrifice, une grand'messe, suivit imm6diatement; c'itait le complement le plus efficace aux voeux pieu x
qu'A ce moment tous les coeurs formaient pour la nouvelle
province. Le chant a eti exicuti par nos chores sceurs de
1'Ncole supdrieure dite * Ranolder » a Budapest qui s'etaient
menage A cet effet un jour de conge extraordinaire.
Quelques instants apres on se r6unissait dans la chambre
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de communautd, transformie gracieusement par des mains
habiles en une salle de festin.
Deux tableaux reprisentaient feu M. Guillaume Mangersdorf, visiteur et directeur, et feu la premiere visitatrice,
la sceur Brandis; ils les rendaient pr6sents, pour ainsi dire,
dans notre milieu, eux auxquels les deux provinces resteront a jamais redevables; ils paraissaient comme venus d'en
haut pour etre timoins d'un evenement qu'eux-memes
avaient prepare. On eut voulu pouvoir se procurer aussi le
tableau du fondateur de la province, feu M. Dominique
Schlick.
C'est lb que le nouveau directeur, M. Ferdinand Medits,
et la nouvelle visitatrice, ma respectable sceur Zoe Cherubina Fries, requrent la patente de leur nomination; c'est a1
qu'on leur adressa d'un commun accord des filicitations
sinc6res et cordiales; c'est la que le nouveau directeur
adressa un mot bien approprid aux circonstances a son
nouveau troupeau; c'est li enfia que les deux provinces se
dirent adieu; c'est de IA que les membres de I'une et de
l'autre se s6parerent dans une atmosphere de paix, tons
ayant ce sentiment que, si radministration de chaque prov ince nicessite disormais que chacune suive ses propres
voies, les cceurs suivront leur marche accoutumie depuis
un demi-siecle, la marche d'un amour sincere et d'un attachement reciproque.
Voila, mon trEs honord Pre, un resume de ce qui s'est
passe en la fte du bienheureux Jean-Gabriel a Piliscsaba. J'ajoute la demande d'une benediction paternelle
pour I'ancienne province comme garantie des biendictions
divines.
Jos. BINNER.
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Lettre de M. Jean LEGERER, prdtre de la Mission, supdrieur de I'Ecole apostolique de Vienne, 4 M. Antoine
FIAT, Supdrieur gdneral.
Vienne. le 27 avril

9go6.

.

Aux dernieres heures de ce jour, oU la Congregation
c6lebre la fete de translation des reliques de saint Vincent,
je viens vous faire part de la grande joie des habitants de
'Ecole apostolique A Vienne. Mgr le Dr Godefried Marschall, iveque suffragant de Son Eminence le cardinal, a
consacri aujourd'hui les quatre autels latiraux de' l'Nglise,
dedice a saint Antoine. Ainsi a eti acheve l'ceuvre qui
nous a donn6 bien des soucis depuis deux ans.
L'eglise a kti construite et consacree en 1893; elle fait
partie de 'asile de Saint-Antoine qui, non seulement
donne l'hospitalite aux servantes vieilles et invalides, mais
qui contient aussi une creche, et qui reqoit les prisonnieres
liberies; celles-ci peuvent y passer quelques semaines, afin
de pouvoir se remettre avant d'entrer dans la societ6, ce qui
leur est bien difficile h la sortie immidiate de prison.
M. Barthilemy Touvre, homme bien connu an moins de
nom par vous, a suggird fidie de cette ceuvre tres utile
qui est dirigde par les Filles de la Chariti. M. Touvre fut,
au temps de bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, sous-directeur de noire siminaire interne i Paris; il vint en Autriche
avec M. le visiteur Schlick et mourut en 188o a Vienne
d'une douce mort. L'idee a dtd exdcute ensuite par les
confreres de notre maison de Kaiserstrasse, surtout par
M. Ferdinand Medits.
L'eglise de Saint-Antoine se trouve an quinzieme arrondissernent de la ville de Vienne, qui est fort peupl; il a
maintcnant plus de cinquante mille habitants. L'dglise se
montra bient6t trop petite et on pensa a I'agrandir. A cette
fin, fut organisd un comiti &la tete duquel itait M. Joseph
Mattis, avocat et prdsident de noire arrondissement.
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Le 3 mai 19o4, on commenqa la construction; apris son
achevement, l'6glise devait contenir douze cents personnes,
tandis qu'elle ne donnait place jusqu'ici qu'A cinq cents.
L'eveque suffragant d'alors, Mgr Jean Schneider, consacra
le 27 novembre de la meme annie le grand autel, transporti a sa nouvelle place. Son successeur, Mgr Marschall,
benit le 25 mars 1905 les trois grandes cloches, donnies
par une famille bienfaitrice; elles sont pour les deux
clochers nouvellement construits I la facade de 1'eglise. Ce
mime jour eut lieu la cl6ture de la premiere mission, faite
en cette iglise par trois de nos confreres.
Cette annee-ci, du 31 mars au 8 avril, nous avons fait
une renovation de la mission; et enfin, aujourd'hui a eu
lieu la benediction des quatre autels latiraux, qui oat etd
construits d'apres les plans du cilibre architecte de Vienne
M. Jordan, et executis en marbre de Salzbourg. Les autels
sont didies a la sainte Croix, h l'Immaculde-Conception, A
saint Joseph et a saint Vincent de Paul. Ce dernier autel
renferme les reliques que vous avez eu la bonti d'envoyer.
Elles sont de saint Vincent, et des bienheureux Jean-Gabriel
Perboyre et Francois Clet. Un pretre de Vienne, ami de
notre maison, possedant des connaissances spiciales an
sujet des reliques, se donna la peine de les assembler. 11 y
a.parmi elles des reliques du saint ap6tre Mathias et de
plusieurs papes martyrs. A l'autel de la Sainte-Croix on
renferma les reliques de quatorze saints, dans les autres de
douze saints. Aucune 6glise de Vienne ne poss&de autant
et d'aussi rares reliques dans ses autels que la notre.
A cette belle fete, en outre des bienfaiteurs de '~glise, se
trouvaient aussi les pretres des paroisses voisines et les
-confreres de nos maisons de Vienne, ainsi que les autorites
civiles des arrondissements avoisinants. Mime le maire de
la capitale, M. le docteur Charles Lueger, a honore les deux
families de Saint-Vincent-de-Paul de sa presence. I1 a particip6 6galement an diner qui a suivi. M. le maire montre
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ouvertement ses sentiments catholiques et sa sympathie
poor les families religieuses. II a visite 1'asile, et une vieille
pensionnaire le harangua; il assura 1'asile de sa bienveillance, et il donna aussi aux sceurs de la Chariti 1'assurance
de sa protection en tout temps. II les remercia igalement
de leur devouement et des soins qu'elles donnent Ala vieillesse comme aux enfants.
Cette fte est passee trop vite; elle restera longtemps
dans notre souvenir.
J'ajouterai un mot sur l'icole apostolique; les eleves sont
au nombre de quarante-cinq environ; ils accomplissent leur
devoir; six entreront au siminaire interne &Graz, au mois
d'aofit. Pr6tres et freres coadjuteurs, nous vivons en parfaite
union entre nous; nous sommes en excellents rapports avec
nos soeurs, qui soignent I'asile de Saint-Antoine, a c6t6 de
nous. Notre petite maison de campagne, A quelques kilometres de Vienne, est presque achevie et elle sera occupee
au mois de juillet par nos eilves,
Jean LEGERER.

ITALIE

NAPLES

L'9RUPTION DU ViSUVE

Le 5 du mois d'avril de cette annde 1906 a commenc6 une
violente eruption du Visuve, qui a dur6 pendant plusieurs
jours, causant P'effroi et ravageant par des torrents de lave
plusieurs localit6s environnantes. Les missionnaires et les
Filles de la Charit6 ont plusieurs maisons A Nalpes; les
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Filles de la Charitd ont des 6tablissements qui sont plus
rapproches encore que Naples, du V6suve; ce sont ceux
de Somma Vesuviana, de Portici, de Torre Annunziata.
Disons des maintenant que si dans ces itablissements il y
a eu des d6gats materiels, graces A Dieu, mdme a Somma
Vesuviana, etablissement le plus rapprochd du volcan, il
n'y a pas eu d'accident de personnes T'dpplorer.
Nous allons donner quelques indications gin6rales sur
le recent fl6au; nous donnerons ensuite le recit envoy6
par la soeur Visitatrice de la maison provinciale de Naples,
Chiaja.
Le volcan du Vesuve est situd a 8 kilometres environ au
sud-est de Naples; il a 4o kilombtres de tour et 12oo m0tres de hauteur. Son cratere vomit habituellement la
fumbe; il y a eu souvent des eruptions de lave. On y distingue aujourd'hui deux sommets, la Somma et rOttajano.
11 est tres escarpe, mais on y monte depuis I88o au moyen
d'un chemin de fer funiculaire. L'une des plus redoutables
eruptions est celle qui eut lieu Ian 79 de Jesus-Christ et
qui d6truisit les villes de Pompei dont on visite aujourd'hui les ruines, d'Herculanum qui s'elevait oi sont
aujourd'hui Resina et Portici, et de Stabies aujourd'hui
Castellamare, oa perit Pline sous la pluie de cendres qui
venait du volcan. Toute la region qui environne Naples
est volcanique, d'oi, son nom de Campi Phlegrai,a plaines ardentes i, chez les anciens, et notamment dans Virgile.

Le 9 avril, les journaux donnaient sur 1'4ruption les
details suivants:
Les nouvelles qui nous parviennent de Naples sont de plus en
plus terrifiantes. L'eruption du volcan devient d'heure en heure
plus menaFante.
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La coulee de lave a acquis une force et une vitesse absolument
terrifiante, et la masse de feu s'avance toujours implacable, ditrui.
sant tout sur son passage.
Le fleuve brfilant a maintenant une largeur de 200oomtres et une
hauteur de 7 metres. II a complitement detruit I'Observatoire v6suvien. Le professeur Matteucci, les employCs et les quelques carabiniers qui gardaient ces hauteurs ont en le temps de s'enfuir.
De nombreuses troupes d'infanterie et de genie venues en toute
hite des garnisons voisines sont sur les lieux. On les a employees
A dresser des digues dans les endroits particuliirement menacs, afin
de canaliser les torrents de lave.
Une confusion inoule rigne depuis deux jours sur les routes
encombrees de longues files de chariots charges de meubles, fuyant
les villages abandonnis, et d'innombrables processions de fiddles se
rendent en pelerinage aux divers sanctuaires de la contrde.
Le cardinal Prisco, archeveque de Naples, qui avait a Bosco-Trecase
sa vieille mere et plusieurs parents, est sur les lieux. Sa prdsence et
ses exhortations ont reussi a calmer un peu i'affolement de la population.
Hier soir, la lave avait dedj devast6 une des parties les plus riches
de la contrde. La seule coulde qui environne Bosco-Trecase avait
brfal une superficie de terrain de quatre kilometres de longueur sur
une largeur moyenne de 5oo m6tres.
Vers dix heures, le c6ne sup6rieur du volcan s'ecroulait sur le
versant de Pompei; un large fleuve de lave s'dpandait sur le flanc de
la montagne et envahissait en quelques instants l'Atrio del Cavallo.
En meme temps, plusicurs autres breches s'ouvraient i la base du
volcan. Un cratdre particulierement violent s'cst ouvert du c6ti de
Casta-Vitelli, vers Ottajano. La lave a aussi augmente soudainement
d'intensite. Terzigne, qui ,tait menace depuis hier, est, aujourd'hui,
en danger immediat.
Deux navires de guerre vont partir pour Torre-Annunziata pour
transporter les habitants. Des trains de secours, avec leur materiel,
sont partis pour Ottajano. Un tris grand nombre d'habitants de Torre
Annunziata sont arrives A Naples. Le transport par chemin de fer est
gratuit.
Le duc d'Aoste, commandant du corps d'armee de Naples, a
assume la direction gendrale des troupes chargees du service d'ordre.
A Somma Vesuviana, le palais Scudari et une fabrique sont detruits. Les bureaux publics et la gare sont abandonnes.
L'glise de San-Giuseppe s'est 6croulee. On a retire des decombres
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des maisons qui se sont effondries des blessis et plusieurs morts.
La nouvelle que l'iruption a diji fait plusieurs victimes accroit
encore la panique, et Naples est envahie par des hordes de fugitifs
dinues de tout, qui arrivent par terre ou par mer.
Tous les locaux disponibles ont etd requisitionnds. Le commandement militaire a mis a la disposition des fugitifs o.ooo rations. On
en prepare d'autres.
Toutes les embarcations i vapeur du port sont sous pression, en
vue de toute rventualitd.

La pluie de cendres n'etait pas moins redoutable que les
coulees de lave. Le o avril on teligraphiait de Naples:
Par suite du poids des cendres et du sable, le toit du marche MonteOliveto i Naples s'est croule; c'est actuellement un amas de ruines.
Jusqu'ici, il y a dix morts et une centaine de blesses.
Les travaux de sauvetage se poursuivent activement.
Le duc et la duchesse d'Aoste ont visite le lieu du desastre et se
sont rendus ensuite I'h6pital dei Pellegrini, oi de nombreux blessis

ont ete transportis.
Une fumee noire couvre Ottajano; les soldats travaillent i enlever
les dicombres, a abattre les idifices qui menacent ruine et i rctablir
les communications. Des families entifres ont peri.
Des scenes terribles se produisent lorsque les fugitifs rentrent pour
chercher des parents dont ils ne trouvent plus que les cadavres miconnaissables; on en a retire 5o. 11 y en a d'autres, mais on n'en
connait pas le nombre.
A San Giuseppe Vesuviano, 1'glise s'est icroulee pendant que
200 personnes y etaient refugiees. Le cimetiere, o• les parents cherchent les leurs parmi des monceaux de cadavres, prisente un spectacle terrifiant. Soudain la pluie de cendres recommence i tomber et
tous s'enfuient epouvantes.
Des d6combres de l'glise on a retire tous les cadavres, au nombre
de zo5.
On continue a retirer des cadavres des decombres de diverses
maisons.
Naples, so avril. - A Bosco Trecase, la lave a forme une sorte de
lac dans le milieu do pays.

Les ministres, puis le roi vinrent pour visiter les lieux
du desastre, distribuer des secours et relever les courages.
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Le 12 avril le fliau perdit de son intensitY. On til6graphiait de Naples :
La pluie de cendres continue, mais avec une diminution tres sensible, a Torre del Greco, Resina, Somma, Santa-Anastasia et dans
presque toutes les communes.
Les travaux pour enlever le sable des toits continuent partout.

A Torre-Annunziata, l'ouragan de cendres s'est calmd.
Vers le soir, des soldats avaient repari la route jusqu'i Resina.

A Caserta, un nuage rouge avait enveloppi la ville depuis deur
heures jusqu' cinq heures du soir.

Un voyageur qui sur une chaloupe regagnait son yacht
et entrait alors dans le port de Naples, a raconte ses impressions :
... J'ai pu voir de pres, dit-il, le spectacle du port et de la baiede
Naples pendant la sinistre tourmente.
I1 faisait nuit lorsque, a l'arriv6e, nous gagnAmes le bord. On
avancait lentement sur leau au milieu d'un brouillard epais, jaunitre, pique des lueurs bleues des globes 6lectriques qui, sous 'averse
des cendres, semblaient vaciller. Lea navires de guerre, dans cette
clarte fantastique, avaient I'air de monstres accroupis, de sphinx battus par des rafales de sable. Mais c'etaient les bateaux a voiles, avec
leur mature svelte et leur r6seau de greements, qui avaient pris un
aspect etrange. On aurait dit des insectes gigantesques aux antennes
palpitantes, prets a fondre sur notre fragile embarcation. De temps
i autre, une sirene dichirait I'espace d'un cri violent et prolonge. La
nuit pr6cedente, quand notre yacht l'Emerald entrait dans le port,
les tenibres #taient si epaisses, au dire du capitaine, que l'angoisse
etreignit l'equipage i la gorge. Toutes les sirenes sifflaient i la fois,
sans trive; les feux des r~flecteurs venaient se briser contre les nuDes
denses de la pluie volcanique qu'ils ne parvenaient pas i peer. Les
manoeuvres les plus simples de mouillage inspiraient de grandes et
16gitimes craintes. O splendeur et douceur des nuits napolitaines,
qu'6tiez-vous devenues?
La chaloupe finit par accoster le yacht. J'esayai de regarder, du

pont supdrieur, cette c6te jadis si gracieuse sous les rayons du soleil
et de la lune. On ne distinguait rien. Comment s'imaginer qu'on dtait
sur cette baie aui a fourni de si riantes images aun poetes? Ni Sor rente, ni Bales, ni le Pausilippe ne d6celaient leur voisinage par la
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moindre lueur. N'avais-je pas li plutot sous les yeux cette contree
du golfe de Naples oiu Virgile a place l'entred des Enfers? Plus que
jamais la disolation de ce tableau justifiait le pocte latin d'avoir placd
ici les champs Phl6gr6~ns.
Naples sans lumiEre, Naples sans bruit pr6sentait le lendemain,au
jour, une physionomie inoubliable. Impossible de reconnaitre la ville
pitoresque et animee : des equipes d'ouvriers armis de pioches, de
pelles et de balais amoncelaient le long des trottoirs ou au milieu de
la rue des tas de cendres; d'autres, montds sur des dchelles, nettcyaient
les reverb.res. Toute cette joyeuse rumeur qui flotte sur Naples, ces
cris, ces chants, ces fanfares s'dtaient evanouis. - Le Temps, 21 avril
90o6.

Enfin,le volcan s'apaisa et le calme revint. - Nous avons
d onni une vue ginerale de ces terribles scines.Voici, d'apres
les lettres de la sceur visitatrice, quelques details qui int6ressent specialement la communauti des Filles de la Charite.

Lettres de la scur MAURICE, visitatricede la Province de
Naples, a la tres honorde Mere KIEFFER.
Naples, 5 avril i9o6.

Depuis ce matin nous avons une forte pluie de cendres:
t out est gris, et, mdme les fend&res fermees, on se sent la
gorge piquee: I'atmosphbre en est impregnee. Ce matin on
aurait c ru Aune eclipse de soleil; bien que le temps fat beau,
le so!eil ne pouvait percer les enormes nuages de cendre
amonceles sur notre golfe. Une autre enorme bouche s'est
ouverte sur le Vesuve; des routes sont interrompues par
l'eruption, mais la cendre est tellement epaisse que le feu
ne se voit pas. Nous comptons sur la protection de notre
i mmaculie Mere et celle de saint Janvier, qui de tout temps
ont garde Naples!
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Craignant que vous ayez des inquietudes sur notre
compte, je vous ai telegraphi6 hier vous assurant, ma vendrie Mere, que le bon Dieu jusqu'A present a garde toutes
vos filles. L'eruption est terrible I Samedi, le ciel etait si
sombre, si charge que tout le monde s'alarma; les oiseaux
voletaient tout effares, les oiseaux de mer s'eiaient rdunis
comme en radeaux; la nature etait d'un calme effrayant,
pas une branche, pas une feuille ne remuait. Tous les yeux
interrogeaient le Vesuve, mais le voile mystirieux dont il
s'dtait enveloppe restait impenetrable.
A huit heures du soir eut lieu Ja premiere detonation ;
les chiens se mirent a hurler lamentablement et de la ville
monta une sourde rumeur... On se coucha le cceur oppresse; qu'allait-il arriver? Toute la nuit les detonations se
succ&drent et a minuit une violente secousse ebranla la
Maison centrale, les fenetres de l'infirmerie s'ouvrirent
toutes seules. C'6tait le sommet du c6ne du Vesuve qui
venait de tomber dans le cratere et qui avait produit ce
premier tremblement de terre.
A deux heures un quart et a quatre heures vingt, nouvelles secousses qui plongerent Naples dans I'epouvante;
toute la ville itait sur pied. Les dglises se remplirent d'une
foule eplorde qui venait demander a Dieu misdricorde; les
cloches sonnaient a toute volee! A la Maison centrale
personne ne bougea et le silence de la nuit ne fut pas trouble. Chacune de nous jeta ses inquietudes dans le sein de
Dieu et s'abandonna i son amour.
Toute la journee du dimanche (dimanche des Rameaux)
se passa dans I'angoisse, surtout pour nos pauvres Soeurs de
Torre Annunziata, de Portici et de Somma, dont nous
n'avions pas de nouvelles. Le soir a sept heures, nous
edmes I'exposition du tres saint Sacrement et notre divin
Sauveur ne rentrera dans le tabernacle qu'apres la cessa-
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tion du fleau. - A dix heures du soir la montagne, la ville
tout entire etaient plongies dans la plus noire obscurit :
seule la mer etait dclairde d'une lueur pale et douce qui
faisait penser a cette parole de la Genese; a L'esprit de
Dieu etait port sur les eaux. A A dix heures et demie,
la lune se leva; sa blanche lumiere semblait tre le regard
compatissant de notre Mere immaculee nous disant: c Ne
craignez rien, je suis Ia. a-Nos cheres Soeurs de Portici et
de Torre Annunziata (orphelinat) avec leurs enfants sont
arrivies ici .Celles de Somma se sont rdfugiees a Caserta.
- A demain d'autres details !...
ix avril 1906.

Nous sommes au septi6me jour de la terrible druption :
on assure que le peril a cesse, cependant cette nuit encore
est tombee une trbs abondante pluie de cendre et de sable;
nous ne respirons que du soufre! Cette cendre amoncelee a
untres grand poids, et ii faut se hater de deblayer les toits et
les terrasses pour qu'ils ne croulent pas. Le haut du c6ne
du Visuve englouti dans le cratbre, a provoqud par sa formidable pression Pouverture de cinq bouches de feu &la
base du volcan. De ces bouches la lave se rdpand Aflots,
atteignant dans sa course une trs grande vitesse. - A
trois heures du matin, nos pauvres sceurs de Torre Annunziata (celles de l'orphelinat) fuyaient avec leurs enfants.
Sdparees A la gare du chemin de fer dans la cohue, deux
arriverent ici, affolees, avec quelques enfants; les autres
furent amenies ACastellamare. Quant a nos soeurs de I'h6pital, elles ne voulurent pas quitter leurs malades : c'itait
leur devoir! Elles se sont montries admirables de courage
et de calme et Dieu les a protegees. La population de Torre
Annunziata, ou plut6t lepetit reste de population, voyant
que la lave arrivait sur la ville, avec la vitesse de vingtcinq metres Ala minute, demanda a tout prix que 'on
sortit la statue miraculeuse de la Madone de la Neige.
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Cependant les soldats previnrent les habitants du danger
qu'ils couraient et on les pressa de quitter leurs maisons.
Tandis que la plupart fuyaient epouvantes, les petits, les
simples et les pauvres r6clamaient la a Madone miraculeuse. > L'ayant obtenue ils formerent une procession et avec
cette foi qui transporte les montagnes ils marcherent droit
au-devant du terrible courant de lave. Le g6enral qui commandait les troupes voulut les arreter. a Malheureux que
vous etes, disait-il, vous allez vous faire brdler, vous et
votre Madone! , La foule continua sa route pleurant, gemissant, priant. Le gienral suivait la procession; la lave
avait diji atteint le cimetiere; on posa la Vierge par terre
si pres du terrible fleuve qu'elle fut enveloppie par la
fumee; mais alors la lave, comme repoussde par une main
invisible, s'areta, se ditourna, puis, remontant, coula vers
la mer encore une centaine de metres, enfin s'arreta tout a
fait. A cette vue le gineral, imu lui-meme, tomba a genoui
et s'unit A la reconnaissance de la foule.
12 avril 9go6.

La cendre tombe toujours! Hier apris-midi le ciel itait
effrayant a voir: si on ne savait pas ce que c'est, on croirait
la fin du monde arrive ! J'ai eu de bonnes nouvelles de
nos sceurs qui sont restees A Portici, i la maison de la Moretta et Al'asile.
A Somma, d'oti notre chore soeur Talamasn'a pas voulu
partir, trois toits ont croul6 sons le poids des pierres, mais
sans aucun dommage que pour la bourse, et celui-lA ne se
compte pas en ce moment! La maison de nos seurs est
bien abimme; mais ce n'est pas 6tonnant avec une pluie de
pierres enflamm6es! Deux de nos sceurs ont montrd un
grand courage. Elles avaient decide leur bonne superieure,
Agde de quatre-vingts ans, a quitter la maison; mais, au
bout de quelques pas, celle-ci, prise du scrupule de laisser
la maison seule, ne voulut pas aller plus loin. Que faire ?
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Ne pouvant pas la faire changer d'idde, elles se dirent
l'une A l'autre: Eh! bien, revenons, et, s'il Ie faut, mourons avec elle !... Cependant les autres qui dtaient parties
avec les enfants furent obligees de quitter leurs cornettes
qui se remplissaient de pierres. Montees sur des charrettes,
le chAle sur la tete, elles arriverent A l'h6pital militaire de
Caserta. La supdrieure ne les reconnut pas; persuadee
qu'elles etaient des sceurs d'une autre congregation (les
sceurs de charit6 de Regina-Caeli),elle voulait les envoyer
Ala maison de leur communaute. Les infortunees eurent
beaucoup de peine a prouver qu'elles etaient des Filles de
la Chariti I Elles sont ici mainienant.
La pluie de cendres continue toujours. Figurez-vous, ma
Mere, un jour de neige abondante en France; voila la
campagne ! Les maisons, les arbres sont couverts au lieu de
neige d'une epaisse couche noire, grise ou rougeatre, suivant le genre de la cendre. Le poids de cette cendre est
considerable. Hier le toit du grand marchd municipal
s'est effondr6, du c6t6 de I'h6pital Dei Pellegrini,6crasant
des centaines de personnes! Un frere de nos missionnaires de Saint-Nicolas en sortait.
Hier, tout a ete deblayd h la maison centrale et tout est
a recommencer aujourd'hui. Les ouvriers prennent de
5o a 80 francs pour le deblaiement d'un toit! Heureusement que notre ingdnieur emploie ici tous ses ouvriers et
nous en serons quittes avec des journees moins excessives.
Notre quartier est encore bien privilegid car nous n'avons
jamais eu l'obscurit6 complete, tandis qu'hier toute la region de l'Albergo, des Vergini,a 6td dans les plus profondes
tdnebres. Deux de nos soeurs 6taient parties avec le jour
pour servir les pauvres du fourneau, pros de l'Albergo;
arriv6es 14, obscurite complete... Un agent de police leur
conseilla de se rendre chez nos sceurs, et accompagnd de
I'homme du fourneau il les conduisit lui-meme & 'Albergo. - Je vous laisse A penser, ma veneree MBre, quels
21
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6taient pendant ce temps, Plmoi et la frayeur du peuple!
A grands cris on a rCclame la procession de saint Janvier.
Le cardinal h6sitait h donner la permission; mais le
peuple insista de telle faqon qu'il fallut ceder. La procession se mit en marche: les pretres qui portaient le saint,
arrives a la Marine, voulaient retourner a la cathddrale,
mais le peuple ne 1'entendait pas ainsi. II voulait faire
porter le saint jusqu' P'endroit oh lors d'une autre eruption il avait miraculeusement fait arr4ter la lave. La foule
s'ecria: t Que vous le vouliez ou non, saint Janvier ira
jusqu'au pont de la Madeleine. , Le clerg6 dut ceder, et
Dieu sembla b6nir une fois de plus la foi des Napolitains ;
lorsque la procession arriva au pont de la Madeleine,
d'apres ce qui nous a ete rapporte par une respectable personne digne de foi, le temps s'eclaircit, et un coup de vent
porta subitement toute la nuee de cendres vers la mer. De la maison centrale nous avions bien vu ce changement
de direction du vent, mais nous ignorions cette coincidence.
Nos soeurs sont toutes calmes et abandonnees a la volont6 de Dieu ! Chaque matin nous recevons NotreSeigneur comme viatique du grand voyage et sommes
tranquilles sur son Coeur et dans les bras de notre immaculee Mere! Nous tachons d'etre ferventes pour desarmer
la justice divine. C'est vraiment la semaine du Calvaire,
nous resterons confiantes au pied de la croix en union de
Marie Mere de douleurs.
13 avril 1go6.

II semble que nous touchons a la fin! Ce matin le ciel
est beau; nous revoyons le soleil. Mais mardi c'etait la
meme chose: le matin, tous les coeurs s'ouvraient a la joie,
et, quelques heures apres, nous apprenions la ruine d'Ottajano, de San Giuseppe, et le peril de Torre, de Nola, etc.
Le V6suve est un eloquent prddicateur! les confession-
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naux sont assidges de gens qui peut-tre ne pensaient guere
a faire leurs paques. Oh ! comme Dieu est misdricordieux.
II ne frappe la terre que pour ouvrir le ciel!
A Portici, nos soeurs nous ont dit qu'elles avaient comme
vu renfer! Elles ont eu des tenebres si 6paisses qu'k deux
pas elles ne se voyaient pas. De plus, elles ont eu dimanche
matin une panique epouvantable. Des miserables ont parcouru les rues en criant: c Sauvez-vous, sauvez-vous, la
lave est derriere nous !... C'ataient des voleurs. La population affolee par les tenebresse sauvait pr6cipitamment. Des
pretres quiiterent meme I'autel sans achever le saint sacrifice. Jugez, ma Mere, de la position de nos soeurs et de
leurs orphelines. Comment fuir ?... les rues etaient presque
impraticables avec la cendre et au milieu des tenebres.
Elles ne perdirent pas le calme et ma sceur Scipioni alia
demander 'aide de la troupe. Le commandant la rassura, lui
promettant que, s'il y avait danger, les soldats viendraient
avec les fourgons chercher les enfants. Elles resterent done
la journee du dimanche, mais le lundi voyant que la
cendre continuait toujours et craignant que les communications venant &etre coupdes, elles ne puissent plus avoir
de vivres pour leur soixante orphelines, la sceur superieure
envoya quatre de ses compagnes conduire ses enfants a la
maison centrale de Naples; elle-meme resta avec deux
autres sours pour garder la maison. Nous avons su aujourd'hui qu'elles avaient passe de bien mauvais moments.
Les soeurs qui conduisaient les enfants, apres etre restees
longtemps a la gare sans pouvoir obtenir de place, se sont
rendues an port, et 1A elles ont pu obtenir passage sur un
navire de PEitat. Les marins se sont montr6s, comme tout
le monde d'ailleurs, pleinsde bienveillance pour les seurs
el pour leurs soixante orphelines. Les pauvres enfants se
mouraient de peur et sont arrivies & la maison centrale
avec des mines bien pales et bien tirdes. Comme elles
itaient contentes de se coucher dans de bons lits! Nous
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leur avions ouvert les dortoirs de la retraite: les rideaux
blancs et les sommiers les enchantaient.
L'explosion de la nuit du 7 au 8 courant a fait baisserle
Vssuve, dit-on, de 25 o metres. Nous gardons la confiance
que Notre-Seigneur fera sentir a son peuple les effets de son
sang divin, puisque aujourd'hui c'est le Vendredi saint,
le grand jour du pardon!
14 avril 9go6.

La dipache que nous venons de vous envoyer, ma Mere,
vous a diji dit que le soleil brille maintenant, Hier notre
divin Sauveur mourant a voulu exercer sa misericorde
sur ses pauvres creatures et la sinistre nuee a diminud.
Ce matin, en voyant ce beau ciel, on se demande si les joun
pricedents n'ont pas etc un affreux cauchemar. Nos chbres
scours de Somma sont parties de Naples ce matin, car ma
sceur Talamas veut tout son monde; une d'elles, cependant,
reste encore un peu avec nous. Nos soeurs de Portid,
maison de la Moretta, sont parties aussi. J'aurais voulu es
garder encore, mais elles sont impatientes de se retrouver
ensemble.
Si vousaviez vu cette pauvre ville de Naples ces jours-ci!
C'itait Ninive assise dans la cendre et la poussiire!
On ivalue a des millions de metres cubes la cendre rejetde par leVisuve. Les tendbres, la pluie de cendre et de lapilli (petites pierres) ont eu lieu i Binivent, Foggia, Sansevero. A Lauro, le toit de I'asile s'est effondre sous le poids de Ia
cendre, juste au moment ot nos sours venaient defaire sortir
lesen fants. Ii n'y a eu aucun accident, personne n'tiant reste
dans la salle. Autre circonstance providentielle: la sonsmaitresse avait lhabitude d'aller tons les jours, a cette mnme
heure, chercher de 1'eau &l'asile; ce jour-la, au moment
de faire son service habituel, Pinspiration lui vint d'aller

S.un autre robinet; pendant qu'elle remplissait son broc,
Ie plafond s'ecroula!
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La soeur Scipioni, a Portici, a et6 pendant plusieurs
heures, ainsi que ses trois compagnes, en danger d'etre
asphyxide. Elles ne respiraient plus que le soufre. Le
matin du Jeudi saint run des deux prdtres restes a Portici
avait dit i ma seur Scipioni: t Je laisse quatre hosties consacr6es afin qu'elles puissent vous servir de viatique. » A Torre Annunziata, notre chere soeur Derogatis a etd,
elle aussi, admirable de courage et de ddvouement pour ses
pauvres malades. Mais il faut vous dire un mot de ma
soeur Kelly, ma Mere. Lundi matin, lorsque la foudre
grondait et que les iclairs se croisaient en tous sens, notre
chire senur ayant dd faire une course, voulut, par esprit de
pauvret6, aller en tramway, tout en sachant que, cejour-la
meme, un train avait pris feu: Les voitures coltent si
cher ,,disait-elle. Elle nous a racontd en revenant qu'elle
avait 6t& seule durant tout le trajet, et que tout le temps,
elle avait eu sur la tete un veritable feu d'artifice. Le conducteur et le receveur, etonnis de la voir si calme, exagdraient le peril afin de 'effrayer, mais ils en furent pour
leurs frais. a Je m'itais recommandde A la sainte Vierge,
nous disait-elle, et puis, je ne mourrai pas avant que mon
heure ne soit venue. » - Le lendemain cette chore sour
eut une d6ception bien grande. Elle devait aller porter
quelques provisions i nos soeurs de Somma Vesuviana;
mais la pluie de cendres atant tr6s abondante, nous crimes
qu'il 6tait prudent de ne pas la laisser partir; ce fut pour
elle un vrai sacrifice! Elle s'en didommagea en balayant
les terrasses !
i5 avril 9go6.

En ce jour de Paques, nous avons chante 1'Alleluia! Cependant notre Alleluia est mdld de tristesse, car nous pensons k tant de pauvres gens sans pain, sans abri ! Ils font
peine i voir.
II me tarde maintenant d'aller voir nos sceursde Portici,
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de Torre et de Somma. Elles ont tant souffert, que je suis
stfre que notre bienheureux Prre, saint Vincent, les a
regardees avec un ceil de complaisance. II y a encore des
petites secousses de tremblement de terre; mais c'est inevitable apres ce grand disastre. A cause des nuages de
fumee, nous ne voyons pas encore le V6suve.
18 avril 1906.

Hier au soir, je suis revenue le cceur bien gros de tant de
desastres! A Ottajano, nous avons trouve un nouveau
Pompei ! D'une ville de douze mille Ames, ilne reste que
trois maisons; tout le reste est upe ruine. Les pierres, le
sable et la cendre aneignent deux et trois mitres de hauteur:
c'est cet enorme poids qui a fait crouler toutes les maisons.
Les habitants qui avaient fui au moment du desastre commencent a revenir; on ne voit que douleur et larmes. Cependant, il y a du calme et de la resignation parmi ces
foules disoldes. On nous demande des soeurs pour faire la
cuisine a ces pauvres affames; comme en temps d'ambulance, nos sceurs seront sous une grande tente, gardies
jour et nuit par des soldats de choix, et la cuisine se fera
dans une maison a demi conservee que I'on consolide de
maniere A n'avoir rien Acraindre. Notre bienheureux Pere,
saint Vincent, gardera ses filles, puisqu'elles serviront 1k
des pauvres plus pauvres que ce que I'on pent imaginer.
Ma sceur Derogatis vient de nous raconrer qu'a Torre
Annunziata, selon le vaeu qu'on avait fait le jour de PAques,
on a fait un jefne solennel de remerciement Ala Madone:
un grand jeine comme le Vendredi saint. II parait qu'elle
avait fait preparer du bouillon pour ses malades, mais
aucun d'eux n'en voulut gotter. Une immense procession
a parcouru la ville entourant la Vierge miraculeuse. Tout
le monde avait la tate decouverte, malgre une pluie de
cendres qui tombait encore assez abondante. Quand onfut
arriv6 au lieu o6 la lave s'est arrteie, un rayon de soleil a
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traverse cette nude de cendres; on a aimi y voir un nouveau signe de la protection de la sainte Vierge. Le saint
rosaire et les litanies des saints ont dti ricites tour a tour.
11 parait que le silence, l'ordre et la devotion dtaient impressionnants.

Lettre de la sawr SCiuoNI, File de la Chariti.
Portici, Orphelinat du chemin de fer, 24avril 9go6.

Le.samedi 7 avril, le ciel itait effrayant et semblait annoncer quelque sinistre. Le soir, le Vdsuve langait des
matibres en feu qui s'elevaient a une grande hauteur et
retombaient en pluie; la montagne semblait 6tre vraiment
une bouche de 1'enfer.
Nous nous couchAmes pleines d'anxiete. Un pen apres
minuit, deux secousses formidables, accompagndes d'un
horrible fracas, ebranlerent si fortement la maison que nos
lits se souleverent. Je cherchai i calmer soaurs et enfants,
mais en un instant toutes se trouvirent r6unies B la chapelle et nous y passAmes le reste de la nuit. Oh! comme il
nous tardait de voir venir le jour! La population entiere
etait dans la rue. On frappait aux pores de ceux qui restalent chez eux et on les pressait de se tenir prets a fuir.
Le dimanche des Rameaux, vers dix beures du matin, on
entend de nouveau des cris d'epouvante et la course pr6cipitke de la foule dans la rue. Qu'dtait-il arrive?... Des gens
qui fuyaient 6perdus nous crient en passant: a La lave est
ka l'glise Saint-Antoine! J'hisitais a le croire, mais voici
que j'apercois les religieuxdu couvent de Saint-Pascal qui,
deux &deux, leur paquet h la main et d'un pas press4, s'en
allaient vers la gare. Cela me donna a penser que le danger
itait reel... Beaucoup de ces malbeureux fugitifs avaient
emport6 ce qu'ils avaient de plus pr6cieux, linge, vetements,
quelques bijoux de famille; voyant notre porte entr'ouverte,
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ils jeterent i l'interieur tout ce qui genait leur marche et
leur faisait craindre de manquer le train. Touchies de leur
naive confiance, nous ramassimes avec soin les paquets
qui avaient 6td jetis p6le-mele et, quelques jours apres,
nous eiumes le bonheur de rendre a chacun son petit trdsor.
La panique fut si grande que les pretres eux-memes
quitterent le saint autel et s'enfuirent. Cependant on sut
bient6t que la population avait 6td le jouet d'une fausse
alerte. Des voleurs surpris an moment ot ils pillaient une
maison, s'itaient enfuis en criant: a La lave! lalave!>
C'itait pour echapper i toute poursuite au milieu de la
confusion gendrale; is furent cependant arrdtis.
Dans la nuit du 8 au 9, la pluie de cendres fut tres abondante et le lundi matin, le jour, an lieu de crottre, aliait

toujours diminuant, tant la nude etait epaisse. Les lapilli
tombaient de plus en plus serrfs, battant les vitres des
fenetres comme une forte grele. Comment vous decrireI'epouvante qui rdgnait partout et non sans motif cette
fois!... Le peuple se pr6cipitait dans lessglises et s'emparait des statues de la Madone et des saints pour les porter:
en procession dans toutes les rues A travers Pobscuriti. On

priait, on invoquait a haute voix. Vers onze heures, letemps
s'iclaircit un peu, mais la pluie de cendres continuait. C'est
alors que je me ddcidai, ma respectable sceur, &vous envoyer
ANaples nos cheres orphelines.
Mais comment trouver place pour soixante enfants, soit
au tramway, soit mime an chemin de fer, Iun et l'autre
assidges par une foule compacte?... C'tait impossible. II
fallut done chercher le moyen de partir par mer. Le capitaine d'un petit bateau A vapeur accueillit nos orphelines

avec la plus affectueuse bienveillance. Dans la crainte d'un
accident, les marins formerent une couronne autour des
enfants et de leurs bras leur firent un rempart, car le bateau
6tait petit et bien qu'elles fussent debout et serries les unes

contre les autres, elles !k remplissaientpresque tout entier.
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Un detail vous fera sourire. L'orphelinat dtant & son
debut est tres pauvre; aussi, ma soeur Emilie avait-elle
recommandi aux enfants d'avoir grand soin de leurs chapeaur presque tout neufs. Fiddles a cette recommandation,
les cheres petites les avaient cachds sous leurs robes afin de
les preserver plus sirement de la cendre. Les officiers,
apres leur avoir crid en vain de se couvrir, 6tendirent, sur
toutes ces petites tetes, leurs mouchoirs de poche; puis, avec
line bontr toute paternelle, ils essuyerent les yeux des plus
petites car la cendre qui tombait toujours, par moments,
nous aveuglait. La traversde fut courte et sans autre incident. Arrivde A Naples, la petite troupe fit a pied le long
trajet du port a la Maison centrale.
Resolue & ne pas abandonner lachere maison de Portici,
j'avais eu grand'peine a persuader i ces pauvres petites et a
leurs maitresses de partir sans moi. Trois de nos scurs ne
voulurent pas me quitter. Nous nous enfermimes done chez
nous, comptant sur la Providence.
La population, cependant, continuait i diserter la ville.
Les religieuses du Sacrd-Caeur nous dirent en passant:
a Comment, nos soeurs, vous ne partez pas? - Non, rdpondis-je, nous restons pour garder la maison. - Que le
Coaur de Jesus vous garde!... v dirent-elles, en s'eloignant.
La nuit ne fut pas trop mauvaise, sauf que nous entendions toujours retentir les boati (ditonatiois du volcan).
. Mardi, lobscuritd fut plus ou moins intense et le soir
nous amena une nouvelle pluie de cendres melee d'acqua
cotia (eau formde par les vapeurs condensdes du Vesuve).
Ce jour-li le maire me fit prier de donner I'hospitaliti A
quatorze officiers, car vous savez, ma respectable soeur,
qu'un regiment occupait alors le pays pour aider et Al'dvacuation des habitants et au ddblaiement des voies de communication. Je fus d'abord bien embarrassee, car je ne
savaispas si c'itait bien ou mal de recevoir ces militaires;
mais la pitid 'emporta, lorsque j'appris que, la nuit prdci-
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dente, ces pauvres officiers avaient cherchi en vain un asile
qui leur avait itd partout refuse. Leur presence fut d'ailleurs pour nous comme une securiti; ils se montrirent
excessivement bons: ils nous encourageaient et nous assuraient qu'en cas de danger, ils sauveraient d'abord les seurm
et eux ensuite.
La nuit suivante fut tres mauvaise et la journde de mercredi pire encore. Le VWsuve grondait sourdement et, si la
lave ne venait pas dans notre direction, la cendre, les lapilU
ne cessaient de tomber, formant une couche de plus d'un
metre d'epaisseur qui menaqait d'enfoncer les toitures.
Nous nous confessAmes ce jour-lI mutes les quatre afin
de faire le lendemain, Jeudi saint, la sainte communion;
et, a dire vrai, je pensais faire ma derniire confession; k
peril croissait en effet d'heure en heure et nous passames la
nuit en prieres. Le soufre tombait en telle abondance que
nous nous sentions asphyxiees. Le matin du Jeudi saint
apres la messe et la sainte communion, le chapelain exposa
le saint Sacrement et nous restAmes a prier. Cependant les
tenebres devenaient toujours plus ipaisses, I'odeur du soufre
plus suffocante.
Vers dix heures, le colonel me fit appeler. Pour me rendre pres de lui, bien que les gaz fussent allum6s, je dus
prendre en main une lumiere. Je trouvai le colonel entourd
de ses officiers : a Nous sommes rentrds, ma soeur supdrieure, me dit-il, nous sommes rentrds, car nous n'en
pouvions plus; nous sommes ipuises, A demi-asphyxids...
Je vous dois la v6rite. Si cela dure encore un peu, il n'y
aura plus, pour nous, esperance d'etre sauves. - La fuite
n'est done plus possible, colonel? - Non, ma sceur;
outre que l'paisseur de la cendre rend la marche tres
difficile, nous ne pourrions faire vingt pas dans la rue
sans tomber asphyxids. - Que le Seigneur ait piti6 de
nous, repondis-je. Du reste, qui peur fuir de la main de
Dieu?... Espirons en lui... a
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Quelques officiers semblaient murmurer : a Ne murmu-

* rons pas, Messieurs, reprit le colonel. C'est Dieu qui a
* fixed'heure de notre mort; si elle est arrivde nous n'avons
a plus qu'une chose A faire: nous y preparer. * Les officiers
se turent; ensuite, j'en vis plusieurs, le chapelet a la main,
qui priaient.
Je vous laisse a penser, ma respectable sceur, combien
j'avais de peine en peasant i mes trois pauvres compagnes
restees A cause de moi. Je dissimulai mes inquietudes et
retournai a la chapelle.
A partir de onze heures, nous commenaqmes A voir one
faible lueur; la cendre et le soufre diminutrent peu i pen.
Nos angoisses se dissipaient aussi graduellement et les officiers reprenaient leur service. Apres avoir vu la mort de si
pros, on se sentait revivre. La journee setermina ainsi entre
la crainte et lespdrance.
Le Vendredi saint, la sombre nude qui nous enveloppait
se dissipa peu a peu, nous laissant voir un beau soleil et
un ciel plus serein. Notre cher Vesuve reapparut A nos
yeux, mais semblable Aun homme sans tate et jetant encore
des tourbillons de cendre du c6te oppos6 au n6tre.
Ce que j'ai essayd de vous ddcrire, ma respectable soeur,
n'est rien en comparaison de ce que nous avons vu et
iprouvd. Que Dieu est bon de nous avoir si visiblement
protegees! car, au dire de personnes compitentes, Portici
avait ite gravement menace, d'abord par la lave qui avait
commenc6 A couler de notre c6te, puis par la cendre qui
aurait pu nous ensevelir comme Pompli, et, enfin, par les
gaz asphyxiants. Nous allons c6elbrer un triduum d'actions
de graces au Sacrd Coeur de Jisus.
SCette terrible catastrophe, qui a cause tant de digits matiriels, a ete, pour bien des Ames, comme un coup de grace
qui les a ramenees a Dieu. Ainsi, presque tous les soldats
qui occupaient Portici et qui, le Jeudi saint, avaient vu la
mort de si pres, se sont confesses, et ils ont communi6 les
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jours suivants dans la chapelle des seurs du Bon-Pasteur.
Notre bon et zl66 cure etait heureux d'avoir pu, en ces jours
de calamitd, recueillir une si belle moisson. La conduite
des soldats, et, en particulier, des officiers, a etd constamment admirable. J'ai entendu un capitaine reprendre en
pleine rue des gens qui fuyaient et qui, dans leur detresse,
proferaient des paroles peu chritiennes. L'officier les exhortait i la patience et a la rdsignation."
- Seur ScrPoNI.
P. S. - Au moment de la panique qui fit fuir tous les
habitants de Torre del Greco, commune voisine de Portici,
une pauvre femme saisit son petit enfant, Fenveloppa a la
hate de langes et de couvertures et s'enfuit. Dans sa course
eperdue a travers les doubles tinebres de la nuit et de la
cendre, la pauvre mere ne s'apercut pas que 'enfant, mal
enveloppi, glissait peu a peu; bient6t le pauvre petit etre
tomba sur l'epaisse couche de cendre qui couvrait la terre.
Ce ne fut qu'en arrivant a Portici que la malheureuse
mire s'aperqut qu'elle n'avait plus entre les bras que ce qui
lui avait servi i envelopper son fils. Le pauvre petit corps
ne fut retrouvi que plusieurs jours apres.

POLOGNE
La leitre qu'on va lire annonce la mort d'un vdenrable
missionnaire. C'est un de ceux qui, dans la province de
Varsovie, ont survecu A la suppression de notre Congregation qui eut lieu a la suite de la premiere insurrection.
Chaque annee on voit, sur notre catalogue, diminuer la
liste de ces pretres vdndrables qui s'adonnent, disperses, i
des oeuvres de leur ministere.
Espdrons que, dans les conditions nouvelles dont nous:
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sommes timoins pour leur pays, ils verront luire au moins
1'aurore de jours meilleurs.
Varsovie, 6 avril 9go6.

Je vous ai dedj fait part, ma tres chore soeur, de la mort
du respectable M. Maximilien Brzezikowski; c'est une
grande perte pour nous. J'ai toujours beaucoup estimd son
grand attachement a la communaut6, son d6vouement,
son grand amour du travail, sa bonne volont6 ; e.edivin
Maitre le rdcompensera de ses intentions droites et de ses
labeurs.
II jouissait d'une estime gendrale et surtout de celle du
clerg6; nous I'avions ddja vu rIdpoque de son cinquantikme anniversaire sacerdotal, et l'avons vu de nouveau A
son enterrement.
Son corps a it6 exposd le premier jour dans notre chapelle oi un service solennel a eu lieu. Apres midi, on ra
expos6e I'glise de Sainte-Croix; une foule de personnes
de toutes les classes laccompagnaient. Ce matin, a eu lieu
un office solennel a Sainte-Croix; c'est Mgr Ruszkiewicz,
iveque coadjuteur, qui a voulu officier lui-meme; cette
apr&s-midi on ra conduitau cimetiEre; le clergd tres nombreux, nos sours en grand nombre, nos enfants ont 6td aux
deux services et a 1'enterrement.
Des anciens missionnaires, deux seulement ont pu venir:
M. Janczak et M. Mysikowski.
Ce dernier, apres avoir dit la messe pour le repos de
I'Ame du regrettd d6funt, a do repartir pour sa paroisse,
craignant que les malheureux sectaires ', profitant de son
absence, n'envahissent son 6glise et ne lui ferment la porte
-ensuite; c'est affreux le ravage qu'ils font en certains
S. 11 s'agit sans doute de la secte r&cente des Mariavites; d'une
aust6riti indiscrete et endoctrinds par une femme visionnaire, des
pretres mdme se sont laissi entralner dans cet illuminisme. En
quelques endroits la secte est puissante. - Note des Annales.
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endroits. Mgr Farcheveque vient de recourir au gouvernement en exposant leur auda'e.
Soeur A.
A l'occasion des transformations qui s'accomplissent en Russie
nous rappelons les principales dates - dates clebres et, hilas!
gentralement douloureuses - du mouvement religieux en Pologne
au dernier si&cle.
Apres les trois demembrements successifs de la Pologne entre
I'Autriche, la Prusse et la Russie (1772, 1793 et 1795) cut lieu.
en 1807, lerection par Napoleon Ir du grand-ducke de Varsovie.
Mais, en z8x5, quand Napoleon I1* fut tombC, le congres deVienne
coupa en deux le grand-duche de Varsovie: la partie occidentale
comprenant Dantzig, Culm, Posen fut rendue a la Prusse qui en
fit le duchi de Posen; la partie orientale, de beaucoup la plus cons!derable, fat livr6e
la1Russie qui en fit une annexe de son empire
sons le nom de royaume de Pologne; Cracovie seule fut laissae ea
dehors de ce nouveau partage et forma une rppublique independante,
mais 1'Autriche s'en empara en 1846 et I'incorpora i la Galicie.
Le royaume dePologne de t8t5, tout en etaun annex6 i la Russie,
derait conserver sa nationalite, 11 recut en effet d'Alexandre i1 une
constitution. Elle lui fut retiree, lors de l'insurrection de 183o. Cette
insurrection, en effet, fut crasee, et cette repression fut le point
de d6part de terribles represailles. Les statuts de i832 et de 1835
furent particulierement durs.
La Congregation de la Mission vit alors plusieurs de ses maisons
ferm6es par le gouvernement : Siematycz et Smilowics en 183s,
Mohilew en x839, etc. Enfin le dicret imperial du so d6cembre 184
supprima la Congregation de la Mission et tous sea etablissements
dans la Pologne russe, confisca ses biens et ordonna d'incorporer se
membres au clerg6 siculier it de les diss•miner ( CL Memoires de
la Congr., t. I, p. 657, 698, 70o).
Sous Alexandre II, la situation de la Pologne s'adoucissait. Mais
une nouvelle insurrection eclata en 1862; ellc fut encore rdprim&e
par la force, et la situation politique et religieuse s'aggrava de nouveau. On peut lire dans le tome VI de 1'histoire d<e rEmpire liberal
par Emile Ollivier, A I'annee i863, le recit poignant de ces deux
insurrections.
Une rre nouvelle s'ouvre en Russie; un edit imperial du s6 mai
1905, special aux gouvernements de 'Ouest, a la Pologne, et u manifeste de Nicolas II, du 3o octobre t9o5, adressa i la Russie tout
entiere, ont annoncA des libertes dont, nous I'Psperons, la religion catholique, elle aussi, pourra profiter.
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PORTUGAL
NOTES HISTORIQUES
SUR LA PROVINCE DE LA CONGREGATION DE LA MISSION

EN PORTUGAL
(Suite; voy. ci-dessus, pages 49 et t59)
CHAPITRE IV
LES ETABLISSEMENTS DEPUIS 1857

En d6crivant les divers itablissements des missionnaires
durant cette p6riode, nous rappellerons succinctement et
suffisamment les ivdnements qui constituent l'histoire genirale. Nous suivrons 'ordre chronologique.
§ i. Lisbonne ; Ajuda.

Dans sa letre circulaire, adresse it la Congrdgation le
i" ' janvier i858, M. J.-B. Etienne, Supdrieur gdndral,
6crivait :

a Une circonstance bien impr6vue nous a rdv61i que le
moment de la Providence etait arrive pour commencer
Foeuvre de la restauration de notre province du Portugal,
dont toute I'existence etait r6duite a la seule personne de
son visiteur. Une princesse dela cour de Lisbonne m'ayant
timoign6 le desir de voir les Filles de la Charit6 former
un itablissement sous ses auspices dans cette capitale, je
dus lui rdpondre que je ne pouvais me rendre A sa demande
qu'a deux conditions: i* que des missionnaires pourraient
s'etablir a Lisbonne en meme temps que les Filles de la
Charitd, comme mesure nicessaire a la conservation de
1'esprit de leur vocation; 2° qu'une autorisation officielle
du gouvernement interviendrait pour garantir 1'existence
des uns et des autres dans le royaume.
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o Des circonstances aussi manifestement providentielles
presageaient i mes yeux un bel avenir dans le royaume de
Portugal. Les desseins de Dieu ne tarderent pas A se riveler; car, quelques mois apres, iclata 1'effroyable contagion
qui a enlev6 deji de si nombreuses victimes dans cette capitale, et qui continue encore a la desoler. Ce fut au moment
oi elle sivissait le plus cruellement, que M. Michel Sipolis,
supirieur de cettemission nouvelle, et Miel, s'embarquaient
le 17 octobre dernier, avec cinq Filles de la CharitC.
Aussit6t dibarquis a Lisbonne, ils s'empresserent d'offrir
leurs services pour travailler au soulagement spirituel at
corporel des pauvres et des malades. Le roi, qui a donad
A son peuple dans ces tristes circonstances de si nobles
preuvesde son amour et de si beaux exemples de devouament, ayant rdsolu de recueillir les orphelins et orphelines
laissis par lesvictimes de i'pidemie, dans un palais offert
gendreusement par son illustre tame, afin d'y recevoir les
soins que riclamait leur situation, ordonna d'appeler six
nouvelles Filles de la Charite, qui se sont embarquies Ic
15 dicembre. a
Le palais oh l'on allait installer un asile pour les
orphelins des victimes du fldau (fievre jaune et cholera)
qui desolait Lisbonne, avait eti offert par la grand'tante da
roi don Pedro V, l'infante Dona Isabel Maria. II est sitau
a Ajuda, bourg sur une petite hauteur A 1'ouest de la ville
de Lisbonne. C'est le 23 octobre 1857 que le premier groupe
de soeurs francaises et les missionnaires lazaristes qui les
accompagnaient debarquerent A Belem, Ac6t6 de Lisbonne.
Ceux-ci s'installirent naturellement dans les environs de
l'asile ot s'organisaient les oeuvres des soeurs. Dans le rapport du cardinal, patriarche de Lisbonne, dati du 13 aout
I86o, nous trouvons cette indication : * Les [deux] pritres
lazaristes risident rue de San Francisco de Paula. i Cette
rue est au bas du quartier d'Ajuda, parallele au Tage, et
non loin des docks installis aujourd'hui le long du fleuve.
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L'Alvara ou decret royal du 9 fevrier 1857 avait accueilli
favorablement, conformnment a l'avis d cardinal patriarche
de Lisbonne, la demande prisent6e par la Societe protectrice des orphelins et par 1'Association consolatrice des
affliges pour faire venir de France des sceurs de la Charit,
et 'Alvara du i avril de la mdme annie autorisait la
venue de France de ces sceurs et de leurs directeurs envoyds
par le Superieur giniral de la Mission >. - Ces ditails et
un grand nombre de ceux qui suivront sont tires de rouvrage intitul : la Question des Saurs en Portugal (in-8,
publiC a Lisbonne en 1862), et qui est une source tres abondante et tris sure de renseignements.
Par le fait de cet 6tablissement, s'dtait trouv6 realise ce
que dix ans plus t6t avait entrevu M. Etienne, Supirieur
gineral, lorsqu'il ecrivait (Circ. du i1 janvier 1846):
a Notre province de Portugal demeure toujours dans 1t
position facheuse ot elle 6tait I'annde derniere, et aucune
circonstance ne m'autorise encore a esperer qu'elle sen
prochainement amdlioree. Cependant je sais qu'on desire
gendralement en Portugal voir se former dans le pays quelques maisons de Filles de la Charite; on m'a d6ji fait des
ouvertures et des propositions dans ce but. Et comme on
sait que I'tablissement des Filles de la Charite entraine
nicessairement celui des missionnaires pour les diriger, je
ne serais pas surpris que, dans un temps peu iloigne, la
Congregation fit autorisie i sortir de ses ruines dans une
contrie oi elle a laissi de si intiressants souvenirs par le
bien qu'elle y a fait. P
De la maison qu'ils habitaient depuis 1857, les pretres
de la Mission transporterent leur r6sidence & Bemfica en
186o.
Sur la liste des patentes, on lit a la date du 20 octobre
1857 : a M. Michel Sipolis, visiteur de la province de Portugal, suporieur; directeur des Filles de la Charitd. •
Apres lui, vint M. Fougeray.
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5 2. Lisbonne ; Saint-Louis-des-Franfais.
1859.

Cest le 6 juillet 1859 que du ministere des aflaires
itrangeres, & Paris, fut adress~e i M. Itienne, Supdrieur
g6ndral des Lazaristes, la notification suivante :
* M. l'abbe Bouscaillou, chapelain de Saint-Lolis-desFrangais, ayant d6finitivement quitte Lisbonne, je vous
prie de designer un pritre de votre Congregation pour lui
succeder. a
Une lettre publide dans les Annales de la Mission
(t. XLIV, p. 562) et datie de Lisbonne an mois de janvier
1879, donne sur Saint-Louis-des-Frangais des renseignements historiques dont nous detachons les principaux
details :
t Les Frangais qui habitaient cette ville en 1438 s'organisirent en confrdrie sous le patronage de Saint-Louis,
mais n'ayant pas de chapelle & eux, le lieu de leur reunion
fut successivement transferd dans plusieurs dglises de la
ville. Ce n'est qu'aprrs plus d'un siecle qu'on acheta le terrain sur lequel est bitie l'eglise actuelle de Saint-Louis-desFrangais. Elle fut commence le 25 aoit de 1572.
a Cette iglise, comme tant d'autres idifices, fut renversde
par le fameux tremblement de terre qui dtruisit une grande
patie de Lisbonne en 1755. Apres cette catastrophe, la
Naiion francaise (c'est ainsi qu'on appelait la colonie des
Frangais qui habitaient Lisbonne) risolut de rebitir son
6glise et M. le comte de Saint-Priest, alors ambassadeur de
France a Lisbonne, prit Acceur cette affaire et en devint le
restaurateur. Mais il ne se contenta pas de la rebatir, il
voulut aussil'agrandir ety joindre un h6pital pour recevoir
les marins et autres Francais malades, surtout les pauvres.
C'est ce qui donna occasion a Pidee du plan un peu singulier de cette glise, car on voulait avoir l'h6pital sur I'eglise
elle-meme.
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, Celle-ci a environ 20 metres de profondeur sur 12 de
largeur. La proportion ne serait pas mauvaise en ellemame; mais cette profondeur de 20 m6tres est divisde en
deux parties egales par un mur dans lequel il y a trois
ouvertures cintrdes. Celle du milieu monte jusque pres du
plancher et les deux autres seulement a la moitie de la hauteur. Dans 1'embrasure de ces derniires, on a place deux
petits autels. Ainsi l'dglise semble compos6e de deux chapelles parallkles mises en travers c6td A c6td et communiquantpar un grand arc pratiqud dans le mur de siparation.
Si la cloison avait det placie plus an fond et si la partie sdparde avait etd plus petite, elle aurait fait un sanctuaire un
peu plus gracieux; mais 'intention de fortifier le plancher
pour y placer Ih6pital semble s'y etre opposee.
* La partie anterieure est vodtee, la posterieure plafonnee
est ornie avec assez de goat. Quatre lustres bien proportionnes au local y sont suspendus. Une niche creusee dans
le mur du fond, recoit d'en haut une lumiere douce et faible
qui y eclaire gracieusement une statue de Notre-Dame-duSacr6-Coeur. Deux autres lustres, moins grands que ceux
du plafond, sont attaches au mur, pros de la niche, et semblent lui appartenir. Ces deux petits lustres rappellent un
fait. consolant. On sait que la comtesse d'Edla, seconde
ipouse de Don Fernando, pare du roi, d'abord protestante,
devint ensuite catholique. Elle fut baptisee et reconcilide A
P'Eglise dans la chapelle de Saint-Louis, et fitcadeau de ces
lustres a 1'iglise en souvenir de son baptame. Ce n'est pas
le seul exemple de protestants abjurant leur hiresie i SaintLouis-des-Francais.
' Au milieu de la partie iintrieure que forme le sanctuaire
de l'glise, se trouve place un magnifique-autel de marbre.
Par sa grandeur et le fini de son travail, non moins que
par la richesse de la matiere dont il est fait, il figurerait
tresdignement dans une cath6drale. .
,c An-dessus de I'dglise et dans toute son dtendue, il y-a
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un etage. C'est IAque fut etabli l'h6pital Saint-Louis et il
y demeura environ vingt-cinq ans, c'est-A-dire jusque ven
1792. Sans doute, Ie manque de ressources le fit fermer alon
et ce n'est qu'en i832,lorsqu'on redoutait Penvahissement
du cholera, qu'on pensa a le retablir. C'est M. de Lesseps,
alors consul gienral de France a Lisbonne, qui fut le promoteur de cette bonne idde. Le choldra se declara, et en effe
'h6pital rendit de grands services. Le cholera etant passe,
Plh6pital retomba encore dans 'oubli, jusqu'a ceque lefidae
revint en i856. L'annee suivante (1857) la fievre jaune fit
aussi son apparition. Alors se fit de nouveau sentir l
besoin d'un h6pital pour les Francais.
c On ne songea pas cependant a le placer de nouveau sur
l'eglise. L'endroit etait peu convenable, soit i cause de la
petitesse du local, soit parce que le service en itait extrmement incommode. On voulait aussi avoir les Filles de
la Charit6 et il etait impossible de les y loger. I1 fallt
chercher quelque chose de mieux, et Pltage au-dessus de
1'6glise fut exclusivement affecti a la r6sidence du chapelain de Saint-Louis-des-FranCais.
a Cette rdsidence se compose de deux grandes salles qui
correspondent aux deux parties egales qui divisent l'eglise.
Elles sont cependant moins larges, car on a pris Adroite et
A gauche pour faire des chambres.
a L'dglise est bitie a 1'encoignure de deux rues, qui ne se
rencontrent pas a angle droit, mais font, au contraire, un
angle obtus. II en risulte entre le mur lateral de l'eglise et
la rue une lisiere de terrain qui, naturellement, va en
augmentant du front vers le fond, et acquiert tout A fait
au fond une largeur de 5 on 6 metres. On a profit6 de
cet espace pour faire I'escalier par lequel on monte a
'rtage.
* Outre 'escalier on a trouvd moyen de faire dans Cet
espace irregulier, en bas, la sacristie, et dans les trois
6tages au-dessus, un parloir, quelques petites chambrespeu
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commodes, la cuisine et quelques debarras. En somme, on
a bien mis Aprofit tout le terrain.
a Voici maintenant ce que jetrouve dans un livre manuscrit au sujet de Saint-Louis :
a L'glise appartient au gouvernement frangais qui
paye le chapelain par le consul de France. On s'adresse au
ministre des affaires itrangeres pour les grosses reparations.
c II y a une administration ou conseil de fabrique dont
le ministre de France est president, le consul de France
vice-president, le chapelain de Saint-Louis en est membre
de droit, le ministre de France nomme quelques Francais
des plus recommandables par leur position et leurs principes religieux, pour faire partie de ce conseil. II y a un tresorier qui, chaque annee, rend les comptes, et un secrtaire
qui fait les proces-verbaux, etc.
a L'eglise Saint-Louis a obtenu de grands privileges
emanant pour la plupart des souverains pontifes. Ses
archives conservent les documents originaux. Elle a dte
desservie par les chapelains appartenant au clergd, soit
r4gulier, soit seculier. En i856, elle fut confi6e aux PAres
de 1'Oratoire du P. Pidttot, mais il ne restirent que trois
ans. Ils se retirerent en 1859.
a Nous etions arrives, dit M. Miel, en 1857, avec M. Sipolis et cinq Filles de la Charite. Le marquis de risle me
demanda de vouloir bien me charger de lintdrim i SaintLouis apr4s le ddpart des PAres de I'Oratoire. Je commen;ai le service pour la fete de PAques 1859. Ce jour-la eut
lieu la premiere instruction.
itait absolument ddpourvue de linges, d'orneL'eglise
U
meats, etc. Le toit etait defonce, il pleuvait sur le maitreautel. La charite publique et la pidtd des fiddles vinrent A
notre secours et, peu Apeu, nous arrivames a avoir le strict
necessaire. Malgr6 notre pauvreti et rdtat de provisoire
dans lequel nous etions, il fut r6solu que nous aurions i
Saint-Louis le mois de Marie. Cette ddvotion si r6pandue
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partout et si touchante pour les fiddles, 6tait a peu pros
inconnue a Lisbonne. Le duc de Bellune, premier secrttaire de la 1lgation de France, nous aida de sa bourse et
mit lui-m~me la main a l'oeuvre pour preparer le petit
autel de la sainte Vierge. Ce fut bien modeste, mais on
godta les exercices et on les suivit avec pi6et et devotion.
Le mois de Marie reussit mieux qu'on ne pouvait l'espirer.
SLe marquis de 1'Isle, satisfait du rdsultat obtenu, 6crivit au gouvernement francais et demanda que je fusse
nomm6 difinitivement chapelain de Saint-Louis. Le min istre des affaires etrangeres offrit l'administration de 1'rglise
A la Congrigation. M. le Sup6rieur gendral Pre l'accepu
et m'ayant presenti pour ce poste, je requs ma nomination officielle le 9 octobre i859. - On m'envoyait de
la maison-more, pour rester avec moi, M. Cardito et le
frere Thomas. a
a Comme toujours, la pidit riveillde a cherchd Ase nourrir
de bonnes ceuvres et les bonnes oeuvres ont soutenu la pietd.
Parmi ces oeuvres, la plus remarquable sans contredit c'est
I'Association de prieres.
c Le 3 d6cembre 1859, soixante dames inscrivaient leurs
noms et l'Association de prieres aux Cceurs souffrants de
Jksus et de Marie dtait fond6e.
I On nomma des zelatrices et des sous-zelatrices pour la
ville, pour tout le pays et meme pour '6tranger. On ouvrit
des registres partout, car linscription est ndcessaire pour
gagner les indulgences que Pie IX accorda ensuite.
• L'Union de priares fonctionne encore dans ces conditions. Elle est arrivee en ce moment au chiffre de cinquante
mille associks et il est impossible de dire le bien qu'elle a
produit dans le pays.
Axi Elle a fourni les elements pour d'autres oeuvres qui
ont dt6 6tablies. C'est dans son sein qu'on a trouve les dames
de charite, celles du vestiaire, les mires chr6tiennes, les
zlatrices du catdchisme, 1'oeuvre des mariages, les enfants
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de Marie externes qui. se reunissent chez les seurs, les
membres des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul.
» 20 On doit A 1'Union de prihresle ritablissement de la
pratique de la confession et communion frequentes, bien
rares avant son institution. On se confessait i Piques seulement; maintenant, de tout c6td, i Lisbonne, dans les
eglises, on voit tous les jours, mais les dimanches et fetes
surtout, des communions nombreuses et tr&s ddifiantes.
a 30 L'Union a ddvelopp6 progressivement I'esprit de
piete et la d6votion A la Passion de Notre-Seigneur. On est
frappe, a Saint-Louis, les premiers vendredis du mois, par
le recueillement et l'expression de componction des associds
qui viennent participer i la communion gdndrale : ii en est
de meme ailleurs plus ou moins.
, Le bien qu'elle a op&r4 A Lisbonne s'est aussi realisdans les provinces. Elle a idt partout le moyen d'exciter les
ames de bonne volonte i s'unir contre le mal en se renouvelant elles-memes dans la ferveur. II faut espdrer que cette
ceuvre se maintiendra dans son esprit et que Dieu qui l'a
benie continuera de la bWnir encore et de s'en servir pour
sa plus grande gloire. >
Le promoteur de. ces oeuvres, celui qui allait etre l'ime
de leur extension, ttait M. Emile Miel, pretre de la Mission,
qui a laissd un souvenir impirissable a Lisbonne, non seulement A cause des oeuvres de Saint-Louis, mais A cause
de l'influence extraordinaire qu'il exerja pour le renouvellement de la pidtC catholique dans cette capitale.
M. Emile Miel naquit en 1822, ASormery, pres de Tonnerre, en France. Apres avoir fait ses etudes ecclisiastiques
au seminaire de Sens, son diocese d'origine, ii entra dans
la Congr6gation des pretres de la Mission ou Lazaristes,
en 1845. C'est apres avoir itC pendant quelques annies
employd A I'enseignement au grand s6minaire de Chilonssur-Marne que M. Etienne, SupErieur ganeral, 1'envoya en
Portugal, oit ii arriva en meme temps que les premieres
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soeurs de charitd envoyees de France en 1857. Toutes les
oeuvres confides au soin des missionnaires lazaristes ou i
celui des soeurs de Saint-Vincent-de-Paul furent I'objet de
sa solicitude et de son d6vouement; mais c'est P'glise

M. lmile MIEL
Pretre de la Mission (Lazariste), 1822-1896.

-Saint-Louis-des-Franqais qui fut le theatre plus special de
son zile.
Nous avons indiqu6 quelques-unes des oeuvres de pidtE
-qu'il y cria. 11y adjoignit des oeuvres de charit•: association
des dames de charit6, oeuvre du vestiaire, etc. II avait oe
'initiative de la creation du nouvel h6pital ou asile SaintLouis; il y procura I'organisation d'6coles, puis rinstallation d'autres oeuvres d'enseignement pour les jeunes garcons et pour les jeunes filles. Devenu, en 1873, visiteur
provincial des etablissements des Lazaristes en Portugal, il
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faisait surgir l'occasion de crier de nouvelles oeuvres presque plus qu'il n'en pouvait soutenir, vu le personnel
restreint dont il disposait. - Sa joie itait aussi de voir se
multiplier les maisons et les ceuvres des Filles de la Charitd.
II mourut le 5 decembre z896. Les ministres de France
I Lisbonne, les anciens nonces en Portugal unirent leurs
t6moignages de regrets et d'admiration pour rhomme qui
avait fair honneur A la France, sa patrie, et multiplie les
oeuvresde religion et de bienfaisance i Lisbonne, oi ilavait
v6cu quarante ans.
La maltrise

A Poeuvre de Saint-Louis de Lisbonne se rattache 'oeuvre
de la maitrise.
c M. Miel dans un compte rendu datd de 1882, 6crivait:
Cette ceuvre de la maitrise de Saint-Louis n'est autre chose
qu'un petit seminaire ou 4cole apostolique qui a pour but
d'dveiller et de favoriser les vocations ecclisiastiques. Elle
relive par le chant et les ciremonies, dans notre eglise, le
culte et les solennitis, hilas I si tristement ngligds dans les
paroisses de la ville. La maitrise a fourni plusieurs sujets
pour les seminaires, pour rUniversiti; trois ou quatre se
prdparent A entrer au siminaireinterne de Bemfica; etceux
qui ne seront jamais pretres emporeront dans le monde et
dans leurs families les sentiments religieux et la bonne
iducation qu'on ne donne pas ailleurs ,.
La maitrise fut installee dans une maison adjacente Flglise Saint-Louis. Cette maison fut achetre par M. Miel
en 1870, et elle appartient A la Congregation.
Les superieurs de Saint-Louis ALisbonne furent:
(Emile), 28 septembre 1859;
MM. M rEL
FaaGuss (Alfred), Io fivrier 1897;
CAuLmrr (Desird), 12 d6cembre 1900.
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1 3. Bemfica
pr6s Lisbonne. 186o.

Le nom de Bemfica vent dire a bien situ6 . Cette localiti est a 5 kilometres environ do centre de Lisbonne, an
nord-ouest de la ville. II y a une station du chemin de fer
qui va de Lisbonne a Cintra; on y arrive aussi par un
tramway.
Le roi don Jean I"r ceda aux Dominicains une residence
royale (1399), a c6ti de laquelle ils bitirent un couvent
appele San Domingos. Ce couvent fut illustre par le sejour
de Barthilemy des Martyrs, et les visites de Louis de Grenade, son provincial.
En 1834, les religieux furent expulses, et plus tard le
convent et la residence furent achets par l'Infante dona
Isabelle-Maria qui legu a la rsidence aux soeurs teniaires
de Saint-Dominique, etle convent aux Filles de la Cbariti
et aux missionnaires qui loccuperent en 186o; M. Fougeray (Francois) ztait supdrieur et visiteur.
Quand les Filles de la Charit6 francaises de Portugal
furent rappelees en France en 1862, sauf celles de l'h6pital
Saint-Louis, et qu'il n'y eut plus lieu de mainitenir de missionnaires pour le service religieux aupr6s d'elles, la maison de Bemfica cessa d'etre habitie. Les ceuvres des soeurs
et celles des missionnaires devaient pourtant y revivre.
En 1877,les saeursy ouvrirentun orphelinat et, en 1888,
les pritresde la Missiony6tablirent un noviciatou siminaire
interne et un scolasticat. Cette oeuvre fonctionna jusqu'a
l'annie 1896. A partir de cette epoque, les siminaristes et
les 6tudiants de la province furent envoyds A Paris ou A
Dax. En 19o8, le visiteur itablit A Bemfica r'cole apostolique qui fut transferee A la maison d'Arroios, leIr avril
1902.
Actuellement (i9o5), Bemfica sert de maison de campagne aux missionnaires de Saint-Louis.
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Superieurs de la maison de Bemfica:
MM. FOUGERAY (Franqois), supirieur et visiteur, 1860 a
1862.
FRAGUES (Alfred), superieuretvisiteur, 9 octobre 19oo0
1902.
§ 4. Saint-Fiel(Sao Fiel).
Petit sdminaire. z86o.

Saint-Fiel est un hameau de la paroisse Lourical do
Campo, canton de San Vicente de Beira, dans le district
de Castello Branco, et dans le diocese de Guarda. II est
situd entre les deux stations de chemin de fer de Castello
Novo et Lardoza, a peu pros a moitid chemin sur la ligne
qui va d'Abrants a Guarda.
D'apres une enqu&te du gouvernement (Voy. la Question
des Seurs, p. 265) la fondation de cet etablissement d'education a Saint-Fiel fut l'entreprise particuliere de Frei
Agostinho d'Annunciaqio (frere Augustin de r'Annonciation). La maison devait recevoir trente i quarante orphelins
et leur procurer l'enseignement professionnel. Elle fut
placde sous l'invocation de saint Fiel dont on garde les
reliques dans ce meme itablissement. La construction commenqa en i853, mais un incendie survenu en 1858 ne permit pas de I'achever.
On fit appel an concours des pretres de la Mission, et
voici ce qu'ecrivait, A la date du 3o janvier 186I, M. Michel Sipolis qui y avait itd envoyd pourprendre la direction
de I'oeuvre.
e Nous sommes arrives a Saint-Fiel le 18 septembre
dernier. La maison; lors de notre arriv6e, se relevait a peine
du terrible incendie, qui devora tout au mois d'aout x858.
Elle dtait encore inhabit6e et reellement inhabitable, pour
n'avoir ni portes, ni fenotres. Les orphelins et les quelques
autres personnes qui en prenaient soin, itaient logds an
village de Lourical, dans une grande maison du frrre de
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frire Agostinho. Nous nous installimes n6anmoins dans le
a Monastire P, tel quel, et les nombreux ouvriers qui y
travaillaient remedierent i la hate aux besoins les plus
urgents. Au bout de trois ou quatre jours, les orphelins
purent venir prendre leurs repas au siminaire, et la cuisine
fat confide aux seurs. Le dortoir ne fut pret que le to novembre; jusqu'a cette 6poque, nos chers petits Portugais
furent riellement externes pour nous. Je n'en pris la direction que quand je pus les avoir i demeure. Depuis ce moment toute ma journie n'est qu'une sCrie d'occupation
rigoureuses. La matinee jusqu'A midi est remplie par trois
classes de differentes matieres : thiologie morale i nos deux
itudiants, philosophie et francais. Le soir thdologie dogmatique et portugais. Le P. Antonio, mon unique collaborateur, a ses deux classes de latin, une le matin, I'autre
le soir, et c'est tout ce qu'il pent faire pour l'instruction
de nos enfants. II passe au confessionnal le reste du temps.
- Ce bon P. Antonio est un saint pretre, etd'une saintete peu ordinaire; mais age de soixante et un ans, maladif, d'une excessive bontd de coeur, et avec les dispositions
les plus negatives qu'on puisse voir pour tout ce qui est
soins temporels. J'ai dfi me charger de toute radministration extirieure, ce qui n'a pas dtd un 16ger .surcroit de
besogne, parce qu'il n'y avait pas moins de trente-quatre
ouvriers dans la maison, macons, serruriers, charpentiers.
a Le bon P. Antonio donna a ces hon ntes gens, a peu
pres tout I'argent qu'ils demandaient pour leur travail.
Chacun volait la maison de son mieux. J'ai da bient6t
donner conge an maitre serrurier, et les macons sont partis
d'eux-memes; ces braves gens avaient deja recu presque
toute la somme (l'entreprise 6tait a prix fait) et l'ouvrage
n'est pas aux deux tiers. Je n'ai gardi que quelques ouvriers.
Frkre Agostinho qui vient d'arriver de Lisbonne approuve
on tout ma conduite. *
Ces quelques d6tails sur les occupations du pretre de la
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Mission indiquent comment, d'une icole purement professionnelle, on voulait peu &peu faire un petit sdminaire.
L'enquete que nous avons mentionn~e tout i 1'heure donne
pour 1862 quelques autres indications. On lit : a La population de l'etablisserent se compose de quarante-cinq
orphelins, d'un professeur de grammaire et de langue
latine, d'un professeur d'instruction primaire et de neui
autres personnes employees pour le service des orpbelins;
- un maitre serrurier, un maitre charpentier, cinq soeurs
de la Chariti et leur directeur, le R. P. Clauset, de la Congregation de la Mission de Paris. - Depuis 1'incendie on
n'a pas admis d'autres orphelins.
, L'enseignement comprend la grammaire latine et
'instruction primaire; tous les maitres ont leurs dipl6mes
enregistris an gouvernement civil du district. )
L'oeuvre dura jusqu'&Pannie 1862.
A la tate de I'dtablissementse sont succide MM. Sipolis
(1860), Clauzet (1862).
Actuellement (90o5), les batiments sont occupes par un
college de Jisuites qui a plus de deux cents eleves.
§ 5. Funchal (Ile de Madere)
Aum6nerie del'Hospice.

861.

L'ile de Ma dere est situee A environ 14o lieues marines
au sud-ouest du littoral portugais, et h 10o lieues ouest du
continent africain.
Elle fut decouverte par les navigateurs portugais en
1419. Son nom lui fut donn6 a cause des vastes fordts qui,
alors, couvraient l'ile: le mot madeira en portugais, signifie en effet, bois. Madere appartient au Portugal. L'ile a
70 kilometres de longueur et 22 de largeur. La capitale de
'ile est Funchal, qui s'lpanouit sur le versant meridional,
an fond d'une bale, o4t font escale un grand nombre de
paquebots faisant le service entre l'Europe et P1Amirique ou
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FAfrique du Sud. Les bateaux A vapeur mettent quarantehuit heures pour faire le trajet entre Lisbonne et Funchal.
Le climat de Madere est delicieux en toute saison; il est
fort recherchd pour gudrir les maladies de la poitrine. La
population est d'environ trente mille habitants. II y a un
dvachd a Funchal.
Un h6pital qui porte le nom d'Hospice de la Princesse
Dona Amilia (de Bragance) fut fonda a Funchalle to juillet 1853, en memoire de feu la vertueuse princesse de ce'
nom, par la pi6t~de sa mere limpdratrice douairiere du
Brisil, duchesse de Bragance. II est destine aux affections
chroniques de la poitrine.
II fut d'abord etabli provisoirement dans une maison de
la ville. L'edifice actuel a eti construit ensuite, et les premiers malades y ont 6td requs le 4 fevrier 1864.
Cet hospice est admirablement situe sur la colline de
Funchal; on y domine la baie. Les jardins, terrain et
bitisse, ont coutd I million de francs. L'impdratrice dtant
morte avant d'avoir dote son ouvre, elle en laissa la charge
i sasceur, Ia reine Josephine de Suede, morte elle-mdme
en 1876, laquelle avait hdritd de la grande fortune de la
premiere princesse. La dotation de cet h6pital a edtde i
million de francs, lequel fournit le revenu suffisant pour
les dipenses de 'hospice. BAtisse et jardins sont aujourd'hui
(19 o 5 ) la propriitd du roi Oscar de Suede.

Le nombre des lits dtait d'abord de vingt-quatre; le conseil
d'administration de 'ceuvre l'a port6 le " decembre 1877
i trente-quatre. Les ressources ayant diminud, on-a r6duit
le nombre des malades.
Les missionnaires vinrent i Funchal en meme temps
que les Filles de la Charit6 a qui etait confid I'hospice pour
les tuberculeux. C'etait en i861. Ils doivent donner les
soins de leur ministere religieux a la communauti

des

sceurs, aux malades et auxautres ceuvres qui, avec le temps,
peuvent s'ajouter A roeuvre principale.
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Les conditions de logement et de traitement a pour deux
pritres de la Mission, au moins sont fixees dans le trait6
de 1878 qui a modifi6 celui de 1861.
A I'oeuvre principale, se sont jointes successivement ces
oeuvres secondaires :
i° Instruction religieuse des cinq cents garqons ou filles,
qui frequentent les classes externes;
20 Aum6nerie d'un orphelinat de soixante jeunes filles.
Sans aucune obligation envers l'hospice, les missionnaires se sont prates et se pratent encore, suivant les circonstances et les desirs de Mgr Plivque, aux ceuvres
suivantes :
i* Direction des Dames de la Charite et Dames du
Vestiaire;
2*Direction de la congregation des Enfants de Marie,
(externes, 6oo; divisies en deux groupes);
30 Retraites sp6ciales, soit aux Dames de la Charit6, soit
aux Enfants de Marie;
4° Confessions des externes dans la chapelle de 'hospice;
5° Catichismes, confessions et direction de l'archiconfririe de Notre-Dame de Lourdes, A la chapelle de NotreDame de Penha da Franqa, risidence 6piscopale (service
quotidien);
6° Missions prichees dans le diocese, quand les missionnaires lazaristes le peuvent et que les circonstances extirieures le permettent;
7° Secours religieux (retraite annuelle, confessions
ordinaires) Ades communautes religieuses de la ville, sur
le desir de Mgrl'eveque.
Iln'y a d'ailleurs aucune ressource pecuniaire pour ces
oeuvres nombreuses, pas meme de quetes on d'aum6nes.
On regrette aussi 1'exigu'it de la chapelle; elle n'a que
4 metres de c6t6, etant destinee aux seuls malades.
A la tete de cette maison, ont Wt6 placis d'abord :
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MM.
BERTRAND (Charles-Franqois), superieur ; 31 dicembre

1861.
(FranCois), supdrieur et visiteur; mai, 1862.
En 1852, eut lieu une premiere interruption. A la suite
des ivenements de Lisbonne, dont il sera question plus
loin, missionnaires et soeurs quitt6rent Funchal. Les circonstances s'etant modifides, 'oeuvre fut reprise en 1871.
A la tte de la maison, nous trouvons :
FOUGERAY

MM.
PgiARTi (Jean-Baptiste), sup6rieur; 7 octobre 1871.

Scumxrz (Ernest); 17 avril 1874.
ESTANAVE (Etienne), supdrieur; novembre 1874.

Dock (Albert); to fdvrier

a septembre 1875.

Une seconde interruption eut lieu alors.
Les missionnaires quitterent Funchal, oi leur ministere
dtait peu consid6rable, mais les Filles de la Charite y resterent; M. George Monteiro, ensuite curd de la paroisse
de Campanario, pratre sdculier de Funchal, dtait aum6nier.
Depuis, les pr6tres lazaristes ont repris laum6nerie de
l'hospice; et diverses autres oeuvres, comme nous l'avons
dit, sont devenues robjet de leur ministere religieux.
Voici laliste de ceux qui ont eu la conduite de cette maison, durant la piriode qui va de I878 a aujourd'hui ( 905):

MM.
SCHMITZ (Ernest), superieur; 22 mars 1878.
VARET (Pierre), superieur; 22 septembre 188o.
PaRvoT (Leon-Xavier), supdrieur; 8 fevrier 1892.
LEITAO (Pedro Pinto), supdrieur; 8 janvier 1895.
GAnciA (Josd-Maria-Luiz); 8 mars 1897.

BOULL.an (Victor), superieur; 8 septembre 1898.
ALLOT (Fernand), supdrieur; 31 aodt 19oo.
BOULLARD

(Victor), supdrieur; 8 juin
juillet

ALLOT (Fernand), supdrieur;

o1901.
9go3.

-355§ 6. Lisbonne; Rego.
Eglise; refuge. 1862.

Sur les catalogues imprimes du personnel et des etablissements de la Congregation de la Mission, on trouve mentionnee aux anndes 1875 et 1876, la maison du Rego, residence de deux missionnaires, MM. Goncalves (Joseph) et
Henriquez (Dominique), avec cette indication des oeuvres
IEglise et Refuge e, et la date de 1862 comme debut de
I'etablissement. Le Rego est une localit6 de la banlieue de
Lisbonne, entre Bemfica et Arroios.
La se trouve un ancien couvent devenu un refuge de
Servites, dont le P. Henriquez fut le directeur et le chapelain. Plus tard, une personne charitable qui le logeait lui
donna la maison voisine oi il habitait.
II legua cette maison a la Congregation, et M. Miel fit
quelques acquisitions d'immeubles voisins. En 1902, les
Servites furent transferdes dans un autre monast&re et le
gouvernement fit de leur maison un grand h6pital pour les
tuberculeux (1906).
Actuellement, il y a au Rego deux maisons contigues oil
sent dtablies les soeurs de Charitd': 1° h6pital d'enfants et
2*icole gratuite externe paroissiale (quatre-vingts 6leves)
et ouvroir (trente jeunes filles). Elles appartiennent A la
Congregation de la Mission. Celle qui sert pour I'ecole a
et6 payee, par M. Miel, z5 ooo francs.
L'h6pital est a la charge d'une association charitable;
l'autre oeuvre est h la charge des sceurs qui trouvent les
ressources qui leur sont nacessaires.
§ 7. Santa-Quiteria,pris Felgueiras.
Collage; mission. 1868.

M. Bernard Pader, pretre de la Mission, qui fut envoyd
pour prendre la direction de cette cuvre, icrivait, le 16 sep-
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qui s'offrait en Portugal. Je me suis embarqud i Bordeaux,
et apres un sejour & Lisbonne, je suis pati pour SantaQuiteria, chapelle de la paroisse de Margaride, concelho de
Felgueiras, districto de Braga, diocese de Braga. J'y suis
depuis le to de ce mois.
a Voici ce que c'est: Un bon pretre, Ag6 aujourd'hui de
cinquante ans, habitue i faire des missions, et cela avec
fruit et grande idification, a fait construire une maison sur
un plan assez vaste, prbs de la chapelle de Santa-Quiteria.
Son intention Ctait de la donner, avec le mobilier et quelques terres qui lui appartiennent, a des pretres missionnaires.
t Ii s'est adressed notre Congregation; elle a acceptd, et
je suis ici, en compagnie du fondateur, aujourd'hui notre
confrere, de M. Goncalves et de deux postulants. Quelques
pretres qui accompagnaient parfois en mission M. Joaquin
Jose Alvarez de Moura (c'est ie nom du fondateur) ont
demandi a entrer dans notre congrigation. v M. Pader
Bernard, originaire du diocese d'Auch, en France, missionnaire tres distingud et tres sage, mourut & SantaQuiteria en 187 1.
L'oeuvre n'avait pas tarde a prosperer. De renseignements donn6s huit ans plus tard, nous ddtachons ces quelques lignes:
a Cet etablissement est un college auquel est annexe un
pelerinage de santa Quiteria, martyre portugaise dont la
legende est tres extraordinaire et A laquelle on a grande
devotion dans le pays. Le P. Joaquin Alvards de Moura
(ni en 1815, requ dans la Congregation en 1868), saint et
digne pr6tre, qui est maintenant notre confrere, en nous
donnant Ia maison qu'il avait i c6te du pelerinage, a fait
donner aussi le pelerinage, non quant a la propriete, car
l'glise et le terrain d'alentour appartiennent a une confrerie, mais seulement quant au servize de I'eglise ot l'on doit
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pelerins.
e Ces confessions sont nombreuses; et il ne se passe pas
de jour que le supirieur et les autres prdtres de la Mission

SANTA-QUITERIA

(Portugal)

Pelerinage; college des Lazaristes.

n'aient du monde a entendre, et souvent ils en ont beaucoup.
a Quant au college, il est situ6 sur la meme montagne
que 1'eglise et Aquelques centaines de pas, dans une position magnifique et avec un climat temp6rd et un air excellent. Bien qu'il soit un pen isold et qu'il faille aller
chercher un pen loin les provisions, cependant comme ii
y a de bonnes routes, ce n'est pas une difficult6. Ce
college est dejA en grande reputation, et il fait recevoir
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remplacent le baccalaureat, autant d'eleves qu'ilen presente.
Aussi, ayant commence en 1868, avec sept ou huit eleves,
maintenant (1874) il en a quatre-vingt-douze, et il en
aurait davantage, si on pouvait les loger.
* Tous ces eleves,i l'exception de deux, payent unepension de 5oo francs, non compris les cours accessoires, et ii
n'y a que des pensionnaires. Cela explique comment
M. Varet, le supirieur, a pu deja, avec ces seules ressources,
agrandir la maison de plus du double et sans faire de
dettes; car bien qu'il soit encore en train de faire construire
toute une grande aile de bitiment, payant toujours comptant les ouvriers et les materiaux, loin d'avoir des dettes,
11 lui reste encore des ressources par devers lui. A la
rentrie, il pourra recevoir plus de cent ileves. On pourra
alors compl6ter le plan du coll6ge qui fera un carri parfait
et sera un etablissement magnifique. La situation matirielle est bonne; il en est de mdme de la situation morale.
La confiance publique est acquise a cet 6tablissement. Les
dleves ont un tres bon esprit, et pour la pi6td comme pour
la conduite, ils pourraient soutenir la comparaison avec
nos meilleurs petits seminaires. a Une panie du terrain
actuel fut achetec par M. Varet.
Le venir6 fondateur de roeuvre, Joaquim Alvarez de
Moura, mourut en 1881. Par son testament, il 16guait tous
ses biens a la Congregation de la Mission.
On songea alors, dans le ddsir sans doute de voir prospdrer 'oeuvre des missions, a passer 'ceuvre du coll6ge a
des prdtres s6culiers, afin que tout le personnel pQt se
consacrer A la predication. Le Sup6rieur general, M. Fiat,
dans sa circulaire du ier janvier 1879, mentionna cette
transformation de 'etablissement; elle ne s'accomplit
cependant que d'une maniere transitoire. On reprit presque
aussit6t la direction du college, et depuis il a continue a
donner de consolants risultats. On y a joint une 6cole
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est riservd. Cette ecole s'alimente 6videmment grace au
college; les plus jeunes ilaves de I'ecole suivent les cours
du college; pour les cours plus eleves, ils vont 6tudier i la
maison du visiteur i Lisbonne.
I1y a aujourd'hui une centaine d'61ves au collbge (1905).
En 1886, M. Fragues fit construire la facade du college, et,
en 1895, eutlieu l'inauguration d'une conduite d'eau pota.
ble venant d'une source trbs abondante, situde a 4 kilom.tres de Santa-Quiteria.
Les missions ont ete inaugurees avec grand succ6s (i 906).
La chapelle de la confrdrie est tres frdquentee; les habitants des paroisses voisines y viennent en grand nombre
chaque dimanche.
Les Filles de la Charit6 ont aussi a Santa-Quiteria des
ceuvres florissantes et pretent leurconcours g6ndreux et
d6voud aux missionnaires. Voici quelques chiffres sur les
diverses oeuvres : Enfants de Marie, 560; Mares chr6tiennes, 4oo; CEuvre de Saint-Joseph pour les hommes, 35o.

Voici la liste des superieurs de la maison de SantaQuiteria :
MM. PADER (Bernard), 3 juillet 1868;
VARET (Pierre), 27 f6vrier 1871;
ALVAREZ DE MoURA (Joachim), 27 mars 1877;
RIVIaRE (Albert), i avril 1882;
FRAGDES (Alfred), 17 septembre 1883;
LEITAO (Pierre), 5 octobre 1897.

§ 8. Torres Vedras.
Collge Saint-Joseph. 1873.

Torres Vedras est une ville de cinq mille habitants appartenantau district de LisIonne et situee 4o kilometresde cette
capitale.C'est le chef-lieu d'un concelhoon arrondissement;
il y a une station du chemin de fer allant de Lisbonne i
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15 kilometres de la mer.
Voici quelles furent l'origine et la succession des 6vinements du college Saint-Joseph de Torres Vedras durant sa
courte existence.
Le digne religieux de I'ordre de Saint-Francois, le P. Augustin de l'Annonciation, celui-lia Ime qui avait appel'les
pretres de la Mission k Saint-Fiel, ayant requ des fonds pour
itablir un college a Torres Vedras, loua, avec promesse de
vente au bout de vingtans, un ancien couvent qui appartenait &un particulier de cette ville et qui ne pouvait pas Otre
vendu imm6diatement. C'etait une maison dilabree, et qqi,
sauf une seule piece oix se reunissaient les francs-macons,
n'avait plus ni portes, ni fenetres. Lorsqu'il en prit possession, le P. Augustin fit arranger tant bien que mal le premier 6tage, le seul existant et laissa le rez-de-chauss&e tel
qu'il le trouvait, entiirement degradd et inhabitable. Ce
premier 6tage 6tait d'ailleurs pen propre i l'etablissement
d'un college; car, A l'exception d'une piece transform6e en
dortoir, le reste consistait dans un tres large corridor sur
lequel donnaient de chaque c6t6 de tres petites chambres,
anciennes cellules des religieux. Les eleves n'avaient d'autre
lieu de recreation qu'une terrasse expos6e A la pluie et an
soleil.
Le college ainsi etabli par le P. Augustin avec le concours de son neveu, pretre s6culier, le P. Sebastien, et de
deux professeurs laiques, ne prosperait point; on y faisait
des dettes.
Ce fut alors que le P. Augustin voulut y appeler les
pretres de la Mission, avec Passentiment de son neveu. On
refusa d'abord, et il est bien regrettable qu'on n'ait pas
persdvere dans ce refus. On accepta enfin. C'etait en 1872.
C'est M. Roume, pretre de la Mission, qui fut envoye
quand on prit I'euvre pour la diriger momentaniment.
Bient6t apres, comme les lazaristes allemands etaient ban-
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nis de leur pays par les lois du Kuhurkampf, le supdrieur
g6ndral, M. Etienne, envoya trois d'entre eux, MM. Duplan, Schmitz et Franzen, avec quatre freres coadjuteurs,
pour aller travailler au coll6ge de Torres Vedras. M. Duplan fut nommd supdrieur (octobre 1873). Chacun y mit sa
bonne volontd. M. Duplanjouait de I'harmonium et faisait
chanter les enfants; cela faisait plaisir, et bient6t l'autoritd
militaire conduisit les soldats assister chaque dimanche a
la messe a la chapelle du college. Les dlves aimaient les
pretres lazaristes.
Mais les conditions de la vie mat6rielle 6taient difficiles.
En 1774, quand eut lieu la visite du missionnaire envoyd
de Paris (M. Nicolle), ii y avait au college de Torres Vedras
une trentaine d'6leves sur lesquels dix on douze admis gratuitement.
Le P. Augustin, pour assurer I'oeuvre, voulait donner une
somme d'argentavec la maison et aussi une propridtd laissee par une dame Fatella pour soutenir cette bonne oeuvre.
Mais ii mourut sans avoir pris aucune disposition, et
presque subitement (18 mars 1874): tout passait i son
neveu don S6bastien qui n'avait nullement les mdmes
intentions.
Les pritres de la Mission ont quitt6 le collbge de Torres
Vedras an moisd'aodt 1874. Ils sont allds s'installer A Lisbonne (Marville), of la plupart de leurs anciens 6leves de
Torres Vedras les ont suivis.
Ont 6t4 successivement ala t te de cet atablissement:
MM. RouxE (Eugene); 1872.
DuPLI.n (Charles), superieur; 6 novembre 1873.
§ 9. Marville.
Co!lege. 1873.

Marville est un hameau dans la banlieue de Lisbonne,
au nord-est du centre de la ville, et i 4 ou 5 kilometres en-
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viron de ce centre, non loin des bords du Tage et de la
station Pogo do Bispo du chemin de fer de l'Est. Lestramways conduisent aussi de Lisbonne A Pogo do Bispo.
Cette proprietd fut achetde vers 187o, par M. Miel la
sceur Revel. Les sceurs portugaises avaient la une petite
maison et une propriete. M. Miel 'a agrandie; il en avait
fait la maison de campagne de Saint-Louis.
Quand on a fermi la maison de Torres Vedras, on a installi le college h Marville; c'etait en 1873. A cette poque
aussi commenca la maitrise.
En i882, il fallut reprendre la direction du college de
Santa-Quiteria : on y transporta le personnel de la maison
de Marville qui est actueliement (i9o5) occupde par des
locataires.
Ont kte successivement supirieurs de la maison de Marville, MM.:
DUPLAN (Charles), 1874;
BoUQulER (Francois), 1875;
VARET (Pierre), 27 mars 1877;
PRrVOT (LIon-Xavier), 188t.
§ Io. Funchal (ile de Madere).
SSminaire. 188x.

Lorsque, en 1881, Mgr Barreto, iveque de Funchal,confia
la direction de son siminaire aux pretres de la congrDgation de la Mission, de lointains et honorables souvenirs
pouvaient revenir a la pensie. Plus d'un siecle auparavant,
des relations de meme nature avaient exist6 entre 1'ev&que
de Funchal d'alors, Mgr Gaspard Alphonse da Costa Brandao, ne a Villa Cova, diocese de Coimbre, ancien professeur
de 1'Universiti et le. Supdrieur gienral d'alors, M. de
Bras.
En effet, A la date du Ier janvier 1758, M. de Bras icrivait (Circ., t. I, p. 604) :
* Mgr I'dvdque de I'ile de Madere, plein de zle pour
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la formation de son clerg6 et pinetri d'estime pour les
missionnaires, en a voulu avoir deux pour la conduite
de son seminaire. Comme il n'y avait point d'objet fixe
pour la fondation et a cause de la difficulte du service, nous
avons longtemps refuse; mais a la fin, nous avons iti
comme forces de nous rendre aux instances vives et reitirees
de ce saint prelat. Nos confreres, MM. de Reis et Alasia,
partirent de Lisbonne, le 3o juillet, et arriverent le 5 aodt
a Funchal, capitale de 1'ilede Madere. Is y sont loges dans
le palais episcopal, en attendant qu'il y ait un nouveau
bitiment pour le siminaire, I'ancien etant trop delabri.
Cependant on assemble tous les clercs, les fetes et les dimanches, dans une des chapelles du palais, pour la conference ecclsiastique, et on donnera les retraites pour I'ordination, dans un ermitage qui est A la porte de la ville, lien
commode et qui, tout A la disposition du seigneur eveque,
pourra bien 4tre choisi pour y batir le nouveau seminaire.
La bonne reception qu'on a faite a nos confreres, et la confiance que leur t6moignent le clerg6 et le peuple, leur font
-esp6rer qu'ils travailleront utilement a la gloire de Dieu et
au salut de ces insulaires.
Deux ans apr&s, M. de Bras ecrivait (Circ. de 176) :
* Les deux missionnaires qui sont passds l' ile de Maddre
y exercent avec benediction toutes les fonctions de notre
Institut. Mgr 1'eveque, qui les honore de son intime confiance, les conduit dans ses visites, et il a charg6 M. Alasia
de donner publiquement des leqons de theologie aux eccl6siastiques de F'ile. a
Et en 1761, le Supirieur gdenral, M. de Bras, donnait
encore ces intiressantes nouvelles (Circ. duier janvier):
4 Nos deux confreres passes lile de Madere continuent
aussi de s'y employer avec zele et bdnddiction, secondant
les pieuses intentions du saint 6veque qui les a aupres de
lui. En juillet 1759, ils s'embarquerent sur un grand
vaisseau pour aller faire des missions a 1'ile de Porto Santo.

-

364 -

La navigation, quoique coune, fut si pdrilleuse, par 'ignorance et I'inhabileti du capitaine et des matelots, qu'ils
risquerent de bien pros de faire naufrage. La mission se fit
dans la plus grande chaleur, et cependant avec succes
Plusieurs families qui se haissaient A mort furent riconciliees, et presque tous les habitants se confessirent pendant la mission. Nos confreres continu6rent ainsi leurs
travaux jusqu'au mois de janvier; et, au mois d'avril
dernier, M. Alasia dcrivait de Funchal, capitale de File
de Madere, qu'il comptait suivant le projet et la determination de Mgr f'ivque, de s'embarquer de nouveau au
mois de juin suivant, pour faire des missions dans les ports
adjacents. Partout le menu peuple est dans une grande
ignorance; et, ce qui met le comble i ce malheur, c'est
que la plupart des pretres sont si pen en 6tat d'instruire
le peuple, qu'ils ignorent eux-memes la doctrine chr6tienne. Sur quoi l'on cite, en gemissant, ce beau passage de
saint Jean Chrysostome: Multi sacerdotes, panci sacerdotes; multi nomine, pauci opere, ce qui demande de nous
de ferventes prieres, afin d'aider par nos voeux, nos confreres dans leurs pinibles travaux. v
Cependant, il semble que ce ne fut pas lk un itablissement difinitif; en 1768, le visiteur provincial de Lisbonne rappela ces missionnaires de I'ile de Madere: il
avait besoin d'eux sur le continent.
Au dix-neuvi6me sicle, nous l'avons dit, les prdtres de
la Mission revinrent a Madere; ils s'occupaient du soin
religieux des sceurs et des malades de 1'hospice. Ils pretaient
aussi leur concours pour les ceuvres en faveur desquelles
on les r6clamait. Cest ainsi que, durant 'annie scolaire
1878-1879, M. Schmitz, lazariste, supirieur de la maison
de PHospicioD. M. Amelia, i la prikre de Mgr le'vique,
allait de temps A autre au siminaire comme examinateur
et confesseur, et que, chaque samedi soir, il y donnait
une confirence spirituelle.
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L'ann6e suivante, M. Schmitz fut prie d'allerchaque jour
faire la classe de francais au siminaire, et M. Privot, son
confrere, de faire la classe de philosophie.
La discipline bien maintenue et une surveillance directe
mais constante sont des el6ments necessaires pour la
bonne marche d'un 6tablissement d'6ducation: mais il faut
pour cela se consacrer tout entier a l'oeuvre confiee. Le
veque de Funchal estima qu'en s'adressant aux
*vner6e
pritrcs de la Mission, il obtiendrait ces elements de succes
pour l'oeuvre du seminaire; et au mois de mai de 'annee 1881, un contrat intervint entre Mgr Plevque de
Funchal, Don Agostinho Manuel Barreto et M. Antoine
Fiat, Supdrieur gendral de la Congr6gation de la Mission,
par lequel le prelat confiait, sous son autoriti, la direction
de son seminaire aux pretres de la Mission (5 mai).
I1 nous parait que c'est le lieu de reproduire ici une note
historique sur le siminaire de Funchal, publice dans le
journal de cette ville Diario de Noticias du 4 aoilt 1905.
Nous devons la traduction de ce texte et les notes &
l'obligeance de M. Palaysi, missionnaire lazariste, attache
au service religieux de l'hospice Dona Maria Amelia.
FUNCHAL; SCiMIAIRE DIOCSAIN

SPar decret du 1i du mois icoule ' a 6t accorde provisoirement, jusqu'i ce que cette concession soit ratifide par les
Chambres legislatives, r6difice du couvent supprim6 de
I'Incarnationde Funchal et son enclos , pour y installer
le siminaire diocdsain, etant par la rivoque le ddcret du
I. Ii juin igo5. Pour avoir toute sa valeur, ce decret doit passer
aux Chambres, de lA le a provisoirement a de la teneur du dicret.
2. Long bAtiment i un seul etage, entourd d'une grande propri6t6.
II domine la ville et la baie; magnifique rue, tr6s salubre; partie
nord-est de la ville..
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juin 1895 qui avait accordi le mdme enclos l'oeuvre
de Saint-Joseph (Salesiens) .
a A I'aide de quelques documents qu'il nous a eti donnd
de voir, grice a la sp6ciale bienveillance qu'eurent pour
nous, M. le chanoine Antonio Homem de Gouvea et
M. Ernest Schmitz 2, nous avons etabli quelques notes relatives a cet etablissement d'instruction et d'dducation institu6
pour les 616ves qui se destinent au service eccldsiasiique;
c'est avec ces notes que nous avons fait le present article.
SC'est une lettre royaledu 2o septembre i566quiordonna
d'dtablir le siminaire de ce diocese. Don Sdbastien regaait
alors. Cette entreprise, cependant, ne fut rialisde, sous le
nom de a Collegio Real do Seminario 3 a, que par le septieme
ievque de ce diocese, Don Luiz de Figueiredo de Lemos,
qui gouverna l'Nglise de Funchal de 1585 ai 6o8.
e Done vingt annees s'dcoulerent depuis la concession de
la permission jusqu'a sa realisation.
* La dotation de cet 6tablissement fut de 345 ooo reis
annuels, pour l'entretien du recteur, de douze eleves et
du personnel de service. En 1740 cependant, du temps
du prdlat Don Fr. Joao do Nascimento, on la porta i
5oo ooo reis 4.
SA c6ti du seminaire, on batit lepalais episcopal, pour la
residence des prilats qui, jusque-la, vivaient dans des
maisons particuliires.
t Le texte des Saudades da Terra5 nous apprend que la
20

i. Ateliers de Dom Bosso. Mais jamais cette muvre ne s'y est installie. II n'ya actuellement qu'un embryon (sept gargons sous la garde
d'une dame), Le gouvernement y laisse aussi loger quelques families
pauvres.
2. Pretre de la Congregation de la Mission, vice-recteur actuel du
seminaire; Mgr l'v6que et le recteur.
3. College royal du siminaire.
4. Je ne sais pas ce que valait le real d'alors, mais aujourd'hui on
peut compter 2oo reis -fr.
5. Poesie portugaise.
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rdsidence episcopale des eveques de Funchal fut (au moins
pendant quelque temps) dans la Rua Direita, I'une des
plus anciennes de la ville.
SLe 17 decembre 1738, le chanoine Manuel Affonso Rocha, retenu au lit peut-etre par la maladie qui causa sa mort,
appela en sa presence un notaire et, devant l'eveque Don
leronymo Fernando, d6clara qu'il avait commence un
monastire, sous le vocable de Saint-Joseph, destine a des
religieuses ou religieux; mais que ce monastere, n'etant pas
encore en 6tat de servir a cette fin, il en remettait i' a administration et protection , au prelat actuel et a ses successeurs, moyennant la charge de quelques messes pour son
Ame et aussi d'y recevoir deux dames de sa famille dans le
cas oiI le monastere servirait a des religieuses '.
* Toutfut acceptd. Mais commele fondateur de cette maison pieuse en projet ne laissa pas de rentes pourpouvoir la
terminer, jamais le monastere ne s'ouvrit. Quelques-uns
des parents du fondateur, avec autorisation de l'dveque, y
residerent pendant un demi-siacle (1647 a 1697). Apres
quoi, I'dv4que Don Josd de Sousa de Castello Branco Jugea
bon, puisque le seminaire 6tabli pres du palais rtait petit,
de le transporter au Monastere Neuf (Mosteiro Novo); et
ainsi fut fait. D6s lors, les prelats eurent pour residence
les deux edifices reunis. Le palais, en tout, avait cinq
appartements.
a Cependantl'installationdu s6minaire dansle aNouveau
amonastere a eut un caractere provisoire; en effet, quoique
nous n'ayons pas eu le temps de chercher Plpoque Alaquelle
il cessa de servir de siminaire, nous avons trouvi un document dans lequel un missionnaire, qui rdsida dans cette ile
durant dix annies', expose le fait d'etre alle (c'6tait en 1760),
I. Facilement, aujourd'hui encore, on re:oit des personnes de cette
maniere, moyennant pension. C'etait, des lors, un pen les recothimentos actuels qui rappellent les beguinages.
' 2. L'un des deux pretres de la Mission venus de Lisbonne, dvan-
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a l'Hospicio de S. Joao da Ribeira donner les exercices
spirituels aux ordinands. L'annee suivaqte, les mdmes exercices eurent lieu au Collegio de S. Joao Evangelista d'oti
ataient ddji partis les Peres Jisuites. Dix-huit ans plus tard,
la reine Dona Maria I, concidait ce meme college comme
seminaire diocesain, le dotant en mame temps de beaucoup
de rentes pour son entretien.
a Nous arrivons, enfin, a 'an 1788, pendant lequel l'veque D. Jose da Costa e Torres gouvernant le diocese, le
seminaire s'ouvrit dans cet ancien et deji connu Mosteiro
Novo, probablement sous le titre de Real Seminario de
Nossa Senhora do Bom Despacho I qu'il a actuellement.
a Nous ajouterons que le tremblement de terre du I ' r avril
1748 mit en ruines le palais 6piscopal; c'est alors qu'on
presenta au gouvernement le projet d'edifier une nouvelle
maison sur 1'emplacement denommi Terreiro da Sid qui
correspond aujourd'hui a la Prafa da Constituicao on
a place de la Constitution ). Le projet ne fut pas accepti et
on autorisa la riAdification de l'ancien palais.
" Avec les modifications que l'eveque actuel a introduites
dans le r6glement du seminaire, - une de ces riformes
etant linstallation des cours prdparatoires dans un local
independant des cours de lyce, - le meme etablissement
devint de dimensions insuffisantes, et on lui annexa deux
propridtes, I'une contigue et I'autre situee en face.
a C'est de 1A, de l'ancienne Rua do Mosteiro Novo,
ricemment baptiske Rua de Julio da Silva Carvalho, que
giliser dans 'ile de Madere, de 1757 & 1767. Nos Annales les nomment MM. Reis et Alazia. Le document en question est un long mimoire qui a pour titre Da nossa Ina e Vinda da Iha da Madeira;
ioriginal se trouve aux archives de la maison des missionnaires i
Lisbonne; une copie (je rai sous les yeux) est au seminaire de
Funchal.
i. Royal seminaire de N.-D. de Bon-Secours. Despacho veut dir;
arrdt, decision, expedition d'affaires, secours.
2. Terreiro da Si, Place de la Cathddrale (Sd, Sedes, cathddrale).
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le siminaire sera transfird a l'ex-couvent de l'Encarnafao,
en conformiti avec Ie dicret deja cite du x juin. a
Telle est I'histoire du siminaire de Funchal.
II comprend les cours de grammaire et ceux de philosophie et de theologie, c'est-h-dire petits s6minaristes et grands
seminaristes.
Actuellement cinq chanoines sont charges de l'enseignement. La direction spirituelle etdisciplinaire est tout entikre
aux mains des pretresde la Mission, qui font aussi quelques
cours de Penseignementsecondaire, et de temps &autre ont
profess6 la philosophie ou la theologie.
M. Schmitz a le titre lgal de professeur du cours d'histoire. II a etabli au siminaire un musied'histoire naturelle
et spdcialement d'ornithologie tris appr6cie.
Pendant le temps des vacances, les lazaristes du siminaire
s'emploient souvent au ministere des missions dans les
diverses paroisses de 'ile.
Le supirieur ale titre de vice-recteur, le recteur itant
Mgr 1'ivaque lui-meme.
Ont etci la tete de cette oeuvre :
MM.ScHuarz (Ernest), superieur; 2 janvier x88r.
PRvoT (LionXavier),superieur; 3o septembre 1898.
SCHMITZ (Ernest), superieur; 27 septembre 19o2.
§ I. Amarante.
College S. Gongalo. 1892.

Amarante est une ville ancienne de Portugal, A45 kilometres au nord-estde Porto, et I I5 kilom&tres environ au
sud de Felgueiras, ou se trouve lecollege de Santa-Quiteria.
C'est en 1892 que fit etabli le college des pretres de la
Mission a Amarante. M. le docteur Antonio Candido da
Costa, pretre, procureur gendral de la couronne et pair du
royaume, voulant rendre service & la petite ville d'Amarante, son pays, projeta d'y crier une maison d'education.
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II s'entendit pour cela avec le superieur du college des
Lazaristes a Santa-Quiteria, alors M. Fragues, qui se fit
attribuer en particulier, par le gouvernement, les matiriaux
d'un vieux pont abandonnd. On se mit a bitir sur un terrain cide par le consei! municipal: les materiaux du pont
fournirent a peu pres la moitid de ce qui etait necessaire
pour les constructions, et on fit une fort belle maison.
C'etait uninternat pour leseleves,lesquelsallaientsuivre
en ville les cours du lycee. Le manque de personnel ne
permit pas de maintenir cette oeuvre qui fut considerie jusqu'en 1894, comme une succursale du coll6ge de SantaQuiteria.
Furent superieurs de cette maison, MM. Louison (1894)
et Boavida (1895).
Ce college fut ferm6 en 1898.
§ 12. Lisbonne; Arroios.
Residence; &cole apostolique.

9go2.

Arroios, en portugais, veut dire a Ruisseaux i; ii esti
conjecturer qu'autrefois des ruisseaux descendaient du
quartier qui pore ce nom vers la ville.
Le quartier d'Arroios fait partie de la banlieue de Lisbonne ; il est au nord-est et a pen pres a 2 kilometres
du centre de la capitale. Des tramways y conduisent.
Dans sa circulaire du I"r janvier 1902, M. Fiat, Sup6-

rieur g6enral, disait : a M. le visiteur de la province de
-Portugal a ouvert tout recemment, dans la ville de Lisbonne,
une nouvelle maison, don d'une illustre bienfaitrice, la
duchesse de Palmella. ) Cetait la maison de la chaussee
d'Arroios, calvada d'Arroios, n 38.
M. Fragues, devenu visiteur provincial, pensa qu'il serait
prefdrable que les deux emplois de chapelain de Saint-Louisdes-Franqais et de visiteur, qu'il exergait simultanement
d'abord, fussent sdpards. I1 se fit nommer un successeur i
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l'eglise Saint-Louis, et il songea & trouver une residence
pour le visiteur. II avait pensd d'abord a la maison du
Rego; mais les Filles de la Charitd y ont itabli de belles
ceuvres. C'est alors que la duchesse de Palmella, qui porte
un grand intirt aux oeuvres des sceurs du Rego, acquit
rimmeuble mis en vente, a la chauss6e d'Arroios, par M. le
marquis de Funchal. Elle y 6tablit gendreusement les
pretres de la Mission.
Le visiteur, M. Fragues, installadans cette belle residence
l'6cole apostolique, pour la congregation de la Mission en
Portugal. Au point de vue de l'hygiene et grice a la belle
situation de cette maison, les ileves de cette dcole y sont
trbs bien. Le'quartier devient de plus en plus habit6 et un
grand bien serait &rdaliser dans le milieu populaire de cette
partie de la banlieue de Lisbonne.
Supfrieur :
M. Fragues (Alfred), 1902.
Ces quelques renseignements sur chaque maison h ous
ont fourni loccasion de mentionner les evdnements principaux qui intdressent la province de la Congregation de
la Mission en Portugal pour la periode qui va de 1857
jusqu'i nos jours.
En g19o, une loi sur les congregations religieuses,
exigeant d'elles qu'elles demandent une autorisation, fut
publiee en Portugal.
. Les pretres de la Mission ont du soumettre au gouvernemeat une demande d'approbetion des K statuts de lAssociation des Pr6tres s6culiers de la Mission de Saint-Vincentde-Paul s. - Cette demande a dtd accueillie et I'approbation a iet accordee par d6cret du gouvernement, datd du
18 octobre 19go, et publi6 au Diario do Governo du a2
octobre de la m4me annee.
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SUPPLEMENT
LES FILLES DE LA CHARITE DE SAINT VINCENT DE PAUL
EN PORTUGA(L

II serait sans doute intiressant pour le lecteur d'avoir
quelques renseignements sur I'existence, en Portugal, de I.
Compagnie des Filles de la Chariti, crdee comme la Congregation de la Mission on des Lazaristes, par saint Vincent
de Paul.
Nous ne pouvons, dans les limites oh il faut nous restreindre, donner que quelIues indications. Nous allons
1° mentionner les 6venements g6neraux de la province
des sceurs, et 2 ° donner quelques renseignements sur les
divers 6tablissements.
ARTICLE PREMIER
EVENEMENTS

GENERAUX

Pour ces evenements, qui vont de 1819 i notre temps,
nous distinguerons trois periodes.
I'* PERIODE. -

LES ANCIENNES SCEURSPORTUGAISES (1819-1857).

Une note historique, ridig6e en 1861, resume exactement 1histoire des premieres soeurs portugaises, comme il
suit:
- L'etablissement des Filles de la Charied en Portugal
remonte a I'annie 1819. Par un decret en date du 14 avril
de cette annie, le roi Jean II autorisa la fondation a Lisbonne de la Compagnie des Filles de la Charite de SaintVincent-de-Paul.
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a Aux termes du dicret, la congregation des Filles de la
Chariti est fondde en Portugal t selon les regles et directions
donnies par saint Vincent de Paul a, c'est-a-dire dans des
conditions normales d'union avec la maison-mere et de
soumission an Supirieur general de la Mission, comme
l'exigent ces mdmes regles et directions. Ce fut effectivement dans ces conditions que se forma la nouvelle communautd, sous 1autoritd et la direction du supdrieur des
Lazaristes portugais, comme ddldgu6 du Supdrieur gdndral.
( Les soeurs de chariti portugaises, comme celles de
tous les autres pays, furent done unies, d&s le principe, a la
comrnunaut6 ginerale et ne constituerent nullement une
branche siparee.
c On fit meme alors de vives instances, plusieurs fois
renouvelees depuis, pour obtenir des soeurs frangaises
dans le but de former les nouvelles aux vertus et aux fonctions de leur vocation. La maison-mere, a son grand regret,
ne put alors accueillir favorablement ces demandes; mais
cette circonsiance n'altira en rien les rapports de dependance et de subordination de la communauti portugaise
envers ses superieures ldgitimes. i
En 1834, la loi de suppression des communautes fit
disparaitre la congregation des Lazaristes en Portugal. Les
Filles de la Chariti ne tarderent pas a ressentir les consequences de cet etat de choses: une periode difficile commenca pour elles.
a Les sceurs portugaises se conservErent dans la dependancede la maison-mere jusqu'en 1838;ce futencette annie
que, cedant A de mauvais conseils, elles rdsolurent de
se soustraire & 1'autorite de leur superieur legitime et de
se mettre sous lobeissance immediate du patriarche de
Lisbonne. Cet acie si grave ne s'accomplit pas sans repugnance de la part des soeurs, et ceux qui avaient conseilld
cette demarche crurent ndcessaire en 1839, pour calmer
les remords de ces bonnes filles, de solliciter un bref du
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pape qui autorisat la siparation. Ce bref fut accordd, mais
il etait conditionnel: rautorisation n'etaitque temporaireet
tant que dureraient les circonstances (ad tempus,per duratibus circumstantiis.- Cf. La Question des Sceurs, p. 33).
Quoi qu'il en soit, a partirde cette 6poque, les sceurs portagaises vecurent separees de la communautd gdenrale et
sous lobedience immediate du patriarche ; mais cet acte de
rebellion, pour me servir de 'expression dont elles Pont
qualifi6 depuis, dans un document rendu public, ne leur
porta pas bonheur. Leur congrigation, quoique non
atteinte par la loi qui supprimait les couvents et qui
interdisait de recevoir des novices, et quoique favoris6e
parles personnes les plus dminentes, ne fit que vegdter misirablement. A rarrivie des soeurs frangaises, en 1857,
comme le constate le patriarche d'alors dans lun des
documents publids, I'institut portugais, comme un rameau
qui, separd de l'arbre, deperit et se desseche, dtait tombe
dans une telle decadence qu'il ne correspondait plus aux
-ins pour lesquelles il avait 6tde tabli. Les pauvres sceurs
le comprenaient bien et regardaient leur 6tat d'abaissement comme un chAtiment de Dieu pour s'etre separdes
de la famille de Saint-Vincent.
a Aussi, quand M. ttienne, Superieur gendral de la congrigation de la Mission et des Filles de la Chariti vint A
Lisbonne, en juin 1857, pour traiter 'affaire des sceurs
frangaises, s'empressErent-elles d'adresser i Son Eminence
le patriarche de Lisbonne une supplique pour qu'il les
autorisit a rentrer sous lobdissance de leur superieure I6.
gitime, ce que l'eminent prelat accorda sans aucune diffi
cult6. Ainsi s'accomplit leur retour. A l'obedience de leur
supirieur naturel. *
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VENUE DES SCEURS FRANCAISES; LES (EUVRES
LE DEPART (1857-1862)

Sur cette periode on trouvera de nombreux renseignements dans l'ouvrage dtji. cit6, la Question des Sceurs de
Charite en Portugal(in-8, Lisbonne, 1862).
Le document dont on vient de lire le ddbut, continue
ainsi sur la piriode qui date de 1857 :
SCe fut en 1857, comme on Pa ddja dit, que les soeurs
francaises furent appelees en Portugal. A la suite des
ravages causes par le cholera-morbus a Lisbonne et dans
ses faubourgs en 1856, des centaines d'orphelins des deux
sexes se trouvErent la charge des socidets de bienfaisance.
qui avaient entreprisde secourirces innocentes creatures. Ce
fut alors que la Socidt6 protectrice des orphelins, fondde
par Sa Majest PImperatrice douairiere du Brisil, duchessede Bragance, et quelques autres societes de bienfaisance
firent A Paris la demande de Sceurs de la Charitd frangaises
pour diriger les orphelinats qu'elles voulaient fonder et
donner leurs soins aux malades et aux pauvres.
I M. •tienne, alors Sup6rieur geniral, r6pondit qu'il enverrait volontiers les soeurs franqaises qu'on lui demandait,
mais qu'il fallait prealablement obtenir 1'autorisation du
gouvernement. Des d6crets royaux en date du 9 f6vrier et
du 1 avril 1857 autoriserent les' societis de bienfaisance
Afaire venir de France des sceurs de a.Charite pour la.
direction des itablissements qu'elles patronnent. Selon la
teneur de ces dicrets, les sceurs francaises sont appeldes
pour l'enseignement et. l'ducation des enfants orphelins,
la visite et .'assistance des pauvres malades et les autres
ceuvres de leur vocation. D'apres les memes d6crets, les
missionnaires et les sceurs seront soumis au Superieur
gereral de la Mission quant a leurs personnes et aux obligations intdrieures de leur Institut respectif, et aux prelats
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diocesains quant aux actes et fonctions publiques, religieuses et ecclsiastiques, conformiment aux regles gendrales de I'Eglise.
( Les sceurs franqaises qu'on avait demand6es a Paris,
arriverent i Lisbonne le 23 octobre 1857, et furent accueillies par toute la population avec une bienveillance marqu6e.
En fort peu de temps, les ceuvres auxquelles elles donnaient
leurs soins.furent organisdes avec cette intelligence et cette
prevoyance que donne la charite et a l'entiure satisfaction
des societes de bienfaisance qui les avaient appeldes. Pendant quelques mois, elles exercerent paisiblement aupris
des orphelins, des pauvres et des malades leur ministare
charitable; mais, vers le mois de mai 1858, les journaux
r6volutionnaires se mirent A les attaquer avec une extrdme
violence a. Alors, gouvernait le minist6re Lould sons
lequel furent prises plusieurs mesures hostiles i la religion
et en particulier aux saeurs de la Chariti.
a La chute du ministere Loul6 (mars 1859) vint mettre
un terme a cette persecution, et pendant tout le ministire
du duc de Terceira qui lui succeda, les soeurs ne furent nullement inquie6tes; leurs oeuvres, au contraire, prirent un
developpement rapide et la fondation de quatre nouveaux
6tablissements fut d6cid6e.
a La mort du duc de Terceira et le retour du ministere
Loule, en 86o, furent le signal de nouvelles attaques de la
part des journaux rivolutionnaires. L'arrivie de nouvelles se.urs a la fin d'aoat provoqua davantage leurs clameurs a.
Le ministre de France i Lisbonne dut intervenir i
plusieurs reprises pour obtenir en faveur des sceurs la
protection sur laquelle elles devraient compter.
Dans une conversation, vers la fin de mars ou au commencement d'avril I861, M. de Lould ayant i s'expliquer
dit: a Par la protection que l'aristocratie accorde aux
soeurs, elles ont eveilld contre elles un sentiment de jalou-

- 377sie dans les basses classes dont nous sommes forces de tenir
compte. D
Son interlocuteur repondit: Si les soeurs representent en
Portugal l'61iment aristocratique, en France, au contraire,
elles appartiennent par leur origine et les services qu'elles
rendent a tout ce qu'il y a de plus liberal et de plus populaire. C'est ainsi qu'elles se sont acquis les sympathies de
I'opinion publique. a
A la fin, pour le bien de la paix, il fut convenu qu'elles
se retireraient. Un .navire de guerre frangais fut envoyi A
Lisbonne et ramena en France le soeurs de Charite,
sauf quatre qui resterent pour desservir I'h6pital de SaintLouis-des-Francais. C'est le 9 juin 1862 qu'elles s'embarquerent pour retourner en France, et 'association des
Dames de la Charite s'organisa pour suppleer en leur
absence aux oeuvres dont les soeurs avaient eu la charge et
le soin. On peut voir le ricit de ces evenements dans les
Annales de la Mission, au tome XLIV, p. 553, et au tome
LXIII, p. 240.
Im PiRIODE. -

NOUVELLES

EUVRES (1862, etc.)

La tempete peu Apeu a passe. Dieu semble benir de nouvelles ceuvres qui s'accomplissent modestement. On connaltra ces oeuvres par le tableau r6sume que nous allons
donner de celles aujourd'hui existantes et de celles qui ont
cessd d'exister.
ARTICLE II
DIVERS

ATABLISSEMENTS

DaS FILLES DE LA CHARITE

Dans 'enumeration de ces maisons nous suivrons l'ordre
chronologique. Nous ne donnerons guere que la date de
criation de chaque itablissement, en indiquant la nature
de lceuvre. De plus amples diveloppements dipasseraient
les limites qui s'imposent ici.
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Si. Ltsbonne. Hospicio de Santa-Martha.
Aujourd'hui Asile Saint-Vincent, rua de Santa-Martha, 96.
1819.
Apres avoir vainement demandd, a la maison-mire,
a quatre maitresses * pour former la Congregation en Portugal (ce que les malheurs des temps ne purent permettre),
on se procura les rIgles des seurs de Barcelone dont on
adopta aussi l'habit et le voile.
La congregation autoris6e en 1819, commenca a fonctionner en 1822, sous la conduite des pretres de la Mission.
-- En 1824, oncomptait sept seurs pour le service des
infirmeries de la Casa-Pia. En 1824, treize etaient
employees a I'Hopital Saint Josi et l'on en ddsirait quarante-sept.
Les autres seurs demeuraient rua da Caridadeet de 11
se r6pandaient d4ns les divers quartiers de la ville, pour.
soigner les malades a domicile, et m8me les veiller. Ena
1831, les sceurs achetirent de leurs deniers l'hospice de
Santa-Marthaet s'y installerent avec leur noviciat. Elles
faisaient beaucoup de bien, etaient estimdes de tout le
monde. Quelques difficultis dtant survenues, les seurs
se mirent sous la ddpendance immediate de l'Ordinaire,
le patriarche de Lisbonne, qui leur donna un directeur.
Au moment de l'invasion de la fi6vre jaune, il ne restait
plus, pour ainsi dire, que des soeurs agdes on infirmes.
Aucune aspirante ne se prdsentait. On renouvela les instances faites a Paris pour avoir des soeurs. Profitant da
voyage de M. Etienne a Lisbonne, les soeurs portugaises
demanderent a se reunir A la communaut6.
L'une des quatre sceurs francaises, debarquees a Lisbonne le 23 octobre 1857, leur fut donn6e pour supirieure.
Toutes travaillerent de concert.
L'ecole pour les enfants pauvres du quartier dura jus-
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qu'au mois de juin 1862. Malgr6 les sollicitations qui
leur furent faites, les soeurs portugaises laiss rent leur
patrie pour nepas se siparer de la communauti, et se rendirent en France oh elles v6curent dans la Compagnie
jusqu'A leur mort.
La maison de Santa-Martha fut fermie pendant dix ans.
A la demande de la colonie espagnole, elle fut reouverte en
1872 et devint un h6pital espagnolqui durapeu. Les soeurs
resterent cependant dans la maison et s'appliquerent peu a
pen aux ceuvres qui s'y sont diveloppees et qui existent
encore : visite des pauvres, creche, orphelinat, enfants
pensionnaires, dames Agies on infirmes, institutrices sans
place.
Actuellement neuf soeurs sont employdes A lasile SaintVincent ( 906).
§ 2. Vianna d'Alemtejo.
Asile. i85a.

Par dicret du gouvernement, dati du 3 juillet 1852, fut
autorisd l'tablissement d'un hospice des saeurs de Charitd
appartenant Ala maison de Lisbonne, a Vianna d'Alemtejo.
La maison de Vianna cessa d'exister en 1868 (la Question des Saurs, p. 28). Quand les soeurs furent parties,
une dame charitable continua leurs oeuvres : creche, visite
des pauvres, orphelinat, dans l'espoir de les rendre un jour
aux sceurs. Elle soutint longtemps ce fardeau: maisle
manque de personnel empecha qu'on se rendit ases desirs.
C'est en 1857, on I'a lu plus haut, que les soeurs franjaises arriverent en Portugal.
Dans un rapport du 3o septembre i858 (op.cit., p. i38),
nous trouvons cette indication resumee des oeuvres des
Filles de la Charitd :
" Les soeurs de la Charite ont a leur charge A Lisbonne;
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L'asile des orphelins pauvres itabli A Ajuda;
L'ecole pariculiCre de Oeiras;
L'asile particulier de Cardaes de Jesus;
L'4cole etablie i Santa-Martha; et Pasile dos Anjos.
Un rapport du 13 aott precedent donnait ces autres renseignements : c II y a dix-huit soeurs de Chariti frangaises
reparties dans les collges d'Ajuda, Santa-Martha, Oeiras,
Cardaes de Jesus.
KLes soeurs portugaises risidant a Lisbonne sont treize,
reparties aussi dans ces divers itablissements; cinq seulement restent a la maison de Santa-Martha, comme itant
trop avaucies en age, ou malades et incapables d'aucun
service. s (Op. cit., p. 117, 118.)
Nous avons parlk de la maison de Santa-Martha; nous
allons donner quelques renseignements sur les autres etablissements dont il vient d'etre fait mention.
§ 3. Lisbonne; Asile d'Ajuda.
1857.

Les smurs ayant 6ti, comme nous favons raconte, appelees i Lisbonne apr6s les ravages du cholera et de la fievre
jaune, on leur confia les orphelins, victimes du fleau, qu'on
recueillit dans le vieux palais d'Ajuda, sous la protection
du roi don Pedro et de la reine dona Estephania qui les
honoraient souvent de leur presence.
Dans le rapport du 27 mars 1862, on constate qu'etaient
employees A l'eiablissement d'Ajuda, treize sceurs de charite : trois ponugaises, et les autres franqaises. (La Question
des smurs, p. 442.)
§ 4. Lisbonne; Collige dos Cardaes de Jesus.
1857.
Dans les pays de langue espagnole ou de langue portugaise le mot colegio on college s'emploie pour designer
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une ecole on un pensionnat de filles aussi bien que de
garqons.
Le 23 octobre 1857, jour de I'arrivee des Filles de la
Charit6 &Lisbonne, Mme Dupire leur cida un petit orphelinat, rua dos Cardaes, n" io8, qu'elle avait fond6 par charite et qui, grace a la protection de Mne la marquise de
Ficalho, prospdra jusqu'au depart des soeurs.
Dans le rapport officiel de 'enquete, du 3o septembre
1858, le commissaire don Jose Lacerda disait : r Sans vouloir jeter la moindre defaveur sur les autres itablissements,
je dirai que celui de Cardaes de Jesus est un modele en
son genre, car il ne laisse rien Adesirer. u (La Question des
soursde Charitd,p. 139.) -D'apres le rapport de I'enquete
du mois de mars 1862, six sceurs de laChariti franqaises y
dirigeaient rinstruction et l'education des enfants. Outre
ces maitresses, il y avait deux enfants de l'itablissement
munies de dipl6mes, qui faisaient 'office de moniteurs.
Quelques enfants ataient externes.
Lorsque, en 1862, les sceurs durent se retirer, il fallut
licencier les elives des icoles de Cardaesprivdes de leurs
maitresses. (Op. cit., p. 415, 443.)
§ 5. Bemfica, prhs Lisbonne.
x858.

L'infante dona Isabel Maria (protectrice de la Congregation d6s sa fondation A Lisbonne) acheta un ancien couvent de Dominicains, a proximite de son palais de Bemfica
et y appela les sceurs.
La respectable sceur Ville, premiere visitatrice de la province du Portugal, s'y installa avec des sceurs qui s'occupaient de quelques orphelines et des postulantes. En mars
1862, on y comptait dix soeurs et trente et une petites filles.

(Op. cit., p. 444.)
C'est dans cet etablissement, maison centrale d'alors,

-

382 -

que toutes les soeurs se rdunirent, le 9 juin 1862, pour le

moment du dipart gendral.
Cette maison a eti riouverte en mai 1877. Les sceursy
dirigent un modeste orphelinat, dans une grande pauvretd.
Actuellement (1906), ii y a six sceurs a Bemfica.
i 6. Lisbonne; Asile dos Anjos.
1858.

A Lisbonne, Sa Majesti l'Imperatrice avait la prisidence
de la socidte des salles d'asile pour les enfants, depuis
1834.
a Une longue expirience avait montrd ASa Majesti toutes
les difficultis qu'il y avait a trouver des maitresses capables;
et les resultats obtenus dans ces etablissements si uiles A
Ienfance dtaient peu satisfaisants. Elle rdunit done, an
commencement de 1858, le conseil de la direction, et proposa de faire venir des soeurs, pour l'asile dos Anjos (des
Anges) oil la place de maitresse se trouvait vacante. II s'agissalt d'essayer la mdthode suivie par les sceurs de la Charitd
dans ces anciens etablissements dirigds par des maitresses
laiques. Sa Majestd Imperatrice offrait de faire, i ses frais,
la depense de voyage et d'installation des seurs.
a Cette proposition fut approuvie unanimement et acceptee avec reconnaissance. Sa Majesti lI'mpiratrice fit
done venir immediatement des sceurs; mais lorsqu'elles
s'install6rent i la salle d'asile dos Anjos, la guerre des
journaux avait ddja commencd.
Elles eurent cependant le loisir d'dtablir leurs m6thodes
et d'en faire constater les r6sultats. Dans son rapport du
3o septembre de la meme annee, l'inspecteur officiellement
ddsignd par le gouvernement pour etudier les 6tablissementsdes seurs de la Charit et pour en rendre compte, leur
donnait cet important tdmoignage : a L'asile dos Anjos
dans l'tat oi I'ont mis les soeurs de la Charitd, montre,
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jusqu'& la derniere evidence, quel besoin ont les autres
itablissements de ce genre (en Portugal) du meme perfectionnement pour produire non seulement les fruits qu'on
a eus en vue dans la creation de ces asiles, mais encore
beaucoup d'autres fruits qui ne les rendraient que plus
utiles A la societe. Dans les differents asiles, 1'enseignement littdraire, la discipline et l'education se sont traines
difficilement, lentement, et d'une maniere deplorable;
mais dans l'asile dos Anjos, tout a change depuis qu'il a
itC confiU aux sceurs de la Charitd. a (Ibid. p. 139, 140.)
Mais le mot d'ordre avait ite donne. En face de ce parti
pris d'hostilitd, 'imperatrice donna sa demission de presidente de 'oeuvre des Asiles d'enfants, et les seurs quitterent i la fin de l'annee la maison dos Anjos. (Op. cit.,
p. 139, 140, 143, 438.) Ce fut la premiere maison fermde
&Lisbonne.
§ 7. Oeiras.
Iýcoles. 858.
Oeiras est une ville situee sur le Tage, A x2 kilometres A
Pouest de Lisbonne.
Dans la liste des premiers etablissements des Filles de
la Charit6 apres leur arrivie en 1857, on trouve Oeiras
indiqud comme un etablissementprivi, maison d'education
et d'enseignement. En 1862, au plus tard, cet etablissement dut disparaitre lors du depart gdndral des soeurs.
§ 8. Porto.

Ecole et h6pital. 1858.
Deux maisons avaient ete ouvertes dans la ville de Porto.
L'une situde rua do Villar, avait ete fondd par un archidiacre de Porto ; elle dtait destinde &des classes pour les
jeunes filles pauvres. L'autre dtait rh6pital du tiers-ordre
de Saint-Franqois-d'Assise.
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Les membres de ce tiers-ordre appartenaient A la francmaconnerie.
a Au moment ou la persicution sivissait & Lisbonne
contre les sceurs, elle commencait a Porto. Les dilficulth
allerent grandissant, et enfin le president de la Meja ou
bureau d'administration ecrivit A M. Fougeray, superieur
des sceurs de Lisbonne, pour l'informer que a l'assemblie
de ce vinerable tiers-ordre a resolu d'annuler le contrat
fait avec la congregation des Filles de saint-Vincent de
Paul au sujet des six sceurs qui ~Laient employees au service
iconomique de l'h6pital du mme tiers-ordre. 1
II ajoutait: a La vdriti exige que je vous diclare qu'aucun motif d;favorable aux sceurs n'a influi dans cette
resolution; mais il est certain que 'opinion gienrale des
freres du tiers-ordre n'est pas favorable a 1'emploi des
socurs dans le service de 'ordre, et la Mela, qui doit agir
selon I'opinion de la majorite, ne peut s'empecher d'ob6ir
ce vote. - 8 janvier 1862.
Les soeurs se retirirent Ie 25 de ce meme mois de janvier 1862. Elle avaient administri l'h6pital pendant
quatre ans. Les soeurs de I'ecole de la rue de Villar se
retirerent de meme, bient6t aprEs. (La Question des Seurs,
p. 262-264.)
§ 9. Lisbonne ; Asile Saint-Louis ; Maison provinciale
des Filles de la Charite.
Actuellement rue Luz Soriano, n* 182.
i86o.

Le 28 aoit i86o, M. Miel, missionnaire lazariste h Lisbonne, de concert avec le ministre de France et la colonie,
ouvrit un petit h6pital pour les Francais, non loin de
1'eglise de Saint-Louis-des-Frangais, Largo S. Domingos.
Cette ceuvre devait conserver providentiellement i Lisbonne
quatre Filles dela Chariti, lors du d6part gendral de 1862.
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Le premier local devenant trop itroit, l'h6pital fut transfir6, au commencement de 1863, a Pancienne maison des
soeurs,paroisse de Notre-Dame de la Merci,ruados Cardaes
de Jesus, n° to8, grice A la gindrositi de Mme la marquise
de Ficalho qui garda Asa charge une partie du loyer et fit
ia 'oeuvre tout le bien qu'elle put. Lh, on commenqa des
classes pourles enfants de la colonie, des reunions pour les
Dames de la Charite, pour les enfants de Marie.
Malheureusement A l'expiration du bail, le proprietaire,
sans avertir, loua a d'autres personnes la moiti6 de la maison ; alors, pour eviter de nouveaux deplacements, M.Miel,
d'accord avecM. le ministre de France et la colonie, comptant sur le concours des personnes charitables, acheta au
mois d'aoft 1866, la maison dite Cunhal das Bollas, situde
rua do Carvalho, n° 182, aujourd'hui rua Luj Soriano.
L'h6pital franqais y fut installe avec des classes.
En 1878, la superieure, sceur Lequette, fut nommie visitatrice, et I'asile Saint-Louis devint la maison centrale de
la province.
Les oeuvres se sont divelopp6es peu i peu. Le petit h6pital rend service; les classes sont nombreuses. Les soeurs
aident aussi les Dames de 1'Association de Charite et du
Vestiaire.
Quatorze sceurs sont occupd es a rasile Saint-Louis.
i§o. Lisbonne; Hopital da Boa Morte.
I86o.

?Mme la duchesse de Palmella ouvrit (29 avril 186o) et
fonda a ses frais un petit h6pital d'enfants qui fut'confid
aux soeurs et qui donna jusqu'a la fin des rdsultats tres
coasolants.
Ce fut avec un grand regret qu'on vit les soeurs s'dloigner
(1862), et la maison resta longtemps fermie en les attendant (op. cit., p. 415).
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i§i. Sao Fiel.
Asiles. 186o.

Un asile fut fonde a Sao Fiel, pres de Castello-Branco,
par un homme respectable, le R. F. Agostinho da Annunciacao, dans le but de recevoir trentea quarante orphelins.
Cet asile iLait destine a former des artisans, serruriers,
charpentiers, etc.
Dom Agostinho y avait fait venir les soeurs de charitd en
186o; elles y itaient employees a la cuisine, i la lingerie.
Le procis verbal d'enquete du it mars 1862 porte ced:
(Depuis deux ans, il y a dans l'itablissementcinq sceurs de
la Charite venues de Lisbonne, trois franqaises et deux portugaises. S. A. R. l'infante Isabel-Maria voyant que l'appel
des soeurs 1'etablissement d'Ajuda avait produit les meilleurs resultats, avait songd a doter les orphelins de Sao Fiel
d'un 6gal bienfait.
* Trois sceurs sont chargees de la cuisine, de Foffice et de
la lingerie. Les deux autres ont ouvert un asile d'externes
pour les jeunes filles pauvres.
a L'etablissement vit uniquement des ressources fournies
par son fondateur. - Les sceurs durent se retirer au mois
de fivrier 1862. (Voy. La Question des Sceurs de la Cha.
-

ritd, p. 265 et 283.)
§ 12. Funchal (tle de Madere).
Hospice de la princesse Dona Maria-Amelia. 1861.

L'imperatrice douairiere du Brisil, qui demeurait a Lis
bonne, avait beaucoupcontribud, par son influence et par
ses ressources personnelles. au diveloppement des ceuvres
des Filles de la CharitE qu'elle avait, de tous ses vceux,
.appelies en Portugal. En souvenir de sa fille, la princesse
dona Maria-Amelia, decedie, Sa Majesti fit bAtir Funchal,
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dans File de Madere, un h6pital destind seulement aux
tuberculeux, et le confia aux soeurs.
Tout prosplrait selon ses dsirs et lui procurait une vraie
consolation. Mais, hilas! les soeurs partirent, comme leur
compagnes de Lisbonne, le 9 juin 1862, et ce fut un coup
terrible pour Sa Majestd. A force d'instances et de prudence,
elle obtint, en 1871, quatre seurs qui reprirent le service
de l'h6pital de Funchal (Annales de la Mission, 1879,
p. 552; lettre de la sceur Rolland).
Aprs la mort de la princesse, des difficultes surgirent:
sa soeur, Josephine, la reine de Suede, chargie de terminer
ce qui concernait la fondation de I'h6pital, mourut avant
de l'avoir effectu6. Un moment, les soeurs furent sur le
*point de partir !
Pour assurer la fondation, ii fallut le zele, la prudence
et la perseverance de M. Miel.
En ce moment, l'oeuvre est tres prospere. On a adjoint a
I'h6pital un orphelinat, plusieurs classes tris frdquenties, un asile, la visite des pauvres a domicile; trois ou
quatre cents enfanr de Marie se riunissenta I'hospice.
Les Dames de Chariti y tiennent aussi leurs r6unions.
Ity a dans la chapell comme une mission perp6tuelle.
Dix-huit soeurs s'occupent des oeuvres.
§ 13. Santa-Quilria, pras Felgueiras.
Cl4pes. 1882.

C'est en janvier 1882, que trois soeurs ont etd envoyees
at Santa-Quiteria, o& on Igs r6clamait depuis longtemps.
Elles y ont pris la condulte d'un petit pensionnat. Plus
tard, elles y ont joint un orphelinat et une classe externe
pour les enfants pauvres dqs environs.
I y a l1 des difficutis mtidrielles; mais les soeurs y font
beaucoup de bien et ont la confiance des gens du pays. II y a en ce moment (9go6) sept sceurs i Santa-Quiteria.
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§ 14. Le Rego, prs Lisbonne.
H6pital, classes. 1887.

Le 2 fevrier 1887, trois sceurs avaient commence, dans la
banlieue de Lisbonne, I'h6pital du Rego, destine aux enfants malades.Apres la mort dela fondatrice, Mme la comtesse de Ficalho, 1'oeuvre aurait pu s'eteindre, mais Mmela
duchesse de Palmella voulut bien reprendre, pour ainsi
dire, l'ceuvre commencde autrefois, par sa digne mere, i
1'h6pital des enfants de Boa-Morte.
Dieu a bini cet etablissement. Outreles petits malades qui
sont souvent au nombre de quarante, les sceurs s'occupent
des classes oil elles reqoivent les enfants pauvres du quartier.
Ces enfants, A leur sortie de l'ecole, trouvent aussi, dans
ceuc maison, un ouvroir externe. 11 y a huit sceurs.
S15. Gandarinha, pres d'Oliveira de Agemeis.
Asile. 189o.

En 1891, Mme la comtesse de Penha Longa confia aux
seurs un asile qu'elle avait organise elle-meme et qui
fonctionnait depuis longten p. , a l'aide de sous-maitresses.
Outre les cent vingt enfants choisis par la fondatrice parmi les plus pauvresdu pays, les seurs s'occupent encore a
panser les malades et les blesses des villages environnants.
Le dimanchi, elleaenseignent le catzchisme aux enfants
d'alentpurets'emploi4 t aux oeuvres de zele qui sont a lear
ponre.- A Gandarinha, il y a quatre sceurs occupees i ces
diverses oeuvres.'
§ 16. Amarante.
SHdpital civil et militaire. x894.

-Amarame est situee dans le nord du Portugal, i i5 kilometres de Felgueiras.
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Cet h6pital, fondi depuis longtemps par l'administration
de la Santa Casa de Misericordia,dtait confi6 a des laiques.
- Le 2 juillet 1894, trois soeurs, demandies avec instance,
ont commence leurs fonctions.Les malades viennent maintenant volontiers A I'h6pital et ies resultats sont satisfaisants. Cinq soeurs sont employees A 'h6pital d'Amarante.
§ 17. Mattosinhos, prfs Porto.
Ecoles. 1899.

Tandis qu'A Porto, il y a de tres bons pensionnats religieux, on n'y trouve presque rien pour les enfants des
pauvres. Aussi est-ce avec grande joie que l'on accueillit
les soeurs, le io octobre 1899, dans le petit village de Mattosinhos, dont les pdcheurs et les poissonnieres forment la
population.
Afin que les soeurs pussent se procurer le ndcessaire, il
fallut ajouter aux classes gratuites des classes payantes.
Les soeurs durent se retirer le 21 juillet 1901. Elles 6taient
quatre. Depuis lors, des instances rditdrees ont idt faites
pour obtenir le retour des sceurs A Mattosinhos; it a iet
impossible de satisfaire A ces ddsirs.
§ 18. Funchal (ile de Madere).
Asile de mendicitd. 19oo.

Voyant le bien opder par les Filles de!a Charite, 1'administration demanda des sceurs pour un petit hospice oi
ron reqoit des vieillards et des enfants abandonnes. Les
soeurs y entrerent au mois d'aodt 19oo et, en peu de temps,
transformerent la maison.
En juillet 19o2, par suite du changement de l'administration, les soeurs furent cong6dides et 1'hospice confid de
nouveau A des employes laiques.
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§ 19. Parede, pris Lisbonne.
Sanatorium Sant'Anna.

9go4.

Parede est une localitd su la rive droite du Tage, pres
de l'embouchure du fleuve, a 43 kilometres de Lisbonne.
Pour remplir les intentions de sa niece, dona Amelia
Chamico a fait bitir un sanatorium a Parede. Rien n's
etC epargni pour qu'il ait toutes les conditions hygi6niques
desirables.
D'apres le disir de la fondatrice, l'etablissement a e•
crkd pour recevoir soixante petites filles scrofuleuses, vingt
femmes cancereuses et vingt hommes Ag6s atteints d'une
maladie de coeur.
Les soeurs y sont entrees le 25 juillet 19o4, c'est-a-dire

avant que les batiments fussent terminds.- C'est donc
encore tout nouveau et I'ceuvre qui s'organise pen i pen
donne les meilleures espirances.
II n'y a que douze soeurs dans ce sanatorium, mais la
fondatrice en voudrait davantage.
Tels sont les 6tablissemenis auxquels, jusqu'ici,lesFilles
de la Chariti de Saint-Vincent-de-Paul ont donne leurs
soins.

La loi de i go ayant prescrit en Portugal aux associations
religieuses de demander une autorisation sp6ciale, les
Filles de la Chariti ont depos6 une demande, et elles ont
obtenu l'autorisation du gouvernement.

ASIE
CHINE
KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Les graves dv6nements qui devaient suivre presque immddiatement,
donnent t la lettre de MgrFerrant, qu'on va lire, un interkt particulier.

Lettre de Mgr FERRANT, vicaire apostolique du Kiang-si
Septentrional, a M. MEUGNIOT, assistant de M. le supdrieur general ai Paris.
Nan-tchang, to f6vrier 19o6.

Ci-joint vous trouverez quelques notes concernant ma
ricente-ournee dans le Juen-tcheou-fou. Je vous les adresse,
persuade que l'itat de nos oeuvres dans ce d6partement
6loigne vous intiressera, comme tout ce qui concerne nos
missions de Chine. Si ce rapport pouvait etre insdri dans les
Annales de la Congregation, j'en serais heureux. II y a
quelques renseignements que nos arritre-neveux seront
contents de trouver consignes dans les Annales .
Je suis rentri A Nan-tchang pour le nouvel an chinois
(25 janvier). Un groupe de confreres, les jeunes, arrivaient
pour la retraite, qui s'est faite avec beaucoup de piiti et
d'6dification. Dans nos parages, il n'y a rien de bien saillant
en fait de nouvelles. Les oeuvres sont en pleine activiti I
Ma grande peine est que les affaires de Sin-tchang (persecution de 1904) ne se reglent pas, malgre l'intervention de
S. Exc. M. Dubail.
La situation ginerale est le calme; mais il y a comme un
grondement sourd au-dessous de nos ceuvres, et je ne serais
pas itonni qu'une crise vint ia clater a l'occasion de quelque ievnement politique ou religieux.
P. FERRANT, viC. ap.
i. II paratra dans le prochain numero des Annales.
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LES MASSACRES DE NAN-TCHANG
La lettre et les recits qui vont suivre feront connaitre les
details du massacre de Nan-tchang que nous avons annonce
dans le dernier numiro des Annales.
Les dipdches tdlegraphiques publikes ricemment font
connaitre que, comme resuhat de renqudte faite par les
dildgues des gouvernements frangais, anglais et chinois, les
premiers reclament du gouvernement chinois qu'il reconnaisse tout d'abord la faussetd des accusations formulies
par la presse chinoise contre les missionnaires.

Lettre de Mgr FERRANT, vicaire apostolique du Kiang-

Si septentrional,d M. A. FIAT, Supdrieur gendral.
Kiu-Kiang, le z~ mars 9go6.

Le tdlegraphe vous a appris l'epouvantable nouvelle an
sujet du personnel et des oeuvres de Nan-tchang. - Jeudi
dernier, 22 fivrier, le sous-prdfet, compromis dans nos
affaires religieuses de 1o 4 non encore traities, a tenti de
se suicider dans notre residence, pour se venger de la mission catholique. Le crime avait 6td habilement pr6mediti
et il fut exdcute avec une malice infernale, de maniere a faire
retombersur nous tout lodieuxde l'attentat. - On a, pendant deux jours, souleve contre nous la population de la
ville, capitale de la province. Le 25 f6vrier, dimanche dela
Quinquag6sime, on a attaqu6 a la fois tous nos t&ablissements. M. Lacruche, ainsi que les cinq Frires Maristes du
college, ont &temassacres. - M. Martin (Joseph-Francois)
aitd blessd, mais il a pu s'6chapper, ainsi que M. Rossignol
et les cinq Filles de la Charite. M. Salavert, malade a 'h6pital, a pu etre soustrait aussi a la haine de la populace.
Mais cette secousse a aggravd son 6tat, et il est mort quel-
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ques heures apres son arrivee a Kiu-Kiang, avant-hier soir
Quelle perte irreparable que celle de nos deux confreres,
des plus capables, des meilleurs parmi tous nos missionnaires, et quelle perte aussi quecelle de nos bons frbres du
college!
Tous nos itablissements de Nan-tchang ont te de6ruits:
il ne reste plus rien de nos oeuvres si prosp&res!
Priez pour nous, s'il vous plait. Je vous enverrai les
details plus tard.
Paul FERRANT.
Le journal I'Echo de Chine, qui se publie A Shanghai, a donni un
resume exact des evenements de Nan-:chang (numiro du 7 mars 1906).
Nous allons le citer. Le d6but fait allusion aux r6cits faits par quelques journaux anglais et protestants et qui, dans un seatiment peu

bienveillant pour le catholicisme, s'6taient fait l'cho trop prompt
ou trop complaisant des inventions et calomnies chinoises. On verra
ensuite que, plus completement informes, ils ont, eux aussi, rendu
hommage a la veritd des faits.

LES MASSACRES DE NAN-TCHANG
EXTRAIT DE L' 9 1CHO DE CHINE a

Il]est regrettable que les missionnaires protestants se
montrent si mal inspires dans leur conduite A l'6gard des
malheureuz missionnaires catholiques massacres dernierement a Nan-tchang.
On ne saurait 6tre plus mal avisd et nous regrettons
sincerement que notre respecti confrere du North China
Daily News se laisse entrainer, par ses sympathies, i publier des r6cits aussi invraisemblables que ceux parus
dans son num6ro du 6 courant.
Nous ne pouvons admettre qu'un inter&t mal entendu
s'acharne a ddnaturer un accident malheureux et veuille
l'exploiter contre ceux dont on craint l'influence.
Les missionnaires protestants n'ont pas 6et t6moins de
I'affaire, ils se font done les simples porte-paroles des autorites chinoises. Les fonctionnaires de Nan-tchangexploitent
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la rancune de ces derniers contre les missions catholiques
atin d'embrouiller les choses et de se preparer une defense
dans les poursuites qui vont Cere intenties contre eux.
Voici d'ailleurs le r6sume officiel de I'affaire. Nous y
ajouterons trois pieces annexes, d'une importance capitale.

Le 17 fevrier dernier (24e jour de la ire lune), le mandarin Kiang Tchao-tang, pr6fer de Nan-tchang, vint i la
residence de la mission sur l'invitation du missionnaire
francais, M. Lacruche, pour regler differentes petites
affaires pendantes concernant le district. Apres qu'un arrangement eut eti conclu, le sous-prefet exprima A M. Lacruche le disir d'entrer igalement en pourparlers au sujet de
l'affaire plus grave de Sin-tchang, pendante depuis 19o4.
Avant de continuer notre recit, il est nacessaire d'expliquer
ici que ce sous-prefet Kiang etair lui-mCme tr6s serieusement compromis i l'occasion des troubles de Sin-ichang
dont il avait fait &chouer le reglement en 1904, en faisant
relicher les principaux coupables et en promettant l'impunit6, sur son bonneur, aux deux accuses qu'il amenait i
Nan-tchang. I1 avait ete, a cette poque, et pour les raisona
ci-dessus, I'objet d'une plainte au consulat g6ndral de
France A Shanghai, et aussi a la tlgation de France, k
Pikin, de la part de la mission. II avait done i cceur, et
c'etait aussi son int6ret, d'en obtenir le rIglement dans ua
sens favorable A son attitude, de facon a se disculper visA-vis de ses supdrieurs.
Ce jour-la done (24e de la ir lune) au moment de se
retirer, il pria M. Lacruche de vouloir bien I'inviter a diner
pour le 2a fivrier, afin de pouvoir causer plus librement de
l'affaire de Sin-tchang. Sur I'observaiion du missionnaire
qu'il serait pr6efrableque ce dernier se rendit a son yamen, il
r6pondit qu'il etait plus facile de causeri la mission, qu'on
y etait tranquille et que l'on pouvait y causer seul a seut,
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et it insista pour qu'on l'invitAt i diner, ajoutant qu'il se
ferait accompagner d'un ou deux scribes seulement.
Le 18 fivrier, le sous-prefet envoya des cadeaux, avec sa
carte, AM. Lacruche et lui annonqa sa visite pour le lendemain 19. Le missionnaire, craignant de s'etre trompd de
date pour le diner auquel s'etait invite le sous-prdfet, fit
tenir pret le repas en question pour l'arrivde de Kiang
(19 fevrier); mais ce mandarin ayant etd introduit dans la
salle i manger refusa de toucher aux mets qui lui etaient
offerts et dit en substance i M. Lacruche: a C'est entendu,
je dine chez vous le z2; mais je viens vous demander
aujourd'hui que vous m'envoyiez une lettre d'invitation
tres raide et tres dure (litt6ealement: oi vous me maudirez et m'accablerez d'injures) parce que raffaire de
Sin-tchang ne se regle pas. Ce n'est pas ma faute, c'est celle
de mes superieurs si on ne traite pas. Ils ne reconnaissent
plus mes m6rites, mais avec votre lettre,. je serai plus
fort pour faire accepter les conditions, surtout si vous
menacez de demander qu'on envoie un navire de guerre
&Nan-tchang. a
II prit ensuite une tasse de the et son dernier m ot fut
c C'est entendu, je viendrai le 22. D
Tout ceci s'est passe en prdeence de M. Rossignol qui,
heureusement, a etc sauv6 et peut en t6moigner.
M. Lacruche fit 6crire la lettre d'invitation comme le
demandait le sous-prefet; mais il recommanda au lettri
de la rddiger en des termes tres adoucis, sans menaces et
surtout sans parler de navire de guerre.
Le 22 fevrier, vers troisheures de l'apres-midi, le sousprefet arriva i la mission et l'on se mit & table. Pendant
toute la durde du repas, it d'ita de parler de l'affaire de
Sin-tchang, mais ii ne cessa de protester amerement de
son chagrin de n'6treplus appr6cid de ses sup6rieurs. Apres
s'6tre lev6 de table, ii sortit de la salle a manger et se
dirigea vers le quartier chinois de la mission. M. Lacruche
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sortit apres lui et lui dit de ne pas aller de ce c6ti-lI,
que
tout y 6tait en disordre et en d6molition pour deblayer le
terrain en vue de la construction de l'6glise et, malgr l'insistance du mandarin pour dtre laissi seul, il le ramena
dans son petit parloir attenant A sa chambre a coucher. A
ce moment-la, le sous-pr6fet parla de l'affaire de Sin-tchang
et proposa une sirie de conditions. M. Lacruche, qui commencait a avoir des doutes sur le pouvoir de Kiang de
traiter cette question, puisqu'il se plaignait de n'avoir
plus la contiance de ses chefs, et que ces derniers n'avaient
rien notifi6 a la mission A ce sujet, lui demanda de mettre
ses conditions par 4crit afin d'cn referer aux autoritis
ecclesiastiques supdrieures. .11 offrit done un pinceau a
Kiang, mais celui-ci refusa en disant : € Je vais aller
dans la chambre de votre lettri; Il, j'icrirai les conditions
et je vous les enverrai par votre lettr4 qui servira d'intermidiaire. v Apris insistance de part et d'autre, le missionnaire finit par conduire le mandarin dans la chambre
du lettrd o6 il 1'installa pour icrire et revint lui-m6me
dans sa chambre. Kiang redigea ses propositions et donna
i lear sujet de longues explications au lettre auquel ii
demanda ensuite de les porter au missionnaire en lui four-.
nissant tous les details qu'il lui avait donn6s. Le lettr6 alla
done trouver M. Lacruche avec lequel il resta environ on
quart d'heure.
Kiang, pendant ce temps-lk, sortit de la chambre du
lettrd appela un dessoldats de son escorte et lui donna un
ordre a voix basse, et immddiatement le soldat quitta
la mission a pas pr6cipitis. Le mandarin rentra alors
dans la chambre du lettre dont ii referma la porte sur lui.
A ce moment, l'un des domestiques p6netra aupres de
lui pour lui offrir du th6 que Kiang refusa en .demandant
qu'on ne le dirangeAt pas. Le domestique s'dtant retire, le
sous-prkfet ferma de nouveau la porte et quelques instants
apres, un autre domestique,qui traversait l'atrium, entendit
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des gemissements dans la chambre du lettr. II regarda par
la vitre de la porte: il vit le mandarin etendu sur la chaise
longue, le sang lui coulant du cou et s'efforqant d'elargir sa
blessure. 11 itait alors a pen pros six beures du soir.
Le domestique, effard, courut chez le missionnaire qui
se precipita dans Ia chambre oh gisait Kiang, et apres
avoir constati lattentatde suicide commis par ce mandarin,
s'empressa, sans meme attendre des porteurs de chaises
qu'il ne prit qu'en route, d'aller rendre compte au gouverneur de ce qui venait de se passer. Cependant, a la
mission, I'on s'empressa de prodiguer des soins au magistrat
blesse. Celui-ci, ne pouvant parler, demanda un pinceau
pour icrire, et durant toute la nuit et la matinee suivante,
couche sur la chaise longue, il ecrivit un grand nombre de
lettres courtes. II y en a qui sont adress4es A M. Lacruche
et i l'interprkte Lieou. Le sens general de ces leutres est
qu'il mourait pour sauver le peuple de Sin-tchang et pour
ne pas manquer a la parole qu'il avait donnee de les sauver
de toute punition. II dcrivit dgalement deux lettres Ason
frere; dans l'une il demanda des medecines, et dans I'autre
il lui dit: a Un esprit mauvais (Kouei) me poursuit, c'est
pour cela que je meurs dans le but de sauver le peuple. a
Le bruit se rdpandit imm6diatement en ville, que les
missionnaires avaient assassind un magistrat et, dans la
soiree, les dl61gu6s des autorit&s supdrieures se rendirent
a la mission pour procdder aux enquetes n6cessaires. Entre
autres magistrats, le second sous-prefet Sin-kien-hien, le
taotai du sel, vinrent a la residence ce soir-IA meme, et le
lendemain, le Nie-tai, ou grand juge, alla 6galement faire
une enquete. M. Lacruche le conduisit lui-meme examiner
les lieux, les divers appartements oi le mandarin avait
passe et lui fit un r6cit tres circoostancid de tons les iv6nements. Dans la soiree, M. Lacruche recevait une lettre du
bureau des affaires eirang&res (Yan-ou-kiou) lui demandant
de livrer la piece de conviction, c'est-a-dire l'instrument
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ayant servi a faire la blessure. Le missionnaire rdpondit
par un memoire explicatif des fails et ddclara qu'il ignorait
avec quel instrument la blessure avait ite faite, que 'attentat n'avait &t6 commis par aucun des gens de la mission et
que Kiang, seul, 6tait a mime d'indiquer comment etavec
quoi its'dtait suicide. Cette rdponse, assez longue, ne put
etre envoyCe que le leniemain, c'est-a-dire, le 2' jour de
la 2e lune, vers midi.
Ce mime jour, c'est-a-dire, le 2a de la 2* lune, le
rumeurs les plus sinistres circulirent en ville. On avait
imprime et on ripandait a profusion des petites feuilles
pour exciter le peuple l'emeute. Voici la traduction de 1's
de ces placards: a Dans notre ville capitale, A la mission
t catholique, les Franqais tendant un piege au sous-prifet
< Kiang, I'ont blessd pour opprimer notre royaume. C'es
c un comble. Nous sommes tous solidaires. I1n'est pera sonne qui ne puisse etre ecceur6. Nous decidons docn
a que le 3, a dix heures du matin, il y aura une riunion
( extraordinaire A Pe-fa-kiou dans le Chen-kou-sse. Tous
( sans exception, mandarins, marchands, artisans, cultivar
( teurs, etudiants sont invites A se rassembler pour aviser
< aux moyens de ricuperer les droits de souverainet6~de
- notre empire. Certainement on ne fera pas d'6meute; ce
c ne serait pas bien pour nous. Nous 6crivons ceci, qu'on
c avertisse tout le monde. Sign6: Tous les lettres etudiants
Sdu Kiangsi. D
Ces placards dangereux furent distribuds en giandr
pompe dans tous les quartiers de la ville par les *membres
des families les plus considirables ports en chaises Aquatre
porteurs precedes de cavaliers et d'une suite habillie en
uniformes. On deposa ces feuilles dans chaque maison,
dans les yamens, partout enfin.
Le meme jour, le sos-pret titulaire de Sin-kien avec ua
dlegu6 du Yang-ou-kieou revint A la r§sidePe .poor .demander qu'on lui livrit les deux domestiquesafi.n de les
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interroger au tribunal du grand-juge et proposa A M. La.
cruche de les accompagner. Ce dernier s'y refusa, en disant
que cette maniere.de proceder n'6tait propre qu'A exciter
une imeute, que deja l'on disait partout que les missionnaires avaient assassin le sous-prefet et qu'en voyant les
gens de la mission conduits au yamen, le peuple ne manquerait pas de croire a laviracitd descalomnies que Pon r6pandait contre eux dans le public; enfin, que si le missionnaire se rendait lui-meme au tribunal les mauvaises gens
diraient qu'il y etait conduit, parce qu'il etait reconnu coupable. II ajoutait qu'il n'avait aucune objection a ce qu'on
vint interroger tout le monde: gens de service et meme
missionnaires, mais a la residence seulement.
Pendant ces journies (r

et 2* de la deuxieme lune),plu-

sieurs tilegrammes furent expedies par M. Lacruche a
Mgr Ferrand, i Kieou-kiang. Le gouverneur lui-meme
fit parvenir plusieurs communications a Pevdque par Iintermidiaire du taotai de Kieou-kiang; il insinuait que le
crime avait etc commis par la mission catholique, qu'on
avait separe le mandarin desgens de sa suite, que l'evq ue
n'&coutait que son missionnaire et le priait de se rendre
a Nan-ichang.
L'eveque refusa de se pr&ter au jeu du gouverneur et lui
repondit : Puisque je suis accuse de partialiti, qu'on
a fasse examiner cette affaire par des juges disinteresses.
(La mission catholique,c'est moi aussi bien que mes pretres
( et e ne puis etre juge et.partie. II importe grandement
a que la chose soit tirie au clair sans que le moindre doute
, puisse planer sur cette question qui intdresse I'honneur
c de la religion dans le monde entier. II importe que la
a chose soit doment constat6e pour qu'elle ne puisse plus
a jamais se reproduire et j'insiste pour qu'on demande au
a Wai-ou-pou et a la ligation de France des juges impara tiaux. b
Dans la soirie, on afficha partout en ville, meme i la
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porte des yamens et de notre college, des placards Ccritseit
lettres rouges excitant le peuple a se soulever contre lae
et rangers sur le compte desquels on disait les injures lei
plus atroces et les calomnies les plus affreuses.
Durant ces deux jours, d'ailleurs, la mission dtrit cerni
et occupde par des soldats, bien plus pour surveiller que
pourprotdger les missionnaires.
En effet, M. Lacruche entendic I'un des chefs militaires
dire a ses soldats: a Veillez surtout A ce que cet Europden
ne s'ichappe pas.
Sur tout ce qui pric-de, Pous avons le timoignage direct
de M. Martin qui i'a p-s cessi d'dtre un seul instant aux
c6tes de M. Lacruchb jusqu'au moment de I'dmeute et les
declarations de M. Rossignol qui, bien que n'ayant pa
assister au d.aer du sous-prefet, i cause d'un deuil de
famille, ev ajle & la mission le •r
de la 2e lune voir
M. Lacruche, de la bouche duquel i tient directement tous
les 6dtails que nous venons de publier.
Le dimanche (3* jour de la 2* lune) A l'heure fixee, le
meeting public eut lieu; la foule, tumultueuse, r6clamait
la mort des missionnaires et malgr6 les efforts de quelques
personnes qui recommandaient le calme, elle se porta,
grossissant de minute en minute, sur les ktablissements
catholiques qu'elle envahit vers midi, mettant tout a sac et
a feu.
-Nous n'entrerons pas dans de plus longs details sur les
faits. M. Lacruche et les cinq professeurs francais de l'ecole
de Nan-tchang ont etdassassinds; le pare Salavert, malade
d'une fievretyphoide et que I'on dut sortir de son lit pour
essayer de le sauver des mains de la foule en delire, est
mort A son arriv6e A Kieou-kiang. On croit aussi que deux
des orphelines dlevees par les sceurs et deux des el6ves
de I'6cole primaire oat etl tuus, maison ne sait rien encore
de precis a ce sujet.
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I1 nous semble que pour tout lecteur

impartial des lignes qui priecdent et des rdcits qui out 6td
publi6s dans le Mercury du 3 de ce mois et dans le North
China Daily News du meme jour, il est impossible de ne
pas aboutir aux conclusions suivantes:
I* Le sous-prefet s'est suicidd a la mode chinoise parce
qu'il devait perdre la face dans le reglement de I'affaire
de Sin-tchang.
2 II1s'est suicide a la mission catholique afin de causer
le plus de mal possible a celle-ci, ce qui rentre bien encore
dans la maniere courante de procdder en Chine.
3° Le gouverneur, averti de ce qui venait de se passer
par M. Lacruche, a tout fait pour laisser accrediter dans
Pesprit du peuple l'idee que le sous-prdfet avait iet assassine par les missionnaires.
4' Le gouverneur, en ne defendant pas le mass-meeting
tenu le 3* jour de la 2 e lune, savait parfaitement que rien
ne pouvait contenir la foule; que c'6tait la destruction
certaine de la mission et 'assassinat des missionnaires qui
devaient en atre le rdsultat inevitable.
5° Le gouverneur que I'on reprisente maintenant comme
ayant cinq mille soldats sous la main, ne parait avoir pris
aucune mesure suffisante de precaution pour sauver tout
au moins la vie des etrangers; et les quelques soldats
qu'il avait envoyis Ala mission bien plus pour la surveiller
que pour la d4fendre n'ont fait aucun effort pour resister
Ala foule sur laquelle ils se sont contentes de tirer i blanc.
6° Tout ce que 'on a dit, 6crit et telegraphiC de la participation directe ou de la complicite de lun quelconque des
membres de la mission dans la tentative de suicide commise
par le sous-prefet tombe de lui-mdme, car i la version chinoise, il est facile d'opposer d'abord des timoins de wisu de
toute Iaffaire et de produire quelques-unes des lettres 6crites
25
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par le malheureux sous-prefet apris qu'il se fut ouvert la
gorge.
Nous ne terminerons pas id sans envoyer un souvenir
mmu i la famille de M. Winghan, enveloppde bien innocemment dans une catastrophe qui ne devait la concerner
en rien. Le meurire de ces excellentes gens prouvc une fois
de plus combien les foules chinoises savent peu faire de
distinction entre les itrangers des diftrentes nationalitis.
II est i remarquer aussi la part importante qu'ont prise
les 6tudiants dans la convocation du mass-meeting, ainsi
que l'inertie des autorites locales A l'igard de ce veritable
appel i I'6meute imprigne des sentiments patriotiques les
plus ardents, tout comme dans les ricents ev6nements de
Shang-hai, d'ailleurs.
Ainsi parle 'Echo de Chine.
Suivent les trois annexes dont il est fait mention ci-dessus: i convocation au mass-meeting; ~. conditions proposdes avant la tentati re de suicide; 3 ccrit redig6 par le sous-prfet apris avoir tente de
se couper la gorge. - On en a vu ci-dessus les passages essentiels.

Le sous-prefet Kiang n'6tait pas estimx dans les diverses
residences oi il
i tait passe. On le regardait comme un
homme capable de mauvaises entreprises et vivant d'expddients. II etait greve de dettes provenant de sa conduite pen
riguliere, et, parat-il du chantage exerci contre iui par des
personnes qui menacaient de d6noncer ses fraudes. Plusieurs fois il avait menace de se pendre.dans son tribunal
meme, et les membres de sa famille furent, a diffirentes
reprises, inquietes it ce sujet. On refusait de lui preter Iargent dont il avait besoin. - De plus, il s'dtait engage dans
l'affaire de Sin-tchang, persicution des chritiens, ayant jurd
aux coupables qu'ils ne seraient pas punis: or, ses supirieurs le pressaient depunir ces coupables: ii fallait obiir
ou 4tre digricid. De toute faqon, c'dtait pour lui a perdrela
face i, et Pon conqoit que se trouvant dans cette impasse, ii
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ait ite
amend a rialiser le suicide dont il avait profird la
menace en presence des siens.
Au lieu de se suicider chez lui, il le fit i la Mission, pensant peut4tre donner le change sur la nature de sa mort, en
tout cas creer de graves ennuis aux chritiens. (Note sur
1'origine des devnements de Nan-tchang.)
Une commission d'enquate fur nommie par les gouvernements franqais, anglais et chinois, pour se readre compte
sur place des ivinements de Nan-tchang.
Une depache de Pekin du 2o juin 9o6, publide par les
journaux, en fait connaitre Ie risultat:
Pikin, 20 juin. - M. Bapst, ministre de France en Chine, qui
avait continu6 les negociations engagees par son pridEcesseur,
M. Dubail, an sujet de l'affaire de Nan-tchang, vient de signer un
accord avec le gouvernement chinois.
Une enquete locale a ,tabli que le sous-prifet chinois qui est mort
dans la mission lazariste s'est suicide et le texte de raccord reconnait explicitement l'innocence des missionnaires francais que les
journaux chinois accusaient d'un meurtre.

Suit rindication des satisfactions donnees par le gouvernement chinois pour le pillage et lincendie des dcoles, des
edifices du culte et de la Mission. En outre:
Ces principaux coupables seront punis; les Chinois qui ont tentE
d'empecher l'mecute recevront des ricompenses; un h6pital sera
erige aux frais du gouvernement chinois comme monument expiatoire; Ie sous-prdfet qui s'est suicidd ne recevra pas d'honneurs
posthumes.

Les lettres suivantes donneront quelques autres renseignements; nous les completerons encore, s'il y a lieu,
dans le prochain numero des Annales.
Lettre de Mgr FERRAnN
d M. GUiLLoux, procureur des Laqaristes, J Shang-hai.
Kiou-Kiang, s7 fevrier l9o6,

Confreres et seurs survivants sont arrivds ce matin.
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M. Salavert est rtoute extremite. Dija gravement malade
chez nos sceurs ANan-chang, il a eti transportd, Dieu sait
en quelles conditions, au moment odi on attaquait la maison... Le voyage de Nan-chang ici, extr6m ement pinible,
a encore aggrav6 son etat. Ses compagnons de voyage n'es-

x. LACRUCHE (JEAN-MARIE), missionnaire lazariste.

pdraient pas le ramener vivant; nous craignons qu'il ne
meure cette nuit. Que Dieu nous epargne ce malheur
M. Martin est arrive, bless a la tete : c'est miracle qu'il
ne soit pas rests entre les mains de ceux qui I'attaquaient.
Sa.blessure n'est pas grave heureusement; quelques jours
de repos le remettront. Je vous raconterai plus tard son
histoire avec celle de l'attaque de la maison.

Les soeurs ont 6ti sauvies par M. Rossignol. Sans lui
(elles le disent tout haut), elles teaient toutes massacrdes. I
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Graces i Dieu, les sceurs vont bien, quoiqu'elles aient
souffert et passe par des transes indicibles.
M. Lacruche a &tdmassacre hors de chez nous, pres du
lac, au milieu de la ville. Un des chri6iens fugitifs a vu son
cadavre gisant sur le bord du lac, d6pouillW de ses habits,
une large blessure au front. On pense qu'il a et6 tu6 de ce
l'eau, puis retire et on croit qu'on a fait
coup, puis jet &A

K.

SALAVEzR

(Louis), missionnaire lazariste.

disparaitre son cadavre. Nous saurons cela plus tard,
j'espbre.
Les cinq Freres maristes, au moment de l'meute, se sont
dirigds du c6ti du fleuve; aucune barque n'a voulu les
recevoir, meme au prix d'une forte somme. Alors ils se
sont dirigis, en suivant la rue qui longe le fleuve, du c6t6
de Ma-tchang (residence des soeurs). Arrives devant la
pagode de Ouain-siou-kong, ils ont etd assaillis de pierres,
poussds dans 'eau ; le frere Maurice, qui cherchait a sortir
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de 1'eau, a ete frapp. d'un coup sur la nuque; ils ont tous
ete noyes. Les cadavres, dit-on, ont ete retires et je pense
qu'on les a diriges sur Kiou-kiang oh nous les attendons.
Impossible de savoir combien ii y a eu de chretiens tues.
Les seurs disent que deux de leurs orphelines ont it6 victimes et que les autres ont &t6 recueillies dans des families
chretiennes ou amies.
Tous nos etablissements ont ete incendids. Chez nos
sceurs, on n'a 6pargnd que les bitisses touchant A des maisons voisines; i'h6pital est rest6 debout, du moins ii l'rtait
encore lundi matin; l'orphelinat a 6te d6moli, non brlMd.
II va sans dire que le pillage a pr6cddd I'incendie et qu'il a
etd complet.
28 fdvrier, matin. - H6las I le cher M. Salavert a expird
bier soir A neuf heures. Perte immense pour notre mission!
il etait, vous le savez, un sujet de valeur absolument rare.
II connaissait A fond toutes les questions du district de
Nan-tchang, questions spirituelles, pdcuniaires, etc.; il
aurait pu me renseigner, pour suppl6er Ala perte des documents incendids; iletait l'homme pour tout relever. Sa
perte rend notre ddsastre complet.
Je n'ai pas le courage de vous en crire plus long sur nos
malheurs, qui ont 6et un coup montd, trts habilement conbind et exdcutd avec une malice infernale.

Lettre de M. RossIGNoL, pritre de la mission
a M. A. FIoA, Supdrieur gdndral.
Kiou-kiang, s8 fEvrier 1906.

Quel malbeur imprevu vicaede s'abattre sur notre mission de Nan-tchang ! Je connais tous les faits et leurs circonstances car j'ai ete mdle A tous les 6venements, il me
serait trop long de les narrer ici tous aujourd'hui, et
d'ailleurs mon cceur est trop navr6. Qu'il me suffise de
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vous dire, ce que vous devez savoir dijh, que toutes nos
oeuvres si belles et si florissantes de Nan-tchang, par un
coup tout A fait inattendu, viennent d'dtre aneanties: les
quatre etablissements, y compris le coll6ge, en un instant,
out dtd ou brdids ou rases. Ce qui est le plus effrayant, ce
sont nos morts restes suf le champ du martyre: le bon, le
devoue et I'dnergique M. Lacruche -et les cinq Freres maristes impitoyablement massacris.
Et M. Salavert, cette ame si candide qui vient de partir
A Iinstant pour un monde meilleur. Oh i que de dangers
j'avais courus pour le soustraire aux coups des agresseurs !
Que de peines et de fatigues pendant deux jours et deux
nuits je m'etais donndes, le transporant tant6t sur mes
6paules, tant6t le trainant entre mes bras, aiid de quelques
chr6tiens pour pouvoir arriver jusqu'a Kiou-kiang. Et
voila qu'apres le bonheur de l'avoir sauve des persecutions,
le bon Dieu a daigne nous le ravir quand meme: inmanus
tuas, Domine, pono ilium, puis-je dire.
M. Martin, malgre les coups qu'il a requs, se trouve hors
de danger.
Nos bonnes seurs sont sauvies, elles aussi; mais que
de sacrifices, que d'actes hdroiques n'a-t-on pas dO s'imposer! Elles durent, comme votre serviteur, s'habiller en
soldat: la- capote sur les dpaules, le capuchon sur la t&te
et la cornette A la poche. Nous avons pu ainsi traverser
pendant la nuit la masse des insurg6s et arriver, apres
beaucoup d'efforts, sous une pluie torrentielle et aumilieu
d'un ocean de boue, jusqu'au petit vapeur qui allait quitter Nan-tchang pour Kiou-kiang oh nous avons pu recueillir les derniers rdles du regreitt M. Salavert. Et mes chre
tiens, oi sont-ils ? que vont-ils devenir ? ils seront tous
pillis sinon massacres.
Enfin, nous voilk entre les mains du Dieu sauveur et
puissant; il demande de nous pareils sacrifices, de bon
coeur-nous les acceptons, car nous sommes ses ouvriers
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fiddles :fiat voluntas tua, Domine, et nous nous rijouissons,
comme l'ap6tre, au milieu de nos tribulations.
Veuillez prier et faire prier pour votre serviteur et pour
toute notre mission si 6prouvee et soyez assure de mon
devouement.
J. B. ROSSIGNOL,
missionnaire layariste.

Le journal PEcho de Chine exprimait ie regret, comme
nous favons constati plus haut, que quelques feuilles anglaises et protestantes aient accueilli trop facilement et sans
bienveillance pour les missionnaires catholiques les recits
des Chinois sur les evknements de Nan-tchang. L'Echo de
Chine citait en pariculier le North China Daily News.
Ce dernier journal ne tarda pas & recevoir de nouvelles
informations, et aussit6t ii publia 'article bien diffirent de
ton, dont nous allons citer les conclusions. C'est dans le
numerodu i5 mars 19o6.

Citant un journal chinois qui, dans son expose, avait
traite M. Lacruche de criminel, le North China Daily
News ajoutait: a Stigmatiser ainsi de l'pithete de a criminel a le P. Lacruche dont le nom chinois est Wang, et
qui 6tait bon, bienveillant, universellement aimS, c'est dvidemment prejuger toute la question.
x Or, continue la feuille anglaise, meme si Pon se place
au point chinois (qui suppose le P. Lacruche coupable),
il n'ya pas d'excuse possible pour le meurtre des cinq frfres
maristes, qui n'etaient que de simples professeurs dans
1'6cole. Quant au traitement atroce qu'on a fait subir A
M. et Mme Kingham (Amiricains) et I leur petite fille Grace,
il est difficile de le raconter sans emotion. Is ont ete lapides, frappes, depouillks de leurs vetements et jetds dans un
etang. Voili ou 'on en est apr6s des milliers d'annees de
civilisation. Et c'dtaient des persoones qui n'avaient fait
que du bien aux Chinois et qui n'6taient nullement mdlds
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aux diffdrends qui existaient entre le magistrat et le P.
Lacruche. *
Le North China Daily News, enfin, s'exprime ainsi sur
ce qui concerne le P. Lacruche :
o Quant i nous, nous n'avons pas le moindre doute que
Kiang s'est suicide; il est incroyable, en effet, qu'un pretre,
franqais ou d'autre nationalitd, ait inviti a la mission un
fonctionnaire pour parler avec lui dedifficultis i arranger,
et qu'il lait tui dans la mission; et ceux qui connaissaient
le P. Lacruche sont convaincus qu'une telle assertion est
incroyable et impossible a soutenir. D'autre part, il est
croyable et possible que le magistrat, ayant fait aux deux
partis (les auteurs ou complices des meurtres ou pillages
de 1904) des promesses qu'il ne pouvait remplir, se soit
suicide pour sauver sa a face • et pour exposer la mission a
des troubles graves. C'est une facon de se venger assez
commune en Chine. Cela ne surprendra plus si l'on decouvre que I'on avait primeditd a I'avance la destruction
de toutes les maisons des catholiques romains. n
Ces appreciations, comme on I'a vu ci-dessus, page 403,
viennent d'etre confirmees par I'enquete officielle.

TCHE-KIANG
Lettre de M. BARBERET, prdtre de la Mission.
Seminaire Saint-Vincent, Ting-hai, 29 mars 9go6.

Notre district des lies (Tchou-san) est toujours le district
de la paix par excellence. La population, tres simple, nous
voit d'un tres bon ceil; nos missionnaires missionnants ont
pas mal de consolations; les catichumenes augmentent de
jour en jour. Si nous itions cinq ousix en plus, que de bien
ne pourrait-on pas faire? Cependant depuis deux ans nous
avons recu dans la province de bonnes et jeunes recrues qui
promettent pour Pavenir.

---4o
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Dans quelques annies, notre clerge indigene viendra
apporter son appoint aux oeuvres et a l'ivangelisation.
Dija nos jeunes sous-diacres et nos minores sont partis,
comme temps d'&preuve, pour un an,.au secours des missionnaires; tout en continuant la thiologie, ils catichisent
et se forment an ministtre. C'est une tr6s bonne 6cole de
formation. Les lettresqu'ils m'adressent comme i leur
ancien directeur me font le plus grand plaisir, elles sentent
le z6ie et I'amour de la vocation. Cest pour moi une
grande consolation. Le grand sdminaire de Mgr Reynaud,
notre vicaire apostolique, comptera au mois de septembre
prochain, vingt-cinq ileves.
Emile BARaEETr.

SYRIE
Les Missions catholiques (22 d6cembre I9o5) ont public la lettre
suivante de la scour Vaugeois, Fille de la Charitd, ecrite de Djeltoun
(par Antoura et Beyrouth), a S. 1im. le cardinal Coullid, archeveque
de Lyon.

Le bon Dieu m'a envoyde bien loin de la France, dans
les hautes montagnes du Liban, pays tres pauvres et tres
malheureux. Plac6e a la tate de cette fondation, je n'ai
trouve en y arrivant que des murs crevasses; pour tout
mobilier trois lits, avec une paire de draps, une table, une
armoire, des caisses servant de sieges et de.buffet. Les
braves montagnards de I'endroit ont fait tant d'instances
pour avoir des soeurs que nos supirieurs leur ont enfin
donni gain de cause, et nous voilA, trois, dont une Agde de
soixante-dix ans pour nous servir d'interprete, puisque nous
sommes en pays turc ofi la langue est tres difficile a
apprendre. Le tout n'est pas d'etre install6es, tant bien que.
mal; ii faut maintenant travailler et cela sans ressources,
loin de toote communication, car il faut dix heures de che-
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vauchie A mulet pour atteindre Beyrouth, et par des ch emins epouvantables.
Les montagnes du Liban ne donnent aucune ressource.
Depuis notre arrivie, que de pauvres meres sont venues
nous porter de petits etres abandonnis de tous! DerniBrement j'allais visiter une pauvre malade, atteinte d'un cancer A 'estomac. Elle itait couchee sur la terre, une chevre
lui servant d'oreiller avec une cruche d'eau A ses c6tis.
J'etais navrde! Je me suis empressie de lui donner des soins.
La pauvre femme ne savait comment exprimer sa reconnaissance.
Un enfant atteint de la variole a succombd ii y a quelques jours. Sa famille, craignant de contracter son mal, lui
avait fait une espice de tente dans la montagne et, a l'aide
d'une planche, lui faisait parvenir quelques legumes. Le
pauvre enfant est mort de misere.
N'est-ce pas pitoyable vraiment! Mon coeur se brise en
pensant aux faibles ressources dont je dispose pour remidier a tant de maux. II faudrait installer un dispensaire,
car ii y a beaucoup d'infirmes fame de remides a leurs
maladies.
Nous avons organisd une classe pour les enfants du village, qui sent an nombre de plus de soixante. Pauvres
petites, elles ont A peine quelques baillons pour couvrir
leur nuditd et pour nourriture une tomate crue avec un pen
de sel, et du pain arabe. Nous supporterions gaiement les
privations personnelles, si nous avions de quoi soulager
tons ces malbeureux. Nous nous faisons peintres, menuisiers, macons, etc., car ici tout est fort cher. II faut souvent
aussi nous contenter de quelques tomates crues et les
pommes de terre som alors de I'extra. Mais nous sommes
heureuses de mener cette vie vraiment apostolique et de
travailler de tout notre cceur a l'euvre que Dieu nous confie. Parfois c'est dur et pdnible, mais nous regardons le
ciel et cela nous donne du courage.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. SoursAc, pritre de la Mission,

a M. SCHREIBER, prdtre de la Mnme Congrdgation.
Gouala, Ie 16 decembre 1905.

C'est de Gouala que je viens vous donner quelques nouvelles de ce pays que vous avez 6vangdlise, et que je vous
offre mes hommages et mes meilleurs voeux A I'occasion
de la Noel et du nouvel an.
Avant de monter ici au commencement de novembre,
j'avais promis &Aba Arragaoui de vous envoyer un mot
de remerciement: vous ne sauriez croire combien il a 6td
sensible h votre petite lettre; il voulait vous en remercier,
il en pleurait presque. II dit la messe tous les jours depuis
plus de quatre mois, malgr6 sa fievre qui ne le quittera
sans doute qu'au tombeau; mais il rend surtout bien service par les confessions qu'il entend.
A Gouala, la bonne scur Enatie Lted Berban est toujours 1a.
Nous attendons toujours la liberti pour batir les gglises
mais il semble que I'aboun qui est toujours pris d'Adoua
ne nous laissera pas en paix et le temps de batir n'est pas
encore venu. J'ai ici sous les yeux les ruines du collBge de
'Immaculde-Conception que Mgr de Jacobis avait construit: ce sont toujours des ruines et Dieu veuille qu'il nous
soit permis de rester longtemps aupres, dussions-nous ne
pas le reconstruire.

-- 43 L'aboun (eveque schismatique) a de nouveau excommunid notre chef qui ne nous est pas aussi hostile que
beaucoup d'autres, et pour se faire relever de 1'excommunication il lui a suffi de faire un cadeau a cet iveque qui en
fait de religion admet plusieurs dieux. Pauvre Abyssinie !
Mais vous savez que, en dehors de la vraie Eglise, il n'y a
qu'un fouillis d'erreurs sans nom, aussi vous ne serez pas
tonne si je vous dis tout cela.
A May Brazzio, ii y a un pretre qui, aupres des ames, a
beaucoup de consolationw, meme dans cette annde de
famine, oh l'on repete volontiers cette parole que vous a
dite autrefois sur le chemin de Gouala un pauvre petit
enfant affam6 A qui vous disiez: Menfeterenna a qui nous
a cri6s ? s ii vous repondit toujours: Eucheli, eucheli, a du
pain, du pain 3 ; mais s'il a oublie le nom de celui qui 1'a
cr~i, ii a mange de bon coeur le repas que vous emportiez
pour votre route. Peut-dtre avez-vous oublid cette scene,
mais un temoin oculaire me l'a racontee hier a May Brazzio. Personne ne vous oublie chez les Irobs, pas plus
qu'on n'oublie Mgr de Jacobis; mais j'en profiterai pour
vous dire ce que Aba Aragaoui nous disaitrecemment: Ne
nous oubliez pas au moins dans vos prieres; mais peutetre aussi pourrez-vous envoyer le eucheli 4 pour du pain D,
qui empacherait en ce moment beaucoup de pauvres
catholiques de s'en aller jusque dans FAmara pour y chercher du pain. Le pretre schismatique de May Brazzio,
plusieurs moines de Goundi Goundi sont deja partis
pour ne pas mourir de faim. Ah! si nous pouvions les suivre, nous, missionnaires, et aller parler de Dieu un peu plus
avant dans lAbyssinie, quel bonheur pour nous I Mais non:
tous pourront panir pour aller dans le centre de cette Abyssinie si ferree ; lesmissionnaires et les pretres catholiques
devront rester dans l'aride disert ot, depuis deux ans, I'on
n'a pas rdcolti une poignie de grain, ou bien ils peuvent
partir mais pour rentrer chez eux en Europe. Nous avons
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a May Brazzio une iglise (chapelle) incendide depuis fort
longtemps mais qui ne demanderait pas too francs de
riparations et huit jours de travail: jamais encore nous
n'avons pu obtenir d'y remettre une pierre.
Mais je m'arrete.Au lieu de ces lamentations, je voudrais
vous parler de nos esperances pour cette mission. En ce
moment, nous n'avons que celle de gagner le ciel en souffrant de ne pouvoir pas faire plus de bien: mais espirons
que Dieu rdcompensera nos desirs cilestes et aussi nous
enverra du pain pour supporter plus longtemps nos souffrances et voir un jour peut-tre la libertd accordde i cette
pauvre patrie d'adoption.
Etienne SouuMAc.

AMtRIQUE
ETATS-UNIS
LE COLLEGE SAINT-VINCENT AU CAP-GIRARDEAU

Notice historique (suite' .
Bien qu'on itudiAt avec beaucoup d'ardeur au college
Saint-Vincent dans les temps qui pricederent la guerre
civile, la vie cependant n'y manquait pas d'agrement. Tous
les le6ves itaient pensionnaires et passaient les dix mois
de l'annee scolaire dans une atmosphere vraiment familiale; aussi de fortes amitids se formaient-elles tout naturellement, soit entre 6elves, soit avec les professeurs. Un
seul r6fectoire rassemblait trois fois le jour maitres et
eleves autour d'une table dont le menu etait le meme pour
tous; une seule chapelle aussi reunissait tome la maison
matin et soir pour la priere et les dimanches et jours de
fetes pour la grand'messe et les v4pres.
La musique fut toujours cultivie avec une sp6ciale
attention; l'un dg4 professeurs, gnderalement un laique,
donnait ses soins sans partage a la direction de la fanfare,
de I'orchestre et de la chorale, en m.me temps qu'A 'dducation individuelle; vocale et instrumentale des 6leves.
Des seances musicales publiques etaient donnees de temps
en temps; et assez souventavaient lieu huis clos, et pour
les membres de la maison seulement, des concertset des
s6ances dramatiques;
Le mercredi 6tait le jour de conge rigulier, et, a• auI. Yoycz 'Awuls,1t. LXX, p. 5oi.
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tomne et au printemps, on le passait gineralement A la
chasse dans les bois d'alentour. Presque chaque 6leve avait
son fusil et le gibier ne manquait pas dans les terrains bas
et marecageux au-dessous du Cap-Girardeau et sur les
collines au-dessus. De bonne heure, le mercredi matin, des
groupes d'une douzaine d'eleves pleins d'entrain, sous la
conduite de l'un des professeurs, partaient dans differentes
directions, armis de leurs fusils, bien approvisionn6s de
cartouches, et chacun portant son diner, car il itait rare
que Pon rentrit pour midi. Le soir on s'en revenait A la
maison, les dents aiguisdes, les membres harasses, mais
gdnkralement enchantis de la journae et fiers du gibier
abattut. Ces excursions hebdomadaires rompaient tr.s
agr6ablement la monotonie inbvitable de la vie d'.tudes.
Aux heures de r6cr6ation, les jeux de plein air 6taient
tres en honneur. La balle au mur fut peut-6tre le plus
populaire de tous, comme il dtait le plus hygienique et le
moins dangereux ; le football cependant et le tomnball,
l'anctre du base-ball, avaient aussi leurs moments de celibrite.
Les grandes vacances commenaient vers le er juillet
et se terminaient i la fin du mois d'aoQt. Le plus grand
nombre des eleves retournaient dans leur famille; mais
presque toujours, il y en avait quelques-uns, tout 1'te,
au college. Ils passaient la plus grande partie de leur
temps de vacance..s

i tente, quelque part dans les bois,
!s

ou sur le bord d'une riviere dans le sud-est du Missouri.
La chasse et la p.che 6taient leurs principales occupations.
En ce temps-lA les chemins de fer itaient peu nopqbreix;
le Msiissipi etait la voie par excellence du commerce dans
le pays. Chaque jour, dans la belle saison, de grands
vapeurs montaient et descendaient le fleuve majestueux,
et passaient en face du college Saint-Vincent. Le CapGirardeau etait alors un lieu important de transaction, et
le commerce par eau y etait tres actif. De Feminence sur
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S418 laquelle est batie la maison, on pouvait apercevoir les
bateaux plusieurs heures avant et apres leur arriv6e A 1'embarcadere, et ce mouvement incessant dans les deux sens
apportait aussi une tres agreable distraction aux pensionnaires.
PENDANT

LA GUERRE CIVILE

Le 15 juin 186 , les professeursdu college Saint-Vincent
deciderent en conseil que a vu l'itat de trouble regnantdans
le pays, les examens auraient lieu immediatement, et les
eleves quitteraient le college sans plus tarder >.
L'atmosphire, en effet, dtait saturde de bruits de guerre.
Toute autre prdoccupation semblait avoir abandonnd les
esprits. Les rumeurs les plus ridiculement exag6eres se
rdpandaient de bouche en bouche: on n'entendait parler que
de batailles et massacres. Dans le sud-est du Missouri,
l'excitation militaire dtait A son comble. Des compagnies
de soldals faisaient chaque jour lexercice dans les rues du
Cap-Girardeau. Les bareaux montant et descendant la
leur pasriviere dtaient soigneusement perquisitionins
sage an Caire par les agents du gouvernement, eL tout
semblait pr6sager que I'6tat de siege serait bient6t declard.
Dans ces circonstances, la prudence exigeait que les
eleves du college fussent renvoyes chez eux dans le plus
bref d6lai. Aussi fut-il d6cidd qu'on passerait les examens
en toute hate et que 1'annae se terminerait sans les solennitls accoutumees. Heureusement, tous les jeunes gens
purent arriver dans leur famille sans encombre, et bient6t
un certain nombre d'entre eux s'engageaient dans les rangs
de la milice de leur Etat. Cependant une quinzaine demeurerent au college pendant toute la durce des vacances.
Plusieurs des professeurs accompagnerent les enfants qui
retournaient chez eux; les autres resterent a Saint-VincentL'esprit de parti itait tres 6chauff6 au Cap-Girardeau et
dans les environs. Le general Fremont, a la tete des trou-
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pes fdderales, tenait son quartier general a Saint-Louis.
On annontait la marche d'une armbe confedere sur le
Caire. Le ged6ral Sterling Price se trouvait dans le voisinage de Springfield (Missouri), i la tate d'une autre troupe
importante de confeddrds. On supposait que le Cap-Girardeau etait leur objectif; aussi y envoya-t-on entoute hite
les soldats de I'Union pour le d6fendre.
Le 25 juillet, les maitres restis au college furent convoques par le superieur en conseil extraordinaire, afin de
decider le meilleur pari A prendre pour la sauvegarde de
la maison et de ses habitants. * II a et• jug6 prudent,
lisons-nous dans la minute des deliberations, d'envoyer les
eleves, sous la conduite de M. Guidry, a la vieille ferme
du Cap, dans la crainte que la ville ne soit attaquie par
les troupes confddderes. Ils (les dleves) resteront a la ferme
jusqu'A ce qu'ils en soient rappelds par M. le superieur. a
Les professeurs, A l'exception de M. Guidry, demeurnrent
au college.
Le o1 aoit, nouveau conseil; nous citons encore le
compte rendu :
a II a ete convenu qu'on rappellerait les ileves de la ferme
S(bien que le pays soitencore dans un etat de grande excita< tion. De nombreux soldats de l'armee fdderale occupent la
4 ville du Cap-Girardeau ; et ils ont Itd invites par quelquesa uns de nos t amis ai faire du college un h6pital militaire.
SIla etd resolu que l'on offrirait i cet effet la grande maison
< de briques (appartenant au college) attenant a l'fglise. a
Sans aucun doute, les bitimentsdu college eussent dtd ce
moment requisitionnis par le gouvernement, sans I'amitie
de l'officier commandant, le colonel Jean McArthur, pour
le vaenrable M. McGerry. Un h6pital militaire 6tait ndcessaire, et Saint-Vincent semblait admirablement propre i
cette destination. L'emplacement elev6, sain et agrdable,
les batiments en excellent dtat, les cours bien ombragies,
les avenues et les promenades, l'6tang Ct le jardin, en fai-
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saient un lieu ideal pour les soldats malades et convalescents. Mais M. McGerry representa au colonel que le coll~ge allait bient6t rouvrir ses portes pour une nouvelle
annee scolaire, et que la transformation en h6pital serait
un d6sappointement considerable pour les ileves lors de
leur retour et une perte pour l'ducation. En consequence
de ses remarques, le Marble City Hotel fut choisi au lieu
du college.
Au conseil du Ier septembre i861, il fut dicidd que les
classes s'ouvriraient comme de coutume. Presque tous les
itudiants de philosophic et de theologie de l'annde precedente etaient revenus, et m&me on voyait parmi eux de
nouvelles figures; mais le nombre etait petit des elIves
du cours classique qui avaient regagn6 le college. Le corps
professoral, au commencement de cette annoe scolaire
1861-1862, etait compos6 ainsi qu'il suit : M. Jacques
McGill, superieur; MM. Joseph Alizeri, Jacques Knowd,
J. F. McGerry, Felix Guidry, Guillaume Ryan et A. J.
Ryan. Pen de temps apres, MM. T. D. O'Keefe, P. M.
O'Regan, J. T. Landry et T. M. O'Donoughue venaient
les rejoindre. Ces messieurs furent ce qu'on a appele depuis
a les professeurs de la guerre ,.
L'un d'eux, cependant, ne devait pas rester longtemps a
son poste. Chez M. Abraham J. Ryan, lesprit guerrier et
I'amour pour le Sud, sa terre natale, l'emporterent bient6t
sur celui du college et de ses travaux. ii se retira pour
prendre un poste de chapelain dans l'armee confederee.
Cest pendant et apr6s la guerre qu'il 6crivit ses fameux
poemes qui lui ont valu le titre de a pretre porte du Sud ,.
Le Drapeauvaincu, 'Epie de Robert Lee, la Pri&re du
Sud, et d'autres pi6ces, rendirent le nom de M. Ryan cher
a tous les partisans de la c cause perdue a. Apres que la
fum6e des batailles se fut dissipie et que le t Drapeau
vaincua cut it6 replie pour toujours, M. Ryan continua
d'icyire. Dans ravertissement de la douzi6me edition de
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ses oeuvres podtiques, I'editeur declarait en termes imus:
a La mort de M. Ryan, en 1886, a riduit au silence la
plus douce voix qui ait jamais retenti pour la cause de la
foi et du pays envers lequel il professait un si ardent
amour.
Pendant toute la durie de la guerre, les etudes se poursuivirent rdgulierement A Saint-Vincent. Comme on pouvait s'y attendre, le nombre des 6leves ne fur pas tres considerable, tandis que, d'autre pan, les depenses se montaient,
a cause de la rigueur des temps, a des sommes assez ilev6es.
On estima cependant qu'il valait mieux laisser le college
ouvert. Les professeurs demeurrtent a leur poste, en d6pit
des difficultes, et toujours avec l'espoir de voir luire bient6t
des jours meilleurs. Les relations avec les autorites militaires itaient excellentes. On savait, en gdneral, que tout le
corps professoral etait pour le parti de I'Union; tous ses
ses membres cependant se gardaient avec le plus grand
soin de prendre une part quelconque a la politique.
Durant 1'ti6 de i865, la fameuse constitution de rake
devint la loi de l'Etat du Missouri. L'une de ses particularit6s etait le serment d'epreuve (test oath), le serment de
protection (litturalement a serment blinde i, iron clad oath,
comme I'appelait le peuple. Aucun membre du clerg6, A
quelque denomination qu'il appartint, n'etait autorish A
enseigner, pr&cher ou celebrer un mariage, avant d'avoir
pret6 ce serment. Tous les prdtres du college refuserent de
ie priter. Is donnerent pour raison que ce serment violait
les droits de la conscience garantis a chaque citoyen par la
constitution des Etats-Unis. De plus, si 'Etat se mettait k
exiger des eccldsiastiques un serment pour les rendre habiles a precher et A enseigner, on ne voit pas pourquoi ii
ne pourrait pas aussi leur dicter leurs predications et leur
enseignement.
Le corps professora! tout entier fut arrWt6 et conduit &
Jackson, le chef-lieu du comte. Leur jugement ne put avoir
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lieu de plusieurs jours, et ils furent ainsi contraints de se
presenter chaque jour a la cour, jusqu'a ce que leur cause
filt appelee. Une grande excitation rignait a ce sujet dans
la petite ville, remplie chaque jour de gens venus des environs. L'opinion publique etait unanimement en faveur
de ces messieurs. M. Jackson, le juge a qui revenait la
decision de cette affaire, etait un homme severe, et de manieres plut6t Irustes; cependant il temoigna de la bienveillance et du respect aux professeurs du college. En fin de
compte, il decida d'ajourner leur cause jusqu'apres la decision attendue au sujet du cas de M. Cummings, de Louisiana (Mo.). Cet ecclisiastique avait ete arr4ti pour refus de
preter le serment, et Mgr Kenrick, archeveque de SaintLouis, avait annonce sa ferme determination de porter le
cas devant la cour supreme des Etats-Unis. C'est ce qui fut
fait plus tard, en effet, et aboutit aune sentence condamnant
la loi comme inconstitutionnelle. La cause des professeurs
du college Saint-Vincent ne fut jamais appelee.
APRES LA GUERRE

L'effet general de la guerre civile fat une paralysie momentanee des affaires dans tout le pays, et la ruine financiere du Sud.Le college Saint-Vincent en ressentit douloureusement la repercussion. Bien que les classes fussent
resides ouvertes pendant toute la duree de cette grande
guerre, le nombre des elves itait tres limitd, et beaucoup
meme de ceux inscrits au registre etaient dans l'impossibilit de payer quoi que ce soit pour leur pension. La consequence de cet ehat de choses fut un passif considerable au
budget du college. De plus, jusque-la, la source principale
du recrutement des el6ves 6tait le Sud; a present, on n'y
trouvait ni candidats pour le college, ni argent pour subvenir aux frais de leur education. Avant la guerre, plus de la
moiti6 des.eleves etait fournie chaque annee par le seul
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Etat de la Louisiane. Sur cent vingt-huit jeunes gens inscrits au catologue de lannde scolaire 1866-1867, trois seulement etaient originaires de la Louisiane. Ces chitfres trahissent un changement inorme dans la clientele du college.
Ce qu'on pourrait appeler la reorganisation apres la
guerre ne fur entrepris que pour la rentree de 1866. A cette
epoque, la liste des professeurs etait composee de la facon
suivante : M. Joseph Alizeri, supdrieur; MM. Dyer, assistant; M. F. Guidry, 6conome; M. T.-M. O'Donoughue,
prdfet des etudes; M. A.-J. Meyer, directeur de la division
de theologie; M. J.-J. Lamy, directeur de la division classique; MM. J.-F. McGerry, X. Jacquemet, Jacques O'Brien,
Georges V. Burns, professeurs. Trois etudiants, MM. T.
Cahill, F.-X. McCarthy et Thomas Barton, etaient aussi
charges de quelques classes, et M. Aug. Kypta avait la
direction de I'enseignement de la musique.
L'un des batiments du siminaire Sainte-Marie, a Perryville, ayant &teditruit par le feu, les jeunes gens qui poursuivaient la leurs etudes classiques furent envoyes a SaintVincent au mois de septembre x866. Le caractere exclusivement ecclesiastique. de I'institution, que I'on avait pris
soin de maintenir depuis 1859, ne put etre continue apres
la guerre, parce que les jeunesgens quipoursuivaient leurs
etudes en vue de la pritrise ne se trouvaient pas en assez
grand nombre pour permettre Ala maison de vivre. Aussi,
bien que la division de theologie continuit de fonctionner
comme auparavant, on admit aus cours c.asiques indistinctement tous les jeunes gens qui se presentaient, sans
s'inquieter s'ils se destinaient on non a la pretrise. De plus,
on dut bient6t attacher une particulikre importance aug
cours commerciaux, et, des I'annde suivante, une division
commerciale prit sa place auprbs de celles de sciences
sacrdes et d'etudes classiques.
Dans la division ecclesiastique, neuf 'tudiants furent
ordonnes prdtres, quatorze requrent les ordres mineurs, et
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cinq furent admis a la tonsure, pendant 'annde 1866-1867.
Le cours classique ne put donner aucun dipl6me de fin
d'itudes.
Pendant les vingt-six annees qui suivirent, de septembre
1867 a septembre 1893, date du transfert de la division
eccldsiastique a Saint-Louis, les trois ordres d'etudes
sacrdes, classiques et commerciales, se continuerent au
college Saint-Vincent, gardant chacun leur absolue inddpendance.
Le cours commercial proprement dit couvrait un espace
de deux annees. Le jeune homme y apprenait les elements
de la tenue des livres, de la legislation commerciale, correspondance d'affaires, economie politique, arithmetique,
grammaire, etc. II y suivait pendant une annee un bon
cours d'algebre, et pendant deux ans des cours de diction
et d'instruction religieuse. Un certificat de fin d'etudes
itait accorde &ceux qui avaient travaill6 avec assiduite et
succes.
Les etudes classiques continuerent comme par le passe A
comprendre six annees; et ceux qui le completaient a la
satisfaction de leurs maitres etaient promus au grade de
bachelier es arts. Continuaient-ils pendant deux annees
supplementaires, soit h Saint-Vincent, soit ailleurs, leurs
etudes, en vue des professions liberales, litterature, droit,
medecine et meme pretrise, ils pouvaient recevoir le titre
de maitre es arts. Les etudes classiques duraient six annees
et comprenaient le latin, le grec, les math6matiques (analyse et infinitesimales incluses), chimie, physique, histoire
naturelle, cosmographie, gdologie, anglais (rhitorique et
litterature). Les langues vivantes 6taient facultatives. L'instruction religieuse et I'histoire se repartissaient sur les six
annees du cours. La derniere annee etait employee principalement a l'etude de la philosophie (logique, m6taphysique, cosmologie, psychologie, theodic6e et morale).
SLes aspirants au sacerdoce etaient obligs. d'abord de
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suivre le cours classique jusqu'au bout; apres quoi ils
6taient astreints A un cours additionnel de quatre annies,
embrassant r'tude de la thiologie dogmatique et morale,
la sainte Ecriture, le droit canonique, la th6ologie pastorale, la liturgie, le chant ecclsiastique et P'loquence sacrie.
A la fin de ses classes, l'6tudiant pouvait etre promu aux
saints ordres.
Au debut de l'annee scolaire 1868-1869, M. Antoine
Verrina devint superieur a la place de M. Joseph Alizeri,
appeli par l'autoritde
occuper la chaire de theologie au
s6minaire Saint-Vincent i Germantown, Pa. M. Alizeri
etait un esprit tres cultive et un excellent thdologien. 1I
ecrivait les vers latins avec une •elgance qui excitait l'admiration des critiques competents. Comme professeur de
theologie, il 6tait hors de pair; il serait facile de citer les
noms de plus d'un pretre travaillant maintenant dans les
missions en diff6rentes parties de la vall6e du Mississipi, et
m6me de quelques dveques, qui considerent comme une
inestimable fortune de leur jeunesse cliricale, d'avoir edt
les el6ves de M. Alizeri. I1 mourut au siminaire de NotreDame des Anges, a Niagara Falls, N. Y., en 1891. Trois
autres professeurs, MM. Guidry, Lamey et Meyer, requrent aussi d'autres destinations au moment de la rentree
des classes de septembre 1868; et leurs places furent remplies par MM, P. M. O'Regan, Jean Moloney et H. Koop.
Dans le courant del'ann6e 187o , MM. J.-J. Talley et L.-J.
Pieper furent aussi envoyds au College, I'un comme prefet
de discipline, Tautre en qualit6 de directeur des teudes.
M. Pieper mourut au college au mois de decembre 1871;
il etait AgAde vingt-sept ans seulement et jouissait d'une
tres haute estime pour sa science et sa saintete. Au mois de
septembre 1871, MM. Lavizeri et T.-J. O'Leary viarent
prendre place au corps professoral.
Au printemps de 1873, le vendrable patriarche de la
maison, M. J.-F. McGerry, si souvent mentionne dans cet
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historique, passa a une vie meilleure. II tait venu a SaintVincent des les premiers jours de rouverture, en 1843 et
pendant trente ans avait travailli fidelement et constamment pour le college. M. McGerry etait age de quatrevingts ans au moment de sa mort, et 6tait pr6tre depuis
cinquante-cinq ans. Apres son ordination, il avait passi
plus de vingt ans a enseigner au collge de Mont-SainteMarie, a Emmitsburg, et au sdminaire Sainte-Marie, a Baltimore. Entr6 dans la congr6gation en 1840, il venait,
trois ans plus tard, au Cap-Girardeau. M. McGerry 6tait
un homme aussi excellent par le cceur que professeur imerite. Pendant plus de vingt ans il remplit l'office important
de prdfet de discipline, et toujours avec succ&s. II travailla
jusqu'a la fin, bien que dans les derniires annees il ne put
plus guere enseigner. II avait et6 secretaire de la commission d'administration du college Saint-Vincent depuis
1843, et le resta jusque peu de temps avant sa mort.
En t875, M. J.-V. Hickey succeda comme superieur i
M. Verrina, qui avait demand6 i etre relev, de ses fonctions.
M. Verrina resta dans la maison en qualite d'assistant.
Dans les anndes qui suivirent, plusieurs autres changements
survinrent parmi les professeurs. MM. T.-D. O'Keefe,
W. Moore, P. Carroll, J.-P. Dunphy, L.-P. Landry, Jacques Durkin, S.-V. Higgins, D. Downing, J. Downing,
F. O'Donoughue, et H. Menniges vinrent prendre la place
laissie par MM. T. O'Donoughue, W. Ryan, J. Moloney,
J. Talley, T. O'Leary, F. Guidry, M. Dyer et S. Lavizeri.
Les superieurs du coll6ge Saint-Vincent, depuis la
retraite de M. J.-W. Hickey, au mis de septembre 1884,
out etc MM. P. McHale (1884-1886), P.-V. Byrne (18861889), F.-V. Nugent (r889-1893), J.-J. Murray (1893- 894),
G.-H. Dockery (1894-1896), J. Linn (1896-1898), E.-M.
Hopkins (i 8 98-1900),et J.-A. Layton (19go).
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Peu de temps apris la guerre civile, il devint evident aux
professeurs de Saint-Vincent que de nouvelles constructions
s'imposaient. II fallait, en particulier, une chapelle assez
vaste pour contenir tous les e16ves et les professeurs, et
meme avec assez d'espace libre pour accommoder les personnes qui, friquemment, venaientassister aux offices religieux au collbge. Avant 1871, la chapelle principale occupait, dansle batiment central, 'angle nord-ouestdu rez-dechauss6e. Mais on s'v trouvait tres l'etroit et rendroit
etait peu propre a une chapelle.
De plus, onsentait depuis longtemps aussi le besoin d'une
large salle capable de contenir une assemblee nombreuse,
et qui serait exclusivement reservie aux reunions nombreuses et solennelles. La salle d'etude, mesurant 0oo pieds
de long sur 40 de large, avait, depuis son erection en 1852,
servi dans ce but; mais le derangement consid6rable occasionna par ce double emploi, rendait tres disirable la
construction d'un ball special pour les grandes occasions.
Aussi, en janvier 1871, les plans furent dresses pour le
nouveau batiment qui devait s'elever A l'ouest de la salle
d'etude. Les contrats furent passes aussit6t et dis le printemps on commenca les fondations. L'6difice devait mesurer cent pieds de long sur quarante de large et recevoir trois
etages. Le rez-de-cbaussee etait destine Aune salle de.recreation et de gymnastique; le premier etage a une salle des
fetes, et le second A la chapelle. La construction fut terminee A rautomne de cette mime annie 1871; c'est le plus
nouveau des batiments du college actuel.
La bibliotheque du college comprend un choix judicieux
d'environ douze mille volumes. Elle occupe une vaste
salle au second etage du bitiment principal. On y trouve
les ouvrages de fond sur la theologie, l'Ecriture sainte et
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l'histoire. Les ileves possedent aussi leur bibliotheque particuliere, laquelle renferme environ un millier de volumes;
elle est leur possession et ils l'administrent eux-m6mes.
Elle comprend Ics principaux ouvrages de litterature
anglaise et quelques excellents ouvrages de consultation.
Le cabinet de sciences est estim6 a environ to ooo francs,
A vrai dire, quelques-uns de ses instruments sont un peu
vieux; mais ils sont en excellente condition et parfaitement
suftisants pour les experiences ordinaires.
Pendant vingt ans, de 1873 t 1893, les 6leves du college
Saint-Vincent publierent une petite revue intitulee The
College Message. Cette revue 6tait mensuelle, sauf pendant
quelques annees, oi elle parut chaque quinzaine. Elle contenait seize pages, et les articles etaient presque exclusivement dus a la plume des eleves. Tout le temps qu'il dura,
le College Message occupa un rang tris honorable parmi
les publications similaires de-ce pays. Ses colonnes fournissaient une excellente occasion pour developper et mettre
en relief le talent des membres des differentes societ6s litteraires existant dans la maison, particulibrement le a lycee
Saint-Vincent parmi les jeunes gens du college et la
a Socie•d litteraire Sainte-Catherine 2 chez les s6minaristes.
Le College Message cessa sa publication lors du transfert de la division des sciences sacrees i Saint-Louis, en
1893.
Avant la guerre, Saint-Vincent pouvait etre regard6
comme.une institution du sud, dans ce sens quele contingent le plus considerable de ses pensionnaires lui 6tait
fourni par le sud, et particulierement par la Louisiane.
Depuis ce temps, le college a graduellement 6tendu son
influence sur les Etats du'nord et del'ouest, etde ces diffirents Itats, des jeunes gens sont venus se ranger sous sa
discipline. Sa population scolaire a oscille i diverses
reprises entre cent et cent cinquante; la moyenne serait
environ de cent vingt-cinq dleves par annee.
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Le college Saint-Vincent n'a jamais connu la bonne fortune de ce qu'on pourrait appeler une dotation. Le seul
privilege qui lui ait iti accorde fut un acte de la ligislature de l'Etat du Missouri, passe en 1853, d'apres lequel
les biens-fonds possides par le college seraient exempts des
imp6ts pergus par I'Etat et le comtd, aussi longtemps que
ces biens-fonds seraient consacres aux fins d'iducation.
Meme ce privilege, une legislature post~rieure tenta de
Fabolir en passant un acte contraire diclarant sans effets
'exemption accordee par celui de i853. Mais ce second
acte ddpassait les pouvoirs de la legislature; appel fut
interjeti et la rdvocation du privilege fut jugee inconstitutionnelle par un arret de la cour supreme del'Etat du Missouri, declarant qu'il existait un contrat entre le college et
l'Etat, aux termes duquel la legislature n'avait pas le pouvoir d'annuler la declaration d'exemption d'imp6ts et le
contrat en question.
Le rapport de deux fermes et la pension payee par les
le6ves furent les seules ressources constantes de revenu
qu'eut jamais le college Saint-Vincent. Avec cela il devait
non seulement pourvoir aux depenses courantes, mais de
plus reparer les pertes graves que des accidents de diverse
nature lui firent subir.
Au mois de septembre 1893, la division de theologie du
college Saint-Vincent fut transferee a Saint-Louis, ot elle
prit le nom de a Kenrick Theological Seminary *. Pendant
les annees qui precederent ce changement, le nombre des
dtudiants de cette division s'dtait notablement accru, et il
etait devenu evidemment necessaire, ou de bitir encore, ou
de refuser les admissions pour cause de manque de place.
Heureusement, 1'archevrque de Saint-Louis, Mgr PierreRichard Kenrick avait acquis la tres convenable proprietd servant autrefois au couvent et au pensionnat de
la Visitation, dans la ville Cpiscopale; il demanda aur
prdtres de la mission d'accepter en dep6t (in trust) cette
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propridt6 pour en faire un s6minaire et de transfrer la la
section de sciences sacries du college Saint-Vincent. L'offre
fut acceptee et le transfert opere. Depuis ce temps, les sections classique et commerciale sont seules demeuries
I'objet de l'enseignement au college Saint-Vincent du CapGirardeau, Missouri.
F. V. NUGENT. C. M.

CALIFORNIE
LE TREMBLEMENT DE TERRE DE SAN-FRANCISCO

Le 19 avril, les journaux europeens publiaient les dep$ches suivantes annonjant le disastre qui venait d'avoir
lieu a San-Francisco et qui avait iprouv6 aussi un grand
nombre d'autres villes de la Californie.
Washington, 19 avril. - Le gendral Funston, commandant militaire a San-Francisco, t6ilgraphie au d6oartement de la guerre:
a San-Francisco est virtuellement detruit.
* Les troupes ont prete un concours actif a la police et aux autorites de la ville. Vous n'enverrez jamais trop de tentes ni de rations
4 200000 personnes environ sont sans abri. Les vivres sont rares,
car tons les dep6ts d'approvisionnements soot d6truits. Tous les
bitiments du gouvernement de la ville ont disparu. N
Washington, ao avril. - Le prisident Roosevelt a reCu hier, du
maire de San-Francisco, la dipeche suivante, dont L'heure n'est pas
indiqu6e :
a Le tremblement de terre a cause de grands ddgats et le feu plus
encore. La moitid de la ville est en flammes, mais je crois que Pincendie est maintenant maitrisi. a

D'Oakland situi de l'autre c6te de la baie&. 5 kilometres
est de San-Francisco, on tdldgraphiait aussi:
Oakland, 19 avril. - On ne t'st pas encore rendu maitre du feu,
on sera oblig6 d'attendre qu'il i'eteigne faute d'aliments.
On a contiue itfaire sauter des bAtiments
la dynamite; mais
les rsecrves d'explosifs commeenenti s'epuiser.On commence meme
a manquer de poudre, car on s'est servi de toute celle qui se trouvait
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dans 1'arsenal. Les flammes engloutissent peu i peu les diffirents
quartiers de la ville qui est condamn6e A une destruction certaine.
Un grand nombre de personnes emprisonnEes dans les maisons
en flammes sont brflecs vives et il est impossible de les secourir.
Oakland, 19 avril. - On a reussi i sauver une grande quantitd
d'objets d'art de 1'institut Hopkins.
Les equipes des navires de guerre pretent leur concours aux pompiers et, sur quelques coins de la ville, on voit des officiers qui, le
revolver au poing, obligent les habitants de participer aux sauvetages. La population se r6fugie en masse au Pare de Golden-Gate et
au Presidio. Cent mille habitants ont passe la nuit dernidre a la
belle etoile, et ce soir, le nombre des habitants sans domicile atteindra trois cent mille.

Ces terribles nouvelles n'dtaient que trop exactes.
Les deux families de Saint-Vincent-de-Paul ont des &tablissements dans la region boulevers6e par le tremblement
de terre: les Filles de la Charite quatre maisons i SanFrancisco, des etablissements dans des villes relativement
voisines; les pretres de la Mission un itablissement A Los
Angeles et un i Whittier. Disons d&s mainlenant que par
la reponse a une depeche envoyee de Paris par.M. le Superieur g6neral par la voie de Los Angeles, on apprit
qu'il n'y avait eu ni pour les missionnaires, ni pour les
Filles de la Charit6, d'accident de personne a deplorer.
Nous allons donner d'abord un r6cit general du fldau
avec quelques renseignements sur le theatre de ce ddsastre,
la Californie et San-Francisco; nous transcrirons ensuite
les d6tails qui concernent particulierement notre famille
religieuse.
La CALIFORNIE, vaste region de l'Amnrique du Nord, s'd-

tend sur la c6te de l'ocian Pacifique. Une partie, celle du
sud ou Basse-Californie appartient au Mexique, I'autre
celle du nord on Haute-Californie a ete achetee par les
Etats-Unis au Mexique en 1846, et, depuis i8 4 8, elle forme
un des Etatsde 1'Union: c'est cette partie qui a did bouleversee par le tremblement de terre.

-434San Francisco en est la capitale.
SAN FRANCsco, dans l'appellation populaire Frisco,est
une ville maritime, point terminus du chemin de fer du
Pacifique central qui traverse les Etats-Unis de Pest a
l'ouest. C'etait un village insignifiant (six cents habitants
en 1846), dans une region i peu pres dserte, sous la domination du gouvernement mexicain; mais des qu'en 1847,
ce pays eut 6ti acheti par les Etats-Unis, les pionniers y
affluerent et decouvrirent Ior en 1848. C'est de cette epoque
que date en rdalite la creation de San-Francisco, qui, de
mille habitants en 1848, est arrive i comprendre une population de quatre cent mille habitants. Sur le domaine des
vieilles dunes, s'esti tendue une ville immense, au plan aussi
regulier, aux rues aussi larges et tiries au cordeau que dans
toute grande ville amiricaine fondle sur Ie sol ferme.
On distingue trois parties dans le plan de cette ville:
deux, Iune au nord bordee par.le Golden-Gate, I'autre au
sud, ont toutes les rues orienties selon les quatre points
cardinaux; la troisieme, plus petite, qui les separe,renfermee
dans une sorte de triangle dont le sommet est an sud-est,
a toutes ses longues artnres tirdes du nord-ouest. De sorte
que malgr6 les differences d'orientation, toutes les rues se
coupent a angle droit.
Cette troisieme partie est le principal quartier du commerce; toutes ses plus longues arteres aboutissent aux docks
et aux. jeties qui bordent la baie, oh l'on peut voir reunis
tous les paquebots et voiliers qui font la traversie de la
Chine, du Japon, de I'Australie, des Indes orientales, de
Panama, etc. Au point d'oi partent et oi reviennent incessamment les bacs a vapeur d'Oakland, Alameda, ddboucbe
la plus longue rue de ce quartier, 5 kilom6tres, et de cette
rue vers le nord partent les autres grandes rues. qui aboutissent au Golden-Gate en face du rocher Alcatraz.
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Le desastre s'est produit le t8 avril A cinq heures du
matin. Toute la ville fat ebranle, un grand nombre de
maisons s'abattirent presque aussit6t, principalement dans
le secteur nord-est de la cite, tandis que dans la rade, un
raz de maree engloutissait deux navires ancr6s au rivage.
Immediatement, des incendies s'allumerent dans les edifices
effondrds; le gaz s'dchappant des conduites crevees alimentait les flammes, tandis que la rupture des canalisations
d'eau obligeait les pompiers a contempler impuissants l'embrasement de cette belle cite. C'est A coups de cartouches
de dynamite et de dicharges d'artillerie que l'on dut proc&der; et malgre les larges troudes ouvertes a travers les
constructions pour isoleret sauver au moinsquelques palais
on quelques quartiers, l'incendie continuait ses ravages. La
ville entibre est condamn.e.
Le journal rUnivers a cite ce tableau de San-Francisco
en flammes : a MM. H. et G. Roulleaux-Dugage, les deux
fils de l'ancien depute de lOrne, revenant du Japon par
l'Amerique, sont arrives par hasard A San-Francisco le lendemain du tremblement de terre; ne pouvant d6barquer,
ils oat assistd de la rade, a bord de la China, pendant deux
jours entiers, a I'embrasement g6enral; c'est le ricit de ce
spectacle qu'ils adressent au Figaro. a
En voici un large extrait :
... Avec le pilote arrive 1a nouvelle consternante : Depuis hier matin, San-Francisco est en flammes, - un violent tremblement de terre
a r6veille la ville en sursaut et pendant trois quarts de minute, une
dternite! a secoue et fendu le sol, fait craqueler les murailles, abattant les grands edifices comme des chateaux de cartes, crasant sous
les decombres des centaines de personnes, et tout de suite aprbs le
feu s'est declar6: depuis vingt-quatre heures, ii est maitre de la place.
Tous les h6tels, les banques, tous les services publics sont brdles, le
materiel de secours detruit,des quartiers entiers d6vores; la moitie
de la population est sans abri, sans vivres; la citd chinoise, la fourmiliere jaune, n'est plus qu'un amas de cendres; on no peut evaluer
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les milliersde morts. Les moyens de communication n'existentplus
les voies ferries ont itd detruites par le tremblement, les cAbles
brises, les docks se sont ecroulis et les bateaux ne peuvent plusaborder. La loi martiale est proclamee : plus de cent emeutiers voleurs
et fauteurs de disordre ont etd fusill6s dans les rues... - Et le feu
gagne toujours! il n'y a pas A songer A debarquer.
Tout le monde est consterne, mais le sang-froid americain refoule
les angoisses de ceux qui ont des parents, des enfants dans la ville
en flammes, et le silence, un silence plus impressionnant que les cris
et les pleurs, accueille I'afireuse nouvelle... La fumae devient de plus
en plus epaisse. Quand nous entrons dans le Golden-Gate, le pano.
rama de San-Francisco s'itale devant nos yeux. La rive seule est nettement visible; les nuages jaunes, violaces et gris tourbillonnent et
se melent en un grand lavis bleu sale, et dans ce lavis une longue
trainee noire monte d'un dip6t d'huile comme d'une m4che qui fume.
Au premier plan, sur une tour encore epargnee, la grande horloge est
arritde i I'heure du cataclysme : 5 h. 16. Plus au fond, 1'H6tel de
Ville ne montre plus qu'une carcasse de fer surmontee d'un d6me
noirci, et Ic grand h6tel qui domine le tout, et dont les pierres seules
demeurent debout, le toit effondr, apparait vaguement, fanomatique
comme un arc de triomphe, - I'arc de triomphe de la destruction
de la mort!
Tout le centre de la ville est un foyer ardent et les flammes sont
aussi visibles qu'en pleine nuit. Une eglise est encore intacte; nous
la voyons fumer assez longtemps, hisitante, puis brusquement le
grand clocher gothique s'embrase de bas en haut, des moellons se
detachent et tout d'un coup l'ddifice entier s'eftondre. Les maisons
s'ecroulent comme des bfiches consumees. Ce n'est plus qu'un immense brasier sur une distance de plusieurs kilometres, et le soleil
qui brille en haut, brouilli d'un halo de fumde, brile d'une flamme
plus jaune et nous inonde de ses reflets d'incendie. Le China a Fair
d'etre embrase luL-meme. Une odeur acre nous prend a la gorge. Les
sirenes des bateaux hurlent sinistrement, plus ou moins basses ou
aigues, comme des chiens a la mon. Des explosions tonnent continuellement avec des voix de canon, des poudrieres sautent, des conduites de gazeclatent, et la dynamite detruit des rues entieres,
essayant par des trou6es d'arreter la marche du feu.
Des ferry-boats et des barques, charg6s A couler, passent pres de
nous et ceux qui ont etc assez heureux pour s'chapper de la ville
nous crient pele-mele des details de ['horrible tragddie : Trois cent
mille personnes campent dans les parcs et les squares, ne pouvant
fuir plus loi:, attendant un secours inespere; les h6pitaux des vieillards et des enfants sont detruits et la plupart des malades qu'on a
transportes A la hate sont morts en chemin; d'autres qui se sont crus
sauvds ont iet brQlds dans les refuges improvises; des cadavres carbonises encombrent les rues, et, parti le desordre et l'affollement,
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des scenes d'horreur ont lieu : des brigands out etc vus coupant les
doigts des femmes mortes ou seulement 6vanouies, dans leur precipitation de prendre les bagues et les bijoux; des magasins ont etC
pilles et la troupe execute imm6diatement la populace, sans forms
de procas. Les flammes s'etendent toujours, comme guidees par une
trainee de poudre; de nouveaux foyers sans trove se declarent.
Et le soleil se couche sur la ville, embrasant l'incendie d'un nouvel incendie flamboyant; la fumee, de plus en plus epaisse, s'etend
dans le ciel i perte de vue. La mer est du feu liquide. La nuit vient,
et c'est alors I'apotheose du cauhemar, une vision horritique et
grandiose comme en a revi Tharner. Les charbons rouges sont d'un
rouge plus eclatant, et dans I'obscurite, la fournaise brile plus intenasment.
Les cloches des eglises encore intactes sonnent a toute volie et
vers le tocsin le feu s'approche. Les hurlements des sirenes sont
plus lugubres encore, dechirantes comme des cris d'agonie. Des ddcombres de bois noircis, des cendres flottent sur I'eau. Et c'est pour
nous I'angoisse d'assister a tout, spectateurs impuissants, tandis que
1'esprit s'imagine ce qui se passe autour de nous : les devouements
sublimes et les scines de sauvagerie, l'ange et la bete se reveillan
devant la mort!
Dans Ia vieille Inde brahmanique. des bOchers se consument chaque jour sur les rives du Gange sacre, mais c'est I'humanite d'autrefois, l'individu s'en allant isolement. Ici c'est la vie moderne, la vie a
outrance o6 tous les efforts sont concentres dans la lutte pour I'existence, qui s'absorbe dans 1'effroyable brasier. C'est l'agonie de Titan
d'une ville du vingtieme siecle.

Les d6gats ne sont pas circonscrits a la ville de San-Francisco, ni meme t ses environs imm6diats. Santa Cruz,
Monterey, San Jose, Santa Rosa, Los Angeles avec la Californie meridionale, toute Petendue de la Nevada ont ressenti le contre-coup du cataclysme.

Voici maintenant ce qui nous touche plus immediatement.
10

SAN-FRANCISCO

Dans la ville de San-Francisco, les Filles de la Charit6
ont quatre etablissements : un orphelinat catholique et
I'asile Saint-Joseph pour les enfants, A South San-Fran-
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cisco; P'cole Saint-Vincent, Mission street, 671 ; et enfin
une ecole professionnelle, Goury street.
Lettre de la seour JOSEPH, Fille de la Charitd, adressde d

la visitatrice des Filles de la Charite aux Etats-Unis.
San Francisco, orphelinat catholique, 20 avril 19o6.

Ce qui vient de se passer ici est si terrible que tout ce
que 1'on pourra en dire ou ecrire restera toujours audessous de la raalite; jamais nous n'en perdrons la m6moire. Mais au milieu de cette affreuse d6tresse, nous
6prouvons sensiblement la bont6 immense de Dieu, et
nous comprenons la v6rit6 des paroles de saint Vincent,
que Notre-Seigneur veille avec un soin tout particulier sur
les servantes des pauvres.
Mercredi, 18 avril, a 5 h. i5 dumati', un violent tremblement de terre riveilla les habitants ; d'abord on entendit
un grondement sourd, qui devint bient6t de plus en plus
fort, et fut immediatement suivit du bruit epouvantable de
la chute des maisons et autres bitiments 6crasant sous les
ruines des centaines de malheureuses victimes; au milieu
de ce d6sastre, les cris des blesses, les g6missements des
moribonds se faisaient entendre, tandis que dans un cin
d'oeil, les rues se remplissaient d'hommes, de femmes,d'enfants affoles, ayant perdu en un moment tout ce qu'ils
possedaient, et ne sachant pas de quel c6te se diriger. Mais
a ces tristes scenes devaient en succeder d'autres, plus d6chirantes encore.
.A peine le tremblement de terre avait-il cess6, que Pincendie 6clata, et d6truisit, en quelques heures, la majeure
partie de la ville infortunee, malgre des efforts hiroiques
de la partdes pompiers, des soldats et de la police; le tremblement de terre ayant bris6 les conduites d'eau, il fut bient6t
impossible de lutter contre les flammes, qai s'6levaient de
plus en plus haut, menagant d'envelopper la yille tout

-

440 -

entikre. Les autorites civiles prirent alors le parti de faire
sauter des carres entiers de bitiments avec de la dynamite,
pour restreindre le feu autant que possible, mais cet expedient n'eut pas grand succes. De minute en minute, on
entendait les d6tonations, et le fracas des maisons d6moiies
tandis qu'une epaisse fumee d&robait la lumiere du jour,
remplissant les esprits d'une vague terreur; on eat cru que
le jour du dernier jugement etait arrive!
Plusieurs secousses eurent encore lieu dans le cours de
la journee, faisant apprehender de nouveaux malheurs, de
sorte que personne n'osait rester m&me dans les maisons
encore intactes.
Mais il est temps que je vous parle de nos etablissements.
Ici, a l'orphelinat, comme a la maison des Enfants trouvis a c6te de nous, grace a notre situation sur une hauteur,
en dehors des quartiers commerants et populeux, nous
n'avons senti qu'une courte, quoique assez forte secousse
qui n'a fait d'autre mal que de renverser quelques vases
dans la chapelle, et quelques petites statues dans difffrents
endroits; par consequent, nous avons ignore, pendant plusieurs heures, ce qui se passait en ville.
Ce ne fut qu'a Parrivee de nos soeurs de l'dcole Saint-Vincent, que nous edmes connaissance des malheurs causes
par la catastrophe, qui surpassent infiniment ceux des
tremblements de terre ant6rieurs. Jugez de ce que nous
avons eprouvie la vue de nos chres sceurs, pales, defaites,
ayant fait presque tout le chemin a pied, malgre la distance
et encore sous P]impression de la frayeur I Elles faisaient
pitie! Leur maison, leurs belles classes qui abritaient
sept cents ou huit cents enfants, tout a disparu ; elles taient
A la chapelle, faisant tranquillement la meditation, quand
tout d'un coup les statues tomb6rent avec fracas, les bancs
furent culbutes les unssurlesautres,la lampe dusanctuaire
s'6teignit, de grands morceaux de platre se ddtacherent
des murs qui tremblaient, etc.
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Sorties pr6cipitamment dans la cour, elles ne virent que
des briques, du bois, du verre, des debris de toutes sortes,
et au moment oa leurs yeux itaient fixes avec stupeur sur
cette scene de disolation, une maison en face s'ecroula,
6crasant, helas i dans sa chute, toute la famille qui l'occupait. Un instant apres,les pretres de la paroisse accouraient,
se demandant s'ils trouveraient les seurs en vie. Un de ces
bons messieurs, apris leur avoit donne I'absolution generale et la communion, les fit partir immddiatement, disant:
a Sauvez-vous, sauvez-vous, car ici vos vies sont en peril; il n'y a pas de temps A perdre. a En effet, le temps
pressait, le feu itait deja a quelques pas d'elles. Ainsi elles
prirent la fuite, n'ayant guere que ce qu'elles avaient sur le
dos, et vous comprenez que malgre le triste etat dans lequel
elles nous arriverent, nos cceurs ddbordaient de reconnaissance envers Dieu, qui les avait tirdes d'un si grand danger! Nous gardons la plupartde ces cheres rdfugiees ici, les
autres sont a la maison des Enfants trouves. Hier, A peine
remises de tant d'dmotions, elles ont eu le courage d'aller
en ville, pour rendre service aux malheureux, et elles y
sont encore aujourd'hui, se devouant au soin des blesses et
des brd~1s. Vous seriez navrde si vous saviez quelles scenes
dechirantes elles ont sous les yeux: que Dieu ait piti6 de
tant de malheureux!
Nos soeurs de 1'cole professionnelle se sont aussi refugides chez nous, avec leurs jeunes filles. Leur maison,
quoique ayant eti fortement ibranlke, est encore debout;
elles aussi ont iti visiblement protegees par la Providence.
GrAce a Dieu, le temps est superbe, il fait un beau soleil
qui richauffe les pauvres gens, obligis de se refugier dans
les parcs publics et sur les collines d'alentour, mais les
vivres manquent. Un comit6 de secours, immediatement
organise, a dijA fait beaucoup de bien, et soulagi beaucoup
de miseres; n6anmoins, il est difficile d'atteindre tous ceux
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qui souffrent, ils sont si nombreux! Beaucoup viennent
frapper a notre porte, demandant du pain, que nous voudrions bieh leur donner, mais comme les autorites ont
itabli des distributions de vivres dans tous les quartiers oi
se trouvent des refugies, le chefde la police est venu nous
avertir de ne pas faire cette charite, vu notre nombreux
personnel, et l'impossibilitd de s'approvisionner, surtout
en faic de pain.
11 a plu a Dieu de nous chitier rigoureusement; nianmoins, il nous a tdmoignd en m6me temps son amour
infini.
Sceur M. JOSEPH.
2° SAN-JOS,

SANTA-CRUZ,

HOLLISTER.

San JosE de Californie, 4tait autrefois capitale de I'Etat. Cette
charmante ville de treize mille habitants environ, est situ&e a
65 kilometres au sud-est de San-Francisco. C'est une station da
chemin de fer qui vade Hollister A San-Franscisco. Depuis I'annie 1889, les Filles de la Charite y desservent un sanatorium.
SATA Cauz, ville de quatre mille habitants, i 1oo kilometres

environ de San-Francisco est une station du chemin de fer de
San-Josd A Soledad. Les Filles de la Charit6 y ont un 6tablissement d'dducation sons le vocable de Sainte-Croix, depuis 1862.
HoLLIsrT

est & environ i5o kilometres au sud de San-Fran-

cisco, et se trouve reli6 Aicette ville par un chemin de fer. Les
Filles de la Charite tiennent h Hollister un asile et une icole.
Lettre de la soeur VICTORINE, Fille de la Chariti,
sceur visitatrice des Etats-Unis.

J la

San-Jos4. Sanatorium, ig avril 19o6.

Dieu soit bini I Tout notre personnel est sain et sauf,
mais nous ne savons rien de ce qui se passe en dehors de
notre ville; tous les tedlgraphes sont detruits, toutes les
voies de communication sont interrompues, et notre
anxite6 est grande au sujet de nos sceurs de San-Francisco,
Santa Cruz, Hollister, etc. La terrible secousse, hier matin,
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est fort endommagi, de telle sorte qu'il serait dangereux de
'habiter tel qu'il est; la grande chapelle, construite par
nos genereux bienfaiteurs, M. et Mme O'Connor (deux
fervents convertis), il n'y a que peu d'annees, est presque
entierement ruinee; nous y itions, au moment de la
secousse, et ma premiere pensee, en retrouvant mon equilibre, a etd que le Dieu que nous appelons notre Epoux,
est un Dieu terrible! La seconde pensde a et&de m'assurer
si personne n'avait du mal, et j'eus la consolation de constater que, sauf deux soeurs, dopt I'une a de 16gbres contusions a la jambe, et dont I'autre a eu une main un pen
abimee par des debris de verre casse qui pleuvaient autour
d'elle, nous n'avions qu'a remercier le divin Maitre de la
singulire protection accordie aux soeurs, aux malades, aux
pensionnaires et aux employes.
En certains endroits, o6 le toit s'est effondr6, il ne se
trouvait que des lits vides; une employee, dans son lit,
quand la cheminee de la buanderie s'est abattue sur elle, a
ete sauvee comme par miracle.
Ayant vu tout notre monde sain et sauf, nous avons
deblay6 de notre mieux le sanctuairede la chapelle, et nous
avons eu la messe en action de grAces de notre preservation ;
pour arriver i la sainte table, il fallut nous frayer. un chemin a travers des monceaux de debris.
Plusieurs Iger~e secousses se lirent encore sentir dans la
matinee, tandis que nous etions occupes a faire transporter
les malades hors de la maison. Vers trois heures de l'aprbsmidi, une nouvelle et forte secousse m'avertit qu'il etait
temps de faire evacuer entierement la maison; les lits et
une partie du mobilier avaient deja ete enlevis, et les malades installes sons des tentes.
Maintenant nous faisons faire des abris en planches .pour
les seurs et le reste du personnel; 1'on n'y sera pas trop
mal, grace A Dieu. Les nuits sont extremement fraiches a
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cause de I'abondance de la rose ; au milieu du jour, ii fait
tres chaud. La nuit derniere, de nouvelles secousses ont
ibranl6 encore plus notre pauvre sanatorium; cependant,
nous avons pu nous servir du grand vestibule au premier
itage, ce matin, pour la c6elbration de la messe, pendant
laquelle toute la maison a trembli plusieurs fois; que Dieu
nous garde!
Quelques-unes de nos saeurs se ressentent vivement des
grandes emotions qu'elles ont dprouvdes: le systeme nerveux en a souffert; neanmoins, le courage ne leur fait pas
d6faut. La ville est en itat de siege, tout le peuple est dans
la terreur. Que fera-t-on pour nous? Que deviendronsnous? Nous n'en savons rien, mais nous sommes pretes i
travailler, A nous devouer, ot et comment il plaira au
bon Maitre de nous en donner les moyens.
Soeur VICTORINE.

Lettre de la sceur T•IatSE, Fille de la Charitd,
J la scur visitatrice des Etats-Unis.
Hollister, 19 avril

9go6.

Jamais vous ne saurez 1'Ptendue du disastre qui vient
d'avoir lieu en Californie: que de ruines, que de miseres,
que de victimes! Notre maison est completementdemolie;
comment nous en sommes sorties en vie, c'est un mystere
pour tout le monde, aussi bien que pour nous-memes, un
mystere de la bonti divine !
Mes cinq compagnes ont fait preuve du plus grand courage, en montant au troisieme etage, apres le tremblement,
pour sauver les enfants, au risque d'dtre tuies ou blessses
grievement, ou asphyxiies par le plitre et la poussiere. Vers
cinq heures quinze, a la troisieme secousse, je sonis de
la chapelle pour me readre au dortoir des enfants, au
deuxieme etage, mais je ne pus arriver jusque-la; une de nos
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pas; avec elle, je descendis Fescalier, lequel se balanqait
sous nos pieds, tandis que nous itions couvertes de platre
et de poussiere. Ce fut avec difficulth que j'atteignis la porte,
d'oA je fus lanc6e par terre a une petite distance: ce fut sans
doute a ce moment que la maison sortit d'environ 4 pieds
de ses bases; oh ! que j'ai eu peur! Je I'avoue, je n'aurais
pas eu le courage d'y rentrer. Heureusement, mes compagnes et nos onze petites pensionnaires en itaient deja sorties,
sans avoir eu aucun mal. Que Dieu a eti bon pour nous!
La maison est encore debout, c'est-a-dire les murs; mais
c'est une ruine affreuse. Pour le moment, nous sommes A
I'abri avec nos enfants, ayant trouve de suite deux petites
maisons de louage. Que pourrons-nous faire? Ce bon
peuple est desole de penser que nous serons peut-etre obligdes de quitter la ville; il est tout dispose a reconstruire
afin de nous garder au milieu de lui; il reconnait le bien
que nous faisons aux enfants qui frequentent notre ecole.
L'eglise n'a det que pen endommag6e, mais il y a eu de
grands de'gts dans la ville, bien des maisons jetdes par
terre, ainsi que les plus grands magasins; quelques personnes ont pdri sous les ruines, d'autres ont edt blessees.
Hier, nous sommes allies a l'h6pital de la ville ou ces dernitres ont ete transportees; nous avons aussi fait une visite
de condoleance aux parents d'une dame qui a etd tuee instantanement.
Depuis que j'ai commence cette lettre, il y a encore eu
une secousse; hier, il y en a eu toute la journde a des intervalles plus ou moins rapproches et six pendant la nuit.
Tout de m6me, Hollister n'est pas 4prouv6 comme SanFrancisco; ici, pas d'incendie: grace et louange au Dieu de
toute bont6.
Scour THfksE.
Plus bas, en descendant vers le sud de la Californie, a
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Los Angeles, les pratresde la Mission ont un grand collage,
des &coleset le soin d'une paroisse, et dans la meme ville,
les Filles de la Charitd ont deux importantes maisons, un
orphelinat et un h6pital; a Santa-Barbara, ville maritime,
au nord-ouest de Los Angeles, les Filles de la Chariti ont
un asile et une 6cole et a Whittier un peu au sud de Los
Angeles, les pretres de la Mission desservent une vaste paroisse. Dans cette region de la Californie, le trembiement
d e terre s'est fait sentir aussi; mais il n'a pas, grice a Dieu,
cause de desastre comme a San-Francisco et a San-Josd.

NOUVELLE-ORLEANS
UNE MISSION EN FRANCAIS A LA NOUVELLE-ORLEANS

Lettrede M. VAUTIER, pritrede la Mission

&M. A. FAT, Supdrieurgdneral.
Nouvelle-Orlians, le lundide Paques 19o6.

.Je pense vous faire plaisir en vous parlant d'une mission
prTchdeen franqais durant ces dernieres semaines dans la
capitale de la Louisiane.
II y a, Ala Nouvelle-Orlians, quelques paroisses presque
entierement frangaises, et oit les sermons sontdonnds ordinairement dans cette langue. Les anciennes families creoles
aiment a entendre une predication en frangais, bien que
dans les relations extirieures ce soit l'anglais seul qui soit
employe.
.Le cure de l'glise Sainte-Rose-de-Lima m'avait demandd
de precher cette annee la station du Cardme. II esperait par
des * predications extraordinaires z ramener les hommes
aux pratiques religieuses dont ils s'etaient icartis. Depuis
longtemps, aucune mission n'avait ite donnde dans la
paroi sse a cause du manque de missionnaires francais.
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Avec Pagrement du curd, la station de Careme s'est bient6t transformie en une veritable mission. II y avait deux
reunions par semaines, et une reunion supplementaire prit
place quelquefois le dimanche. Le peuple repondit a I'appel
de Dieu, et la grace de la mission fit le reste. L'eglise se
trouva remplie d&s les premieres reunions, et rassistance se
maintint, en dipit de quelques pluies torrentielles qui durent
parfois un jour entier a la Nouvelle-Orleans, et rendent les
chemins impraticables dans cette parlie de la ville ou les
trottoirs font souvent defaut et oi il n'y a aucun pave.
L'assistance aux exercices du soir fut telle qu'il fut ndcessaire d'ajouter des chaises dans la grande nef, et que beaucoup d'hommes furent obliges de se tenir debout dans le
bas de l'eglise. Les deux derniers dimanches du Careme,
des reunions speciales eurent lieu pour les hommes, et ces
reunions furent bien suivies. Le cure en 6tait content.
Mais ce qui a le plus touchd le coeur du pasteur, fut de
voir un grand nombre de personnes revenir a la pratique
des sacrements. Un homme de soixante-douze ans fit sa
premiere communion; trois autres hommes marids et une
femme s'approcherent aussi pour la premiere fois du Dieu
de 'eucharistie : deux mariages furent rehabilitis ; les
retours furent nombreux, quelques-uns datent de quarante
A cinquante ans : beaucoup de confessions generales ont det
faites.
Je me mettais i la dispositions des personnes avantet
apres les instructions, je confessais le samedi matin parce,
dans 1'apres-midi, j'avais la classe Afaire; le Mercredi saint
)'ai etd tenu onze heures au confessionnal, et le Samedisaint
toute l'apres-midi depuis une heure et demie et assez avant
dans la nuit. Le jour de la cl6ture, le dimanche de Paques,
il y eut encore des confessions avant et apres linstruction
du soir. Le cure en fut fort satisfait.
La mission a eu encore d'autres risultats. L'CEuvre des
tabernacles pour l'ornementation de l'glise, et I'Association
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aux Dames de Charitg - ont pris naissance pendant cctte
mission.
Grace a Dieu, j'ai pu donner a ces exercices la forme de
nos missions d'autrefois, je me croyais transportn a quelques annies en arriere. Ah! si nous avions ici un ou deux
missionnaires francais, il serait possible de donner d'autres
missions en Louisiane.
Beaucoup depritres sont frangais et aiment les relations
avec les missionnaires frangais. A la Nouvelle-Orleans,
trois paroisses ont, chaque annie, une station de Careme prichee par des religieux qui viennent de France. A la cathidrale, un contrat a tid passd avec les Dominicains : cette
annie c'itait le P. Baragnon qui prechait. A Saint-Augustin, un chartreux de Lyon et, i Sainte-Anne, un Pere de la
Misdricorde ont donni cette annie les predications du
Careme. Ordinairement,les religieux restent quelques mois
dans la contree, et acceptent encore quelques predications
dans la Louisiane avant de retourner en France.
Ainsi se maintiennent dans la region les bonnesrelations
avec la France. La Louisiane se rappelle encore ses origines
et la France, malgrd le temps et la distance, a encore ici des
sympathies.
Puissent ces quelques nouvelles d'au deli de POcian
vous dtre agreables. Pour moi, je remercie Dieu de m'avoir
menage ces consolations.
A. VAUiTIER.

GUATIMALA
Lettre de M. C. BiNART,pritrede la Mission.
Guatemala, 19 mars 9go6.

Je viens de donner la retraite aux Filles de la Charite,
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puis a une association d'hommes dans la seconde ville de
la rdpublique. Quezaltenango, - c'est le nom de cette ville,
- se trouve sur les flancs d'un vieux volcan dteint. A
quelques distances de 1, se trouve un autre volcan, le
Santa-Maria,queles savants avaient dit ne pouvoir donner
aucune inquietude, parce qu'il 6tait couvert d'arbres jusqu'au sommet. La ville dormait tranquille jusqu'h il y a
quatre ans. Or, a cette dpoque et dans des circonstances
qui paraissaient Etre un avertissement de la Providence,
tout i coup le Santa-Mariaiclate avec un bruit formidable,
la terre tremble, la plupart des maisons de la ville sont
renvers6es.
Six mois plus tard, le Santa-Marialaisse echapper par
la crevasse qui s'dtait faite lors du tremblement de terre
precedent, une fumde et une pluie de cendres qui vont
s'abattre sur Quezalenango et sur les environs. Les sceurs,
qui avaient requ l'ordre de partir, emmenerent avec elle, A
pied, a quelques lieues de 1, leurs orphelines et leur malades. (1902). Le r6cit en a td donne alors dans nos Annales.
Quand tout fut calme, les soeurs revinrent; elles rebitirent leur h6pital et leur chapelle. C'est aujourd'hui la
seule dglise de la ville qui soit reconstruite; les deux
autres sont encore en ruine, et on dit la messe dans de
petites baraques ,de planches qui n'abritent guere que
iautel. L'h6pital etait ruind et ii ne pouvait plus nourrir
ses malades. Alors les soeurs louerent des champs, et y
firent planter du bid et du mais par les Indiens. Au moment
de la r6colte, tout le monde se mit au travail et l'on put
donner de bonnes tortilles de mais et meme du pain aux
pauvres malades. Aujourd'hui tout le monde, mrme les
gens sans religion, ont le plus gran- respect pour les soeurs,
qui sont regarddes comme la providence sur terre. Et au
fond c'est juste; qui n'admirerait, en effet, que de pauvres
filles aient pu faire ce que n'ont os6 entreprendre ni les
puissants ni les riches ?
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M. Lafay qui a beaucoup travaille, est souffrant en ce
moment. M. Birot travaille toujours comme un jeune
homme malgrd ses soixante-dix-sept ans. Ils vous pr6sentent leur respect, ainsi que MM. Duriez et Roustain.
C.

BINART.

EQUATEUR
Lettre de la sceur M.ATHA, Fille de la Chariti.
H6pital de Quito, a8 dicembre 1905.

... Notre petite Ripublique, elle aussi, a ses exigences au
sujet des h6pitaux. 11 est decretd par le conseil de I'Instruction publique, que disormais, les pharmacies ne pourront 6tre tenues que par des personnes ayant leurs grades
en la mime matiere.
Ma sour visitatrice s'est trouvi en face d'une situation
embarrassante. II fallait ou retirer totalement les soeurs, on
supporter que. toute la journie, elles fussent dirigdes et surveillies par quelqu'un dont la bienveillance serait parfois
douteuse. Elle ddcida done de faire les sacrifices ndcessaires,
afin que plusieurs d'entre nous se missent a l'itude pour
obtenir le fameux grade.
Pendant plusieurs mois, un professeurde l'Universit6 est
venu tous les jours i notremaison centrale, de deuxheures
A six heures ; et nous voilk a l'oeuvre, piochant, je puis dire,
avec ferveur (car c'est pour Dieu seul que je m'y suis soumise), cette science aride dela chimie: analyses, combinaisons chimiques, formules, etc., nous absorbaient, et on
peut dire, remplissaient nos jours et nos nuits. Presque
plus de r6creations, mon Pere, nous nous siparions de Ia
communauti comme des excommunides. Si vous aviez
entendu mes soupirs, ce devait etre a fendre l'ame, et pour-
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tant on ne paraissait pas avoir compassion de moi. II a fallu
aller jusqu'au bout, regardant le beau c6td de la chose qui
etait la volonti de Dieu, ce qui nous cachait les cent et les
mille difficultis de notre entreprise. Quatre pauvres franqaiseset trois equatoriennes travaillaient a remporter leur
dipl6me I
Quand on jugea notre preparation suffisante, le jour des
examens pratiques fur fixe; on disigna le 29 novembre.
Nous etablimes saint Joseph notre protecteur special, et en
avant... Nos cornettes ont do en rougir, mon Pere; et encore, par une faveur inesprdie, ma soeur visitatrice avait
obtenu que nous n'irions pas A1'Universit6.
La grande salle de communautd fut transformde en salle
des seances. Les flacons de riactifs, etc.,s'alignerent pleins
de mysteres, sur la table ; et l'heure dire, entra solennellement le jury, suivi d'une file d'tudiants tout petillants de
c uriosite.
La cdrimonie fut longue et laborieuse. Mais Dieu nous
assistait. Ces messieurs furent enchantis du resultat, et le
president declara que disormais les Filles de la Charitd
auraient toute leur confiance, et que, de grand coeur, on
leur confierait, n'importe ou, les pharmacies des h6pitaux
de la Republique.
I1 nous restait l'preuve la plus difficile Asubir; c'est Pexamen thiorique qui avait plus d'une epine pour nous, pauvres itrangeres. ltre obligees de parler une heure durant,
sur une science que nous n'avions pas eu le temps d'approfondir, c'tait beaucoup; ajoutez-y la difficulti de Pidiome;
cela aurait du nous faire reculer d'epouvante. Mais notre
confiance en Fobeissa nce nous aurait fait passer sur de plus
grands obstacles encore. Notre theme fut ddveloppe au delA
de route esp6rance. A un moment donnd, je fus obligde de
franciser un verbe, ce qui fit rire beaucoup la docte assemblee: niais un de ces messieurs, le prdsident, me parla francais tres aimablement, pour m'engager a continuer.
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Vous allez vous demander, mon Pere, ce que faisaient
mes pauvres malades pendant que moi, qui dois les servir,
je me plongeais dans la science d'Esculape. N'ayant pasde
soeur pour me remplacer, je tchais de tout accomplir cependant. Au beau milieu d'une 6tude de chimie, il fallait
parfois tout laisser, soit pour assister une mourante, soit
pour panser une blessee. Aussi maintenant j'apprecie doublement mon bonheur, de pouvoir me ddvouer uniquement
au soulagement des membres souffrants de Notre-Seigneur.
Pour nous faire oublier les tristesses de 6'tude, on a voulu
nous minager une petite recriation. C'est pour cela que
dimanche dernier, nous fImes passer la journee A la maison centrale oil Ion fit fete A las doctoras, suivant le titre
que Ion nous prodiguait. Vous voyez, mon Pere que dans
notre petite province, on sait aussi ne pas engendrer mdlancolie. Apres cela, on se remet de bon cceur au travail.
Que Dieu daigne nous aider. Je me recommande mon
respectable Pere, A vos prieres.
Sour MaRTHA.

COLOMBIE
MISSIONS DE TIERRADENTRO

Lettre de M. Guillaume RoJAs. pretre de la Mission, d
M. A. FIAT, Superieur gindral.
Calderas, le 6 janvier 1906.

Me voici depuis quatre mois parmi nos chers Indiens
sauvages. Je ne vous dis rien de ces premiers commencements et de notre vie absolument apostolique; Je crois
qu'elle est tout a fait semblable a celle de saint FrangoisXavier aux Indes: il n'y a que I'norme difference que
nous ne sommes pas des Frangois-Xavier, et par consequent,
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mon bien cher Pere, nous avons grand besoin de vos prieres
pour vaincre les innombrables difficultis et soutenir notre
faiblesse.
Nous venons de parcourir toute la region de Tierradentro, qui a, plus ou moins, 2o lieues de largeur et autant de
longueur, comprenant vingt et un villages situes sur les
hauteurs de la Cordillere centrale, avec une population d'
peu pros trente mille Indiens. L'tat desdglises, quinesont
que de longues cabanes, est pitoyable. Heureusement, nous
apportons tout ce qui est n6cessaire pour cilebrer et administrerles sacrements; sans cela, dans plus d'un village, nous
n'aurions pas pu le faire. Les ornements (les premiers qui
out iti apportis autrefois en Amerique) sont pourris; il n'y
a pas de corporaux, ni de purificatoires; les aubes sont
dechirees, etc. Nous avons a commencer tout A fait, et, par
consequent, c'est avec tout mon coeur que je vous sais gri
du calice, du ciboire et de l'ornement dont vous avez fait
cadeau a cette pauvre mission. Tres peu d'lndiens savent
quelques mots d'espagnol ; presque tous ne parlent que leur
langue, laquelle est assez difficile; cependant j'ai riussi a
apprendre ce qui est necessaire pour I'administration des
sacrements, de sorte que je puis ddej les confesser en paeq
(c'est le nom de leur langue), et de cette facon assister les
malades.
Leurs moeurs sont comme celles de tous les peuples non
civiliss. Ils habitent des cabanes couvertes en paille, oi
ils vivent avec leurs chiens, leurs porcs et leurs poulets.
[Is ne sont pas nus, mais habilles avec des toiles grossi&res
qu'ils filent eux-memes en laine, sans aucune forme; ce
sont simplement des couvertures qu'ils metent autour de
leur corps et qu'ils fixent au moyen de longs et larges
rubans 6pais, dont M. Bret vous enverra un echantillon.
Les femmes portent leurs petits enfants au dos enveloppis
dans une couverture ordinairement rouge ou bleue (ce sont
les couleurs qu'ils aiment le plus); elles portent aussi, de
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mdme que les hommes, une bourse, filic par les femmes,
oil tous gardent le coca avec le mambi pour ruminer lorsqu'ils sont en route on an travail.
Ces bons Indiens sont tres obiissants, tres dociles et tres
atoichis an pretre. Lorsque nous arrivons a un village, et
^? les cloches nous annoncen t , ils viennent immediatement au presbytere et ils y restent tout le temps que nous y
sommes; car disent-ils, ii ne faut pas laisser seul notre
maitre, il faut l'accompagner. lls aiment beaucoup les
objets de piite, et ils les preferent mame a la monnaie, de
sorte que le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire est
une m6daille ou un m6daillon, une croix, une image,
no chapelet. Helas! ces objets a peine les connaissonsnous ici. Pourriez-vous, mon bon Pere, m'en envoyer une
bonne provision ? Ah ! si vous voyiez nos chers Indiens
comme ils sont fiers, lorsque nous leur suspendons an cou
une midaille, une croix, on dirait qu'ils portent un trisor.
Dans cette premiere course apostolique, nous avons fait
612 baptimes d'enfants, 18 mariages; 314 personnes se
sont confessdes.
Je recommande a vos bonnes prieres et a celles de la
maison-mere cette naissante mission, afin que Notre-Seigoeur la benisse.
Guillaume RoJAs.

POPAYAN
Lettre de la swur N., Fille de la Charitd.
P.opayan, maison de Saint-Augustin, 18 fivrier 1go6.

... Ma seur superieure a ite conduire une de mes compagnes pour etre superieure &Silvia Asept heures de voyage
(3o kilom&tres) au nord-est de Popayan, maison qui a ete
commencee au mois de mars dernier. Cette maison dCbute
dans une pauvretd semblable a celle de Nazareth.
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Vous avez dui entendre parler des tremblements de terre
et du fame6x volcan sous-marin; cela est terrible.
Le 31 janvier, vers dix heures et demie, je revenais du
jardin de la cuisine a la chambre de communaut6, quand
arrivee en face de ma classe, je vois toutes nos soeurs les
unes a genoux, les autres debout, disant des prieres, les
enfants criant a misiricorde a ! Cela me faisait rire et je
leur dis: c Mais qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce quevousavez?
Une de nos soeurs me repond : Tremblor (tremblement de
terre)! Et me voila courant A la chapelle pour prier, moi
aussi. A peine etais-je a genoux que les cadres du chemin
de la croix, la lampe du sanctuaire, toutes les statues
remuaient avec une telle violence que j'ai cru que c'dtait
fini. J'ai dit de tout mon cceur l'acte de contrition et la priere
a Seigneur je remets mon ame entre vos mains s et je suis
restee tranquille. Cela a bien durd cinq minutes. Ce tremblement a ete si fort que les cloches des eglises sonnaient.
Apres que cela a ete fini, deux de nos sceurs ont eti au
grand sdminaire, et une de mes compagnes et moi nous
sommes allies au petit. Si vous aviez vu la figure de toutes
les personnes ! on aurait dit des morts. Cela me faisait un
pen peur, mais cela a eit vite passi! Deux de nos plus
belles eglises sont fermies, elles sont en tres mauvais etat et
a chaque instant la terre tremble encore. Nous avons ete
aussi obligees de nous lever la nuit, car un autre tremblement, tres fort mais pas aussi long, A en lieu h onze heures
du soir. Notre dortoir est si mauvais qu'on a descendu
quelques lits dans les classes, car on a fermi les classes pour
une dizaine de jours. A chaque instant, il tremble encore ;
mais cela est peu de chose.
SNos bons P&res missionnaires nous disent que ces tremblements de terre ont fait plus de bien qu'une mission. II
parait qu'il y a des personnes qui depuis plus de trente
ans ne s'6taient pas confessees et qui sont revenues a Dieu,
II y a un villagede cinquante-deux families qui a disparu.
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ainsi que presque toute l'ile de Gorgona dans I'ocian Pacifique.
On nous a dit aussi que l'eau avait montd jusqu'au-dessus des arbres et que le volcan jette de 1'eau bouillante
de telle sorte que la mer est blanche de poissons morts.
Je me recommande a vos bonnes prieres, etc.
SSeur

N.

Lettre de M. LARQUiRE, prdtrede la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieur gdndral.
Pitalito, i

fdvrier lgo6.

Je me demande quand et comment vous parviendra
cette lettre, car au point de vue de la correspondance, les
choses laissent bien i d6sirer ici; je confiecette missive a la
Providence lui demandant de la conduire i bon port.
Nous sommes maintenant d6finitivement organisds,
grice &Dieu, i Nataga. L'ceuvre est achev6e, nous n'avons
aucune dette. Nous allons donner des missions gratuites.
Nous comptons pour cela sur le secours de Dieu, car les
ressources que I'on avait destindes a la fondation de la
maison du Tolima ont dte andanties lors de la dernikre
guerre, par suite de la deprdciation du papier monnaie,
lequel a subi une baisse de oop. too; 5 francs d'alors dquivalent a un sou de maintenant !
Apresles jours de repos, dus A la visite de M. Bret, nous
nous sommes remis en campagne pour les missions, et cela
jusqu'au mois de juillet. Nous sommes actuellement a
Pitalito, une des paroisses les plus importantes du diocese; elle compte quinze mille habitants, elle a une annexe
de trois mille, et pour le service un seul pretre; nous aurons
done du travail durant les cinq semaines de la mission.
MM. Durou, Delsart et votre serviteur. M. Briancourt
assure le service de la paroisse et du pelerinage.
Nous sommes encore sous limpression de la terreur
causee par le tremblement de terre, survenu le 3 janvier A
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dix heures du matin. L'explosion du Nevodo de Aguay,
(Equateur) s'est fait sentir jusqu'ici, comme d'ailleurs dans
toute la contrie. La secousse a dur4 de six a huit minutes;
la terre a-ait un mouvement de roulis qui n'avait rien de
bien agreable. C'tait un spectable imouvant que de voir
la foule abandonner les maisons et s'agenouiller dans les
rues et sur la place publique invoquant le ciel. Cette terreur
de la mort a grandement aide A la mission.
Les consequences du fieau ont 6ti terribles dans les provinces voisines. Dans plusieurs endroits, la terre s'est
ouverte, engloutissant maisons et habitants. Dans plusieurs
villes, les eglises sent tombees; APasto, par exemple, toutes
celles qui existaient - une vingtaine, dit-on - sont hors de
service; ii faudra les ditruire pour les edifier de nouveau.
Un t6legramme du gouverneur, date du 6 fevrier,
annonce que les cAbles sous-marins du Pacifique et de
l'Atlantique ont etd rompus, et que toute communication
est devenue impossible.
[1 y a eu de nombreuses druptions sous-marines; la mer
degage une forte odeur de soufre et rejette par millions les
cadavres des poissons et d'oiseaux tu6s par les explosions.
La temperature sur la c6te a mont6 de plusieurs degr6s.
Au Tolima, nous sommes relativement tranquilles; jusqu'a ce jour, les volcans de la Cordillere n'ont rien dit,
mais que nous reserve ravenir? c'est le secret de Dieu, nous
sommes entre ses mains.
E. LARQUiRE.

CHILI
Lettre de M. Marius FRAGUES, prdtre de !a Mission,
visiteur, J M. FIAT, Supirieur gindral.
avril 9go6.
Vina del Mar, t"
Une maladie de quelques semaines m'a procur6 lavan-
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tage de passer quinze jours de convalescence dans la
charmante petite ville de Vina del Mar, situde a 3 kilometres au nord-est de Valparaiso et appeli par la fiert6
nationale c le Versailles a du Chili. J'ai profite de ces
deux semaines de repos et de tranquillitd pour faire ma
retraite annuelle et examiner devant le bon Dieu si les
enfants de saint Vincent etablis au Chili ripondaient i
leur mission providentielle. Naturellement, la maison de
Santiago dont j'ai la direction, a eu la plus large part
dans mes reflexions et preoccupations. Une oeuvre nouvelle a surtout attird mon attention; je voudrais la crier
et c'est pourquoi je viens prealablement vous la faire connaitre et solliciter pour elle vos paternelles bdnddictions.
Ce qui nous a frappes, nes confreres et moi, en arrivant
au Chili, on pour mieux dire,&A Santiago, c'est rl'tat de
misere physique et morale danslequel vitla classe ouvriere,
la classe des ( rotos o (ddguenilles), comme on les appelle
ici. C'est au sein de cette classe que se maintient, comme
en son milieu endemique, cette double plaie qui afflige le
Chili depuistant d'annies a I'ivrognerie n et a l'assassinat ,
malgrd tous les efforts fairs par le gouvernement pour la
faire disparaitre par la sanction de ses lois et la force brutalede sa police. C'est encore au sein de la meme classe que
la Revolution trouvera ses fanatiques agitateurs et ses
redoutables assassins ; les journdes sanglantes du mois de
novembre dernier en ont donni la preuve plus que suffisante.
Travailler i amiliorer par les secours de la religion et
autres moyens le triste itat de la classe ouvriere, tel devait
etre le but des efforts de nos missionnaires. IUs n'ont pas
manqud i leur tache. L'euvre des missions, A laquelle sont
exclusivement consacris six de mes confreres, n'a pu que
produire de tres bons risultats aupres des pauvres a des
champs * et aupres de ceux concentres dan|les h6pitaux
des villes. Evidemment, ces bons risultats augmenteront
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sensiblement d.s le jour ot pourra s'augmenter le nombre
des missionnaires.
En attendant ce jour, je voudrais essayer, du moins A
Santiago, de porter remide A la double plaie qui afflige la
classe des < rotos ,,,et cela en attaquant le mal dans son
principe par roeuvre de charitd mentionnie plus haut et
dont voici la nature.
Ici, a Santiago, plus que partout ailleurs, pullulent
dans les rues et sur les boulevards de pauvres enfants de
six a douze ans, des adolescents de douze a vingt ans,
entierement abandonnes a leurs caprices, livris a toute
sorte de vice et dipourvus de toute instruction religieuse.
La plupart passent la journie A vendre des journaux et
autres feuilles pdriodiques. Leurs guenilles contrastent singulibrement avec la mise eligante des < caballeros a qu'ils
poursuivent du geste et de leurs cris pour realiser la vente
des divers imprimes dont ils sont depositaires. Sans instruction, sans education et avecla propension pricoce pour
tous les vices, on devine ce que deviendront plus tard ces
pauvres enfants, ces pauvres adolescents.
Venir au secours de la ditresse physique et surtout morale de ces jeunes abandonnes, pour des enfants de saint
Vincent il dtait tout naturel de le disirer, de le river. Ces
dssirs et ces reves, nous n'avons pu que les caresser et
mitrir durant les deux ans et demi que nous venons de
passer h Santiago. Entre temps, nous avions A songer A
faire le plus press6; or, le plus pressid tait de restaurer et
d'agrandir notre maison, de constituerl'oeuvre des missions,
de fonder 1'6cole apostolique, d'asseoir le culte dans notre
chapelle, d'organiser le service des ouvres de nos Soeurs
d'6tablir le s6minaire interne, d'accider aux desirs de nous
charger de 'ceavre de la Propagation de la foi au Chili.
Maintenant que les prdcedentes ceuvres marchent reguli6rement, il semble que Pheure de la Providence a sonne pour
que nous entreprenions ceuvredes (<va-nu-pieds z de San-

-

46o -

tiago. Les enfants des riches ou des classes aisdes trouve.
ront facilement qui les aide; ceux que je viens de mentionner, seront notre lot... ad salutem pauperum; nous sommes
ici en plein dans notre vocation.
Dans quelle mesure et de quelle maniere pourrons-nous
secourir corporellement et spirituellement ces enfants?
Ceci est une affaire a mdrir et a debattre en conseil. Nous
irons progressivement.
Et maintenant, je vais attendre, avant de faire quoi que
ce soit, votre reponse, afin que l'obeissance preside a routes
nos entreprises. Votre approbation rejouira le cceur de
tous mes confreres, car tous ont de la sympathie pour
l'oeuvre que je viens de vous exposer.
Marius FARGUES.

REPUBLIQUE ARGENTINE
LUJAN
La Perla del Plata, revue religieuse qui parait chaque
semaine au phlerinage de Notre-Dame de Lujan, a publiC,
dans son numero du 6 mai 1906, les lignes suivantes :
Le P. Emile GEORGE. -

L'accueil le plus empresse a eti

fait par la population de Lujan au digne et respectable
pretre de la Mission, M. E. George, qui, pendant de nombreuses annies, exerja les fonctions de cure et de chapelain
du sanctuaire de Lujan. II a mission du comiti de l'Euvre
de la Propagation de la foi d'aller recommander dans
diverses rdpubliques de l'Amerique du sud, cette ceuvre
important*.
Son passage trop rapide parmi nous a provoqui une
explosion des sentiments d'affection et de reconnaissance
qui lui ont montrd combien son souvenir est conserve A
Lujan.
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A la station, I'accueillit une elite des habitants. A la maison paroissiale, sont venues le saluer des deputations: elives
du college dirigi par les Peres Maristes, Enfants de Marie
qui lui ont rappeld qu'il 6tait le fondateur de leur Association A Lujan. Pour tous M. George a eu des paroles
opportunes pleines de bienveillance et d'edification.
Sur un o Livre d'or a de la basilique,les pelerins qu'on y
invite icriventleurnom et souventune sentence. M. George
a &erit:
a Apres dix-huit ans d'absence, je viens me prosterner a
vos pieds, 6 tres sainte Vierge de Lujan, notre dame et ma
mere. Ouvrierde la premiere heure, je vousai consacr ma
vie etmon activitd sacerdotale, ici, pendant quatorzeannies.
J'ai vu votre humble et pourtant des lors glorieux sanctuaire ; j'ai etd timoin de la foi ardente des habitants d'alors
sur les rives du Rio de Lujan. En revenant apres une si
longue absence, et en pindtrant emu dans cette superbe
basilique, je n'ai pu m'emplcher de redire ce cri: A Dominofactum est istud! La foi et la pidtd de la gindralion prisente ne sont pas au-dessous de la foi et de la pidet de ceux
qui ont precidC : Et est mirabilein oculis nostris.
O Vierge de Lujan, je vous implore pour tous ceux qui
me sont chers, etc...
Emile GEORGE, C. M.
Missionnaire apostolique,
Ancien cure de cette paroisse de Lujan,
Delegui de 1'Euvpre de la Propagation de la foi.

NOS D8FUNTS
MISSIONNAIRES

17. M. Brzezikowski (Maximilien), pritre, ddcidd le
4 avril 19o6, i Varsovie (Pologne); 74 ans d'Age, 57 de
vocation.
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18. M. Di Maria (Joseph), pretre, d6cedd le 2 avril 9go6,
A Nettuno (Italie); 67, 44.
19. M.Beau (Paul), pretre, d6ced4 le to avril t906, a
Froyennes (Belgique); 61, 22.

M. Caldemaison (Antoine), pr&tre, ddcidd le 12 avril
1906, A St-Flour (France); 5o, 1g.
21. M. Reul (Theodore), pretre, decede en avril 1906, A
Quito (Equateur); 57, 26.
22. Fr. Rufolo (Vite-Antoine), coadjuteur, dicedd le
27 avril 19o6, a Naples (Italie); 82, 6o.
23. M. Chamballon (Armand), pretre decidd le 3o avril
90o6, a Tours (France); 52, 32.
24. M. Carrillo (Eugene), pretre, decede le 29 avril 1906,
AAvila (Espagne); 39, i8.
25. Fr. Mac Namara (Franqois), coadjuteur, decede le
3 mai 90o6, A Phibsborough (Irlande); 68, 45.
26. M. Campbell (Georges), ddcedd le 14 mai 19o6, a
Dublin, Drumcondra (Irlande); 64, 43
20.

NOS CHtRES

S(EURS

Louise Doleac, ddcedde A la Maison principale, A Paris;
d'age, 3 de vocation.

26

ans

Marie Malagutti, Maison St-Joseph de Frassineto, Italie; 73, 42.
Gertrude Savio, Maison St-Vincent a Virle, Italie; 82, 63.

Madeleine Bourr6, H6pital St-Jean-de-Dieu de Malaga; 64, 44.
Pdronne Dumas, Maison de Charitd de Montolieu, France;
79, 59-

Marie Chopart, H6pital St-Jean de Dieu de Santiago, Chili; 79,
58.
Elisa Bacy, Maison centrale de Naples; 89, 6x.

Maria Lasaga, H6pital d'Onteniente, Espagne; 73, 47.
Marie Griciet, Bienfaisance de Marseille; 86, 6o.
Ildephonsine Jupin, Maison de Charit6 de La Rochelle, France;
66, 42.

Zoe Lachaussee, H6tel-Dien de Chilons-sur-Marne; 80, 6o.
Grazia Molinini, Hospice civil de Bari, Italie; 32, g.
Marie Herv6, Maison de Charit6 de Rennes, France; 25, 2.
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Anne Stader, Maison centrale de Cologne-Nippes, Allkmagne;
25, 4.
Christine Kozumplik, Orphelinat de BrUnn, Autriche; 35, 8
Sophie Castanet, Maison principale, A Paris; 5x, 29.

Marie Rdveillac, H6tel-Dieu de Narbonne; 47, 22.
Jeanne Clamens, H6pital de Bazas, France; 83, 62.
Carola Cappuccini, Maison centrale de Sienne, Italie; 46, 27.
Antilide Bonanni, Maison des aliinds d'Arezzo, Italie; 46, 72.
Maria Petri, H6pital de Lucca, Italie; 58, 40.
Marie de Mornac, Maison St-Vincent de 1'Hay, France; 74, 38.
Marie Wathiez, Maison principale, a Paris; 47, 22.
Lionie Besnard, Maison St-Louis de Bordeaux; 71, 35.
Josephine Martin, Hospice de Beaumont-Lomagne, France;
81, 6o.
Francoise Menat, Maison de Charitd de Montolieu ; 66, 37.
Mathilde Munoz, Maison de Charit6 de Barcelone; 57, 31.
Marie Mikolic, H6pital St-Etienne de Budapest, Hongrie;
65, 33.
Louise Cordonnier, Maison principale, a Paris; 23, 2.
Emilie Hener, Prison de Wal-Meseritsch, Autriche; 27, 1o.
Emilie Tranchessec, Asile de Carthagine; 28, 7.
Suzanne Rothureau, Maison de Charit6 de St-Georges-de-l'Isle:
France; 32, 7Brigitte O'Brien, H6pital St-Jean, i Lowell, Etats-Unis; 36, io
Balbine de Rouget, Maison principale, a Paris; 83, 59.
Caterina Bassani, Hospice des pauvres, A Naples; 5i, 2r.
Marguerite Alifredi, Maison St-Joseph de Grugliasco, Italie;
57, 34Francoise Courty, H6pital gendral de Riom; France; 78, 59.
Eugeoie Deman, Orphelinat Ste-Thirese de Rio-de-Janeiro,
Brisil; 52, 35.
Marianne Kokoszynska, H6pital St-Jean de Dieu de Varsovie,
Pologne; 6o, 28.
Antoinette Francez, Maison de Charite de Montolieu; 70, 47.
Anne Bellocq, Hospice de Vie-sur-Seille, Lorraine; 87, 61.
Marie Repolust, H6pital de Guns, Hongrie- 61, 25.
Marie Gau, H6pital d'Uzes, France; 56, 33.
Claire Prevost, Maison de Cbaritd de Montolieu; 73, 48.
Balbieno Mier, H6pital Ste-Marie de Valladolid, Espagne ; 25, 3.
Francisca Gonzalez, H6pital de Jerez, Espagne; 54, 34.
Juana Zuniga, H6pital de Sonsanate, Amdrique Centrale; 36, 8.
Marie Audigier, Maison St-Vincent de FHay ; 67, 39.
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Marguerite Huret, Maison Saint-Similien de Nantes; 33, 8.
Jeanne Campan, Maison Saint-Vincent de P'Hay, 70, 51.
Thdrese Le Brun, Maison de Chariti de Douai, France ; 85, 6x.
Maria Saralegni, H6pital de Dermeo, Espagne; 26, 2.
Juana Zelaya, H6pital de Quezaltenango, Amerique Centrale;
59, 37.
Julie Chartier, Maison de Charite de Montolieu ; 73, 5t.
Thdrese Lind, Maison centrale de Graz, Autriche; 79, 6o.
Marie Zurazeck, Maison centrale de Varsovie, Pologne; 37, 8.
Catherine Mysthowska, Maison centrale de Varsovie, Pologne;
86, 66.
Augustine Defossa, Hospice de Beloeil, Belgique; 33, i 2.
Angele Gontier, Maison St-Vincent de Lyon; 44, 17.
Cdcile Knitel, Maison de Charitd de Montolieu; 71, 5i.
Marie Cordier, Maison de Chariti de Tilleur, Belgique, 68, 48.
Agnes Martin, Hospice Condi de Chantilly, France; 73, 56.
Marie Roux, Hospice d'Athde de Chantilly, France; 66, 48.
Juliana Miranda, Ecole de Teran, Espagne; 49, 17.
Rosalia Orbaieeta, Hospice de Cadix, Espagne; 78, 52.
Jos•phine Kwinkowiez, H6pital de Lukow, Pologne russe; 5o, 26.
Marie Lacassagne, Maison de Charitd St-Jean-Baptiste de Belleville, Paris, 54, 29.
Marie Comotto, Maison centrale de Turin; 38, io.
Julie Wiart, Hospice des Enfants-Trouves de Bahia, Brisil; 74,
52.
Anna Bohrmoser, Hospice de Schermberg, Autriche; 35, 12.
Raphaela Triggiani, Maison centrale de Naples; 53, 27.
Frangoise Hadfield, Orphelinat de Leyfield, Angleterre; 59, 35.
Maria Coronel, Maison centrale de Quito, Equateur; 62; 35.
Marie Heaney, H6pital St-Joseph de Chicago, Etats-Unis; 33, 9.
Augustine Amans, Asile St-Vincent de la Teppe, France ; 78, 59.
Marie Lavie, Maison principale, Paris; 70, 46.
Paula Prohaszka, Maison centrale de Pilis-Csaba, Hongrie; 5S,
35.
Violante Carini, Maison centrale de Sienne; 70, 41.
Marie Fouillarat, Maison de Charit6 de Chateau-l'Evaque, France; 67, 49Angelique Evenon, Orphelinat St-Charles de Beyrouth, Syrie;
65, 40.
Marie Trycinsha, Conservatoire St-Clement de Rome; 78, 66.
Valentine de Roll, Maison de Charite d'Arcueil, France; 76, 47
Louise Adam, Maison de Charite de Clichy, France ; 71, 38.
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Jeanne Houzeau, Maison de Charite St-Louis, Versailles, Fran.
ce; 29, 9.
Maison Jouanaud, Maison de la Providence de Marianna, Br6sil; 85, 63.
Marianne Garbaze-vsha, Maison centrale de Varsovie, 88, 67.
Marie Plean, Maison de Charit6 de Clichy; 91, 71.
Marie Germeh, H6pital St-Jean de Budapest, Hongrie; 28, 1o.
Desirie Queval, Maison de Chariti de Montolieu; 81, 56.
Bronislas Stuniarsha, Maison de Charite de Clichy; 71, 51.
Clemence Baraton, Maison de Charite St-Joseph Parmentier, k
Paris; 72, 5o.
Thirese Ortner, Maison centrale de Graz ; 73, 49.
Catherine Greiner, Maison centrale d'Emmittsburg, Etats-Unis;
63, 36.
Rosalie Bertrand, H6pital d'Angers, France; 88, 59.
Marie Lanet, Maison de Charit d'Aix, France; 69, 5r.
Clara Moser, Hospice de Schermberg, Autriche; 63, 27.
Clotilde Bernard, Maison de la Providence de Chalon-sur-Sa6ae,
France; 36, x.
Jeanne Eirot, Maison de Charitd de St-Quentin, France; 76,
55.
Valerie Schmitz, Maison centrale de Cologne-Nippes; 62, 4 o.
Emilie Bigud, Maison de Charite de Clichy, France; 77, 55.
Augustine Monge, Maison de la Fabrique, aux Andelys, France;
67. 45.
Stephanie Dussan, Maison de Chariti Saint-Vincent, & Nice,
France; 60, 41.
Alice Smith, Orphelinat St-Joseph de Manchester, Angleterre;
40, 12.

Maria Santasusana, Maison centrale de Madrid; 23, 3 mois.
Maria Jauregni, College St-Franjois de Sales, a la Havane, Ile
de Cuba ; 49, 22.
Marguerite Barrier, H6pital de la Grave, a Toulouse, France;
65,45.
Marie Einfalt, Orphelinat de Brunn, Autriche; 63, 36.
Marie Fabre, Maison principale, b Paris; 80, 55.
Marie Andreicska, H6pital de Kaposvar, Hongrie; 33, i2.
Marianna Medits, Maison de Sarvar, Hongrie; 28, 8.
Maria Ostentias, Maison de Charit6 de Houkonsch, Turquie;
59, 40.
Augustine Bourrillon, Maison de Charit6 de Villers-Bretonneux,
France; 82, 55.
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CWline Isor6, Ecole St-Louis d'Heverie, Belgique; 58, 35.
Leontine Bongrdau, Ouvroir d'El-Biar, Algdrie, 66, 44.
Marie Capecelatro, Maison centrale de Naples; 5o, 25.
Maria Marissalle, Maison de Chariti du Coteau, France: 36, I5.
Constance Courcelle, Hospice de Puoancd, France; 75, 47.
Jeanne Drivon, Hospice de Puoanci, France; 70, 47.
Emilia Banti, Maison Ste-Catherine, a Florence, Italie; 44, so.
Teresa Ricci, H6pital de Fermo, Italie; 52, 29.
Marie Ris, Maison de la Providence, A Bruxelles: 72, 48.
Jeanne Miniac, Maison de Charit6 de St-Etienne, France; 83,
52.
Rosalie Lafon, Maison de Chariti de Montolieu; 85, 6I.
Rose Avancie, Orphelinat de Laibach, Autriche; 34, 18.

Julienne Lysson, H6pital Wilhelmine de Vienne, Autriche;
28,8.
Eve Vogt, Maison centrale de Culm, Pologne ; 78, 6o.
Frances Boyle, Infirmerie St-Vincent,a Indianapolis, Etats-Unis;
63, 45.
Marie Belzacq, Misericorde de Valenciennes, France; 64, 42.
Jeanne Laparra, H6tel-Dieu d'Agde, France; 93, 70.
Catherine Ravier, Maison de Charite de Collonges, France; 72,
52.

Claudine Chardon, Maison de Charit6 de Ch&teau-l'Eveque;
69,45.
Claudine Pluvy, Maison de Charitd St-Bernard la Chapelle, a
Paris; 71, 47.
Marie Meurier, Orphelinat N.-D. des Flots, a Dieppe; 8o, 5 .
Ana Pla, H6pital de Lorca, Espagne; 26, 5.
Josiphine Javoszyk, H6pital St-Vincent de Leopol, Pologne;
35, I5.
Marie du Merle, Maison de Charitd d'Arcueil, France; 66, 44.
Maria Marza, H6pital de Sanlucar de Barramenda, Espagne;
70, i1.
Josefa Elizalde, Ecole de Los Arcos, Espagne; 45, 24.
Maria Martinez, Prison d'Alcala, Espagne; 56, 32.
Lucie Judam, Maison de Charit6 St-Philippe, a Paris; 48, 25.
Jeanny Binder, Hospice de Begles, France; 67, 47-

Marie Schlegl, Hospice des incurables de Laibach, Autriche;
62, 45.

Jeanne Gicquel, Maison de Charite de Montolieu; 78, 55.
Louise Fabre, Maison de Charitd de Montolieu; 84, 61.
Anne Mouchet, H6pital de Lorca, Espagne; 77, 48.
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Marie Mabardi, Maison centrale de Beyrouth; 31, 2.
Adelaide Almasi, Ecole de Nemer-Boly, Hongrie; 22, 3.
Stephanie Morelli, Conservatoire Cesari de Rome, 67, 42.
Brigitre Russo, Maison centrale de Naples, 27, 7.
Marie Gaudichon, Orphelinat de Mustapha, Angleterre; 76, 57.
Jeanne Julhe, H6pital de Chiteaudun, France; 59, 37.
Jeanne Boissy, Maison de Charitd de St-Louis, a Versailles;
7I , 51.
Marie Carlet, Grande Mistricorde de Marseille; 65, 41Clotilde Fabre, H6piial de Cahors, France; 3o, 0o.
Catherine Auzola, Hospice des aliinds de Lima, Perou : 75, 5 .
Marie Montaldo, Maison centrale de Turin, Italic; 35, 14.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
Avec le d6cret surla communion quotidienne fut envoyd
le dicret suivant sur la riception des eleves des sdminaires.
L'espace nous a manqud pour le publier alors; nous le donnons aujourd'hui.
43.

DECRETUM DE

SEMINARIORUM

ALUMMIS.

S. C. Concil., 22 dec. 19o5.

Vetuit S. Tridentina Synodus ad sacros ordines ascendere, vel or-

dines jam susceptos exercere eos omnes qui a suo Episcopo fuerint
etiam extrajudicialiter prohibiti. Ita namque in cap. 1, Sess. 24, de
reform. siatuitur :
a Cum honestius ac tutius sit subjecto debitam Prepositis obedientiam impendendo in inferiori ministerio deservire, quam cum
Prepositorum scandalo graduum altiorum appetere dignitatem; ei
qui ascensus ad sacros ordines a suo Prelato ex quacumque causa
etiam ob occultum crimen quomodolibet, etiam extrajudicialiter fuerit interdictus,aut qui asuis ordinibus szu gradibus vel dignitatibus
ecclesiasticisfuerit suspensus, nulla contra ipsius Prelati voluntatem
concessa licentia de se promoveri faciendo, aut ad priores ordines,
gradus dignitates sive honores, restitutio suffragetur. D
Cum vero generalis hae lex Seminariorum quoque alumnos comprehendat, si quis eorum, sire clericus sive clericatui adhuc non initiatus, e pio loco dimittatur eo quod certa vocationis signa non prebeat,aut qualitatibusad ecclesiasticum statum requisitis non videatur
instructus, hic certe deberet, juxta grave S. Concilii monitum, sum
Pastoris judicio subesse et acquiescere.
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At contra sepe contingit ut e Seminario dimissi, eorum qui praesunt judicium parvipendentes et in sua potius opinione confisi, ad
sacerdotium nihilominus ascendere studeant. Queritant itaque aliud
Seminarium, in quod recipiantur, ubi studiorum cursum expleant,
acdenique aliquo exhibito plus minusve sincero a: legitimodomicilii
aut incardinationis titulo, ordinationem assequuntur. Sanctuarium
autem ingressi baud recta via, quam saepissime fit ut Ecclesiae utilitati minime sint. Passim vero utrumque Ordinarium, et originis et
ordinationis, diu fastidioseque vexant ut sibi liceat ad natale solum
regredi, ibique consistere, dioecesi in qua et pro qua ordinati sunt
derelicta, et alia optata, pro cujus necessitate aut utilitate minime
assumpti sunt, ubi imo eorum priesentia otiosa est et quandoque
etiam damnosa : unde Episcopi in graves angustias conjiciuntur.
His itaque de causis noanullarum provinciarum Episcopi inter se
convenerunt statuentes in sua seminaria neminem admittere qui
ante fuerit a proprio dimissus.
Sed cum particularis haec conventio non plene neque undique sufficeret, complures Ordinarii S. Sedem rogaverunt ut generalem legem
ferret, qua malum radicitus tolleretur.
His itaque attentis, et omnibus ad rem mature perpensis, SSmus
D. N. Pius PP. X, cui cordi quam maxime estecclesiasticam disciplinam integram conservare, et a sacris avertere quemlibet qui probatissimus non sit, accedente etiam voto Em. S. C. Concilii Patrum
in Congregatione diei XVI mens. Decembris 9go5 emisso, presentibus litteris statuit atque decernit.
I.ut in posterum nullus loci Ordinarius alterius dioecesis subditum
sive clericum sive laicum in suum Seminarium admittat, nisi prius
secretis litteris ab Episcopo Oratoris proprio expetient et cognoverit,
utrum hic fuerit olim e suo Seminario dimissus. Quod si constiterit,
omittens judicare de causis, aut determinare utrum juste an injuste
alius Episcopus egerit, aditum in suum Seminarium postulanti precludat.
2. Qui vero bona fide admissi sunt, eo quod reticuerint se antea in
alio Seminario versatos esse et ab eo deinde dimissos, statim ut hac
eorum conditio cognoscatur, admonendi sunt ut discedant. Quod si
permanere velint, et ab Ordinario id eis permittatur, eo ipso huic
diocesi adscripti maneant, servatis tamen canonicis regulis pro eorum
incardinatione et ordinatione; sed aucti sacerdotio in diocesim, e
cuius Seminario dimissi fuerint, regredi ibique stabile domicilium
habere prohibentur.
3. Pariter cum similis ferme ratio vigeat, qui dimissi ex Seminariis aliquod religiosum institum ingrediuntur, si inde exeant postquam sacris initiati sunt, vetantur in diocesim redire, e cuius Seminario dimissi fuerint.
4. Dimissi vero ex aliquo religioso Instituto in Seminarium ne
admittantur, nisi prius Episcopus secretis litteris a moderatoribus
ejusdem Instituti notitias requisierit de moribus, indole et ingenio
dimissorum, et constiterit nil in iis esse quod sacerdotali statui
minus conveniat.
Denique meminerint Episcopi fas sibi non esse, nomine proprio
manus cuiquam imponere qui subditus sibi non sit eo modo et uno
ex iis titulis, qui in Constitutione Speculalores Innocentii XII et in
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decreto S. C. Concilii quod incipit A primis die XX m. Julii t898
statuuntur. Ac pariter neminem ordinari posse qui non sit utilis aut
necessarius pro ecclesia aut pio loco pro quo assumitur, juxta precepta a S. Tridentino Concilio in cap. 16, Ses. a3, de reform.
Vult autem Sanctitas Sua ut statuta hac et cautela omnes a sacris
canonibus inre tam gravi adjecta, ab omnibus Ordinariis ad unguem
serventur; idque ipsorum conscientie et sollicitudini quam maxime
commendat.
Presentibus valituris contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Datum Rome die 22 m. Decembris 1905.
Vscrarius,
L
Card. Episc. Prenestinus,
Prwfeclus.
C. Da LAI, Secretarius.

En outre du dicret que nousvenons de reproduire, il en
est deux autres, importants eux aussi, qui se rapportent a la
meme matiere. On nous a fait remarquer que, parfois, on
ne pouvait pas facilement s'en procurer le texte. Puisqu'ils
n'ont pas iti inserds lors de leur publication dans les
Annales, nous les publions ici; cc sont les IDcrets Romani
Pontificeset Auctis.
44. DECRETUM SACLE CONGREGATIONIS SUPER STATU REGULARiUM
AUCTORITATE SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PII P. IX EDITUM, DE
TESTIMONIALIBUS

ORDINARIORUN

RECEPTIONE ILLORUM,

POSTULANT. -25

QUI AD

LITTERIS REQUIRBNDIS

HABITUK RELIGIOSUK

IN

ADMITTI

januar. 1848.

Romani Pontifices, pro eorum pastorali cura, qua, semper Regularium familiarum bono et splendori prospicerenon omiserunt, illud
Superioribus pro viribus commendarunt, ut antequam ad religiosum habitum, postulantes reciperent, de illorum vita, moribus, ceterisque dotibus et qualitatibus sedulo inquirerent, ne indignis ad
religiosas familias, non sine maximo illarum detrimento, ostium
adaperirent. Verum quamlibet Moderatores ordinum diligentiam
adhibeant in informationibus exquirendis, in gravi tamen, ut plurimum, versantur periculo deceptionis, nisi ab locorum Antistibus
testimonium exquirant circa eorum qualitates, qui ad habitum religiosum admitti postulant: Ordinarii enim, vi pastoralis officii, oves
suas pre caeteris agnoscere possunt, et sape saepius, ea manifestare
impedimenta, quae alios latent. Hec animadvertens, Sanctissimus
D. N. PIUS P. P. IX, audito voto S. R.E. Cardinalium hujus Sacra
Congregationis, super statu Regularium, attentisque postulationibus
nonnullorum Episcoporum, presenti decreto ubique locorum perpetuis futuris temporibus servando, hac, qua sequuntur, Apostolica
auctoritate statuit, atque decernit.
I. In quocumque Ordine, Congregatione, Societate, Instituto, Monasterio, Domo, sive in eis emittantur vota solemnia, sive simplicia,
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et licet agatur de Ordinibus, Congregationibus, Societatibus, Institutis, Monasteriis, ac Domibus, qua, ex Feculari privilegio etiam in
corpore Juris clauso, vel alio quovis titulo, in decretis generalibus
non comprehenduntur, nisi de ipsis specialis, individua, etexpressa
mentio fiat, nemo ad habitum admittatur absque testimonialibus
litteris turn Ordinarii originis, tum etiam Ordinarii loci, in quo postulans, post expletum decimum quintum annum etatis sum, ultra
annum moratus fuerit.
II. Ordinarii in prafatis litteris testimonialibus, postquam diligenter exquisiverint, etiam per secretas informationes, de Postulantis
qualitatibus, referre debeant de ejus natalibus, etate, moribus, vita,
fama, conditione, educatione, scientia; an sit inquisitus, aliqua
censura, irregularitate, ant alio canonico impedimento irretitus, are
alieno gravatus, vel reddendaealicujus administrationis rationi obnoxius. Et sciant Ordinarii, eorum conscientiam, sdper veritate expositorum, oneratam remanere; nec ipsis unquam liberum esse hujusmodi testimoniales litteras denegare; in eisdem tamen super pramissis singulis articulis, ea tantum testari debere qua ipsi ex conscientia affirmare posse in Domino judicaverint.
III. Omnibus et singulis Superioribus regularibus, aliisque Religiosis, ad quos spectat, cujuscumque gradus sint, et Instituti licet
exempti, et privilegiati ac de necessitate exprimendi, etiam in virtute
sancte obedientiae, hujus decreti observantia stricte precipitur: et
qui contra hujus decreti tenorem, aliquem ad habitum religiosum
receperit, paonam privationis omnium officiorum, vocisque active,
et perpetua inhabilitatis ad alia in posterum obtinenda, eo ipso
incurrat, a qua, nonnisi ab Apostolica Sede poterit dispensari.
IV. Vi cujuscumque privilegii, facultatis, indulti, dispensatioais,
approbationis regularum, et constitutionum, etiam in forma specifica, quam ab Apostolica Sede aliquis Ordo, Institutum, Superior
religiosus, consequeretur, nunquam huic decreto derogatum esse
censeatur, nisi ei expresse et nominatim dispensatio super eodem
decreto aliquando concedi contigerit, aliis minime extendi poterit,
vi cujuscumque privilegii, et communicationis privilegiorum.
V. Quolibet anno, die prima januarii, in publica mensa, hoc decretum legatur sub poana privationis officii, ac vocis active et passiva a Superioribus ipso facto incurrenda.
Ne autem hujus decreti observantia aliqua ratione, titulo, pretextu
impediatur, Sanctitas sua quibuscumque in contrarium facientibus constitutionibus, regulis, et statutis cujusvis Ordinis, Congregationis, Societatis, Instituti, Monasterii, Domus, etiam in forma
specifica ab Apostolica Sede approbatis, necnon cuilibet privilegio
licet in corpore Juris clause, et Apostolicis Constitutionibus ac decretis confirmato, ac expressa, individua, speciali et specialissima
mentione digno, aliisque contrariis quibuscumque, prorsus derogat
et derogatum esse declarat.
Datum Rome, ex Sacra Congregatione Super Statu Regularium,
die 25 januarii 1848.
Anoanas, car. Bizzarri, a secretis.
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45. DECRE-TM DE ORDWATIONIBUS ET DE EXPULSIOSE AUT DIMISSIOME SUBDITORUm. S. C. Episcop. et Regular.,

4 novemb. 1892.
Auctis admodum ex singulari Dei beneficio votorum simplicium
lnstiuti, uti mulm inde bona oriuntur, ita aliqua parit incommoda
facilis alumnorum hujusmodi societatum egressus, ct consequens, ex
jure constituto, regressus in diocesim originis. Hac autem graviora
efficit temporalium bonorum inopia qua nunc Ecclesia premitur, unde
Episcopi sape providere nequeunt ut illi vitam honeste tradcant.
Hac, aliaque id genus, etiam de aiumnis ordinum votorum solemuium, perpendentes nonnulli Sacri locorum Antistites, pro Ecclesiastici ordinis decore et fidelium edificatione, ab Apostolica Sede enixis
precibus postularunt, remedium aliquod adhiberi. Cum ergo totum
negotium Sanctissimus D. N. Leo PP. XIII detulisset Sacra huic Congregationi Episcoporum et Reguiarium Negotiis et Consultationibus
przpositu, Eminentissimi Patres in Conventu Plenario habito in
Vaticanis adibus die 29 mens. Augusti anni 1892, previo maturo
examine ac discussione, perpensaque universa rei ratione, opportunas
edere censuerunt dispositiones per generale decretum ubique locorum perpetuis futuris temporibus servandas. Quas curm SS. D. N. in
audientia d. a3 sept. hujus anni 1892, infrascripto Secretario benigne
impertita piobare et confirmare dignatus fuerit, ea qua sequuntur
per presens decretum Apostolica Auctoritate statuuntur et decernuntur.
Dz ORDuoATIOmIBUS

I. Firmis remanentibus Constitutione S. Pii V dii 14 oct. anni 1568,
incipient. Romanus Pontifex, et declaratione sa. me. Pii PP. IX edita
die 12 mens. Junii anni 1858, quibus Superioribus Ordinum Regularium prohibetur, ne litteras dimissoriales concedant Novitiis ant
professis votorum simplicium triennalium, ad hoc ut titulo Paupertatis ad SS. Ordines promoveri valeant, eadem dispositiones extenduntur etiam ad Instituta votorum simplicium, ita ut horum Institutorum Superiores non possint in posterum litteras dimissoriales concedere pro SS. Ordinibus, vel quomodocumque ad sacros Ordines
alumnos promovere titulo Mensa communis, Tel Missionis, nisi illis
tantum alumnis, qui vota quidem simplicia, sed perpetua jam emiserint, et proprio Instituto stabiliter aggregati fuerint; vel qui saltern per triennium permanserint in votis simplicibus temporaneis
quoad ea Instituta qua ultra triennium perpetuam difterunt professionem. Revocatis ad hunc effectum omnibus indultis ac privilegiis jam
obtentis a S. Sede, necnon dispositionibus contrariis in respectivis
Constitutionibus contentis, etsi tales Constitutiones fuerint a S.Sede
Apostolica approbate.
II. Hinc notunm sit oportet de generali regula hand ii ,osterum
dispensatum iri, ut ad Majores Ordines alumnus Congregationis
votorum solemnium promoveatur quin priussolemnem professionem
emiserit, vel per integrum triennium in votis simplicibus perseveraverit, si alumnus Instituto votorum simplicium sit addictus. - Quod
si interdum causa legitima occurrat, cur quispiam Sacros Ordines
suscipiat triennio nondum expleto, peti poterit ab Apostolica Sede
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dispensatio, ut Clericus vota solemnia nuncupare possit quamvis non
expleverit triennium, quoad Instituta vero votorum simplicium, ut
vota simplicia. perpetua emittere possit, quamvis non expleto tempore
a respectivi Instituti constitutionibus prescripto pro professione
votorum simplicium perpetuorum.

Da

EXPULSIONE AUT DIMISSIONE

ll. Dispositiones contentae in Decreto S. C. Concilii jussu sa. me.
Urbani yllI edito die 21 septembris 1624, incipien. Sacra Congregatio, ac in decreto ejusdem S. C. jussu sa. me. Innocentii XII edito
die 24 mens. Julii anni 1694, incipien. Instantibus, ac in aliis decretis generalibus, quibus methodus ordinaturaSuperioribus Ordinum
Regularium servanda in expellendis propriis alumnis, nedum in suo
robore manent, sed servanda: imponuntur etiam Superioribus Institutorum votorum simplicium, quoties agatur de aliquo alumno vota
simplicia quidem sed perpetua professo, vel votis simplicibus temporaneis adstricto ac in sacris insuper Ordinibus constituto dimittendo; ita ut horum neminem et ipsi dimittere valeant, ut nunc
dictum est, nisi ob culpam gravem, externam, et publicam, et nisi
culpabilis sit etiam incorrigibilis. Ut autem quis incorrigibilis revera habeatur, Superiores premittere debent, distinctis temporibus, trinam admonitionem et correctionem; qua nihil proficiente
Superiores debent processum contra delinquentem instruere, processus resultantia accusato contestari, eidem tempus congruum
concedere, quo suas defensiones sive per se, sive per alium ejusdem
Instituti religiosum, exhibere valeat; quod si accusatus ipse proprias
defensiones non prasentaverit, Superior, seu Tribunal, defmnsorem,
ut supra, alumnum respectivi Instituti ex officio constituere debebit.
Post hac Superior cum suo concilio sententiam expulsionis aut dimissionis pronuntiare poterit, qua tamen nullum effectum habebit si
condemnatus a sententia prolata rite ad S. C. EE. et RR. appellaverit,
donec per eamdem S. C. definitivum judicium prolatum non fuerit.
- Quoties autem gravibus ex causis prozedendi methodus supradicta
servari nequcat, tunc recursus haberi debeat ad hanc S. C. ad effectum obtinendi dispensationem a solemnitatibus prascriptis, et facultatem procedendi summario modo juxta praxim vigentem apud hanc
S. C.
IV. Alumni votorum solemnium, vel simplicium perpetuorum, vel
temporalium, in Sacris Ordinibus constituti, qui expulsi vel dimissi
fuerint, perpetuo suspensi maneant, donec a S. Sede alio modo eis
consulatur; ac praterea Episcopum benevolum receptorem invenerint, et de cclesiastico patrimonio sibi providerint.
V. Qui in Sacris Ordinibus constituti et votis simplicibus obstricti,
sive perpetuis, sive temporalibus, sponte dimissionem ab Apostolica
Sede petierint et obtinuerint, vel aliter ex Apostolico privilegio a
votis simplicibus vel perpetuis, vel temporaneis dispensati fuerint,
ex claustro non exeant, donec Episcopum benevolum receptorem
invenerint, et de ecclesiastico patrimonio sibi providerint, secus suspensi maneant ab exercitio susceptorum Ordinum. Quod porrigitur
quoque ad alumnos votorum simplicium temporalium qui quovis
professionis vinculo jam forent soluti, ob elapsum tempus quo vota
ab ipsis fuerunt nuncupata.
VI. Professi tum votorum solemnium, tum simplicium ab Ordi-
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nariis locorum ad Sacros ordines non admittantur, nisi, prater alia
a jure statuta, testimoniales litteras exhibeant, quod saltem per annum sacra theologia operam dederint si agatur de subdiaconatu, ad
minus per biennium, si de diaconatu, et quoad presbyteratum, salter per triennium, pramisso tamen regulari aliorum studiorum curriculo.
Hac de expresso Sanctitatis Sunmandato prafata Sacra Congregatio constituit atque decernit, contrariis quibuscumque, etiam speciali et individua mentione dignis, minime obstantibus.
Datum Rome, ex Sacra Congregatione Episcoporum et Regularium,
Die 4 novembris 1892.
I. Card. VEROA, Praf.
t Jos. M., Arch. Ccsarien., Secretarius.

46. DECRET DE LA.SACRIE CONGRIGATION DES INDULGENCES SUR
LA CONFESSION REQUISE POUR

GAGNER LES INDULGENCES.

-

14 fivrier 1906.
POUR ROME ET L'UNIVERS

Notre Tres Saint Pere le pape Pie X souhaite vivement
voir se rdpandre chaque jour davantage et produire des
fruits de sainteta plus abondants la coutume excellente
et tres agrdable A Dieu qu'ont les fideles en etat de grace et
bien disposes de s'approcher chaque jour de la sainte table.
C'est pourquoi, accueillant volontiers et de bon coeur les
nombreuses suppliques transmises par S. Em. le cardinal
Casimir Gennari, il a decide d'accorder une grace spdciale
bien merit6e i tous ceux qui ont dbjh ou qui ddsirent
prendre l'habitude dont nous venons de parler.
Le pape Clement XIII, d'heureuse memoire, par un
decret de la Sacrie Congregation date du 9 dicembre 1763,
a accorda i ous les chrdtiens soucieux de purifier leur Ame
par un frequent aveu de leurs fautes, habitues As'approcher
du sacrement de penitence au moins une fois la semaine &
moins d'empdchement legitime, et n'ayant conscienced'aucun pechd mortel depuis leur dernitre confession, de pouvoir gagner toutes les indulgences quelles qu'elles soient,

mdme sans la confession recente, qui sans cela serait ndcessaire. Qu'on ne change rien cependant touchant les indul-

gences du Jubild, touchant aussi les autres indulgences
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conceddes A linstar du Jubild ordinaire ou extraordinaire
pour celles-l4, tout comme les autres actes ordonnis, la
confession sacramentelle devra &tre faite dans le temps
determine par les termes du rescrit.
Mais aujourd'hui Sa Saintete le pape Pie X accorde A
tous les chritiens en itat de grace, habitus A communier
pieusement chaque jour, meme avec une ou deux abstentions par semaine, de pouvoir user de rindult pr6cite du
pape Clement XIII, d'heureuse memoire, sans 1'obligation
de cette confession hebdomadaire, obligation qui serait
d'ailleurs necessaire pour gagner rigulierement les indulgences durant ce temps.
Cette faveur, Sa Saintete a bien voulu la d6clarer valable meme pour l'avenir, nonobstant toutes d6cisions contraires.
Donni A Rome, A la secrdtairerie de la Sacrie Congrigation des Indulgences et des Saintes Reliques, le 14 fivrier
19o6.
A., Card. TRIPEPI, prefet.

D. PANcI, arch. de Laodicde, secrdtaire.
DECRETUM SACRM CONGREGATIONIS INDULGENTIARUM. URBIS ET
ORBIS

Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. X vel maxime cordi est, ut
efficacius in dies propagetur uberioresque edat virtutum omnium
fructus laudabilis illa ac Deo valde accepta consuetudo, qua fideles,
in statu gratia rectaque cum mente, ad sacram communionem quotidie sumendam accedant. Quamobrem supplicia plurimorum vota
ab Eminentissimo viro Cardinali Casimiro Genari delata- benigne
libenterque excipiens, iis plane cunctis qui memoratam consuetudinem habent, aut inire exoptant, specialem merito gratiam elargire
statuit.
Clemens porro PP. XIII f. r., per decretum hujus sacri Ordinis,
sub die g decembris 1763 ( omnibus Christilidelibus qui frequenti
peccatorum confessioneanimum studentes expiare, semel saltem in
hebdomada ad Sacramentum Paonitentia accedere, nisi legitime
impediantur, consueverunt, et nullius lethalis culpa a se post predictam ultimam Confessionem commissa sibi conscii sunt, indulsit
ut omnes et quascumque Indulgentias consequi possint, etiam sine
actuali Confessioneque ceteroquin ad eas lucrandas necessaria esset.
Nihil tamen innovando circa Indulgentias jubilei, tam ordinarii
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quam extraordinarii, aliasquead instar jubilai concessas, pro quibus
assequendis, sicut et alia opera injuncta, its et sacramentalis confcssio tempore in earum concessione prescripto peragatur. a
Nunc vero Beatissimus Pater Pius X omnibus Christifidelibus, qui
in satu grauie et cum recta piaque mente quotidie Sancta de altari
libare consuescunt, quamvis semel aut iterum per hebdonadam a
Communione abstineant, prefato tame f. r. Clementis PP. XIII
indulto frui posse concedit, absque hebdomadarui illius Confessionis
obligatione, quz ceteroquin ad indulgentias eo temporis intervallo
decurren;is rite lucrandas necessario extaret. Hanc insuper gratiam
Eadem Sanctitas Sua futuris quoque temporibus fore valituramclementer declaravit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Roma, e Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prsposite, die 14 februarii 1906.
A., Card. TaxPEPI, Prgfect.
D. Pax•ci, Archiep. Laodicen., Secretarius.
47. RENSEIGNEMENT5.

I. On nous demande de diverses maisons, 1* 'office de
saint Isidore, laboureur, transfirg depuis quelques annees
au i6 juin; 2* des saints Cyrille et Methode, transferds au
12 septembre; 3 l'office du Patronage de Saint-Vincent,
etc. - Ces offices ont tE tires a part A Prpoque oi ces
translations, etc., ont eu lie u ; on les trouve a la Procure
de la maison-mire, rue de Sevres, 95, a Paris.
II. Messe votive du Sacre-Caeur.- Dans l'Ordo, pour
Pannee prochaine 1907, a la page 9, ligne 22*, ilfaut lire:
Extra tempus paschale omitti debent Alleluia. - La particule non se trouve dans letexte du dicret du 6 fevrier 1892:
cela provient, parait-il, d'une erreur typographique. (Voir
Ephem. Liturg., Annie 1904, p. 307.)
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BIBLIOGRAPHIQUES

28a. Dans PHistoire du College de MoMtdidier publiee par 'Association des Anciens Eleves (Montdidier, Belin, 1go4.2 vol. in-4, illus.tres) etdont M. Hochedi a dirigi la r6daction, on sent que I'ceavre
litteraire est animre par Iaffection des disciples pour I'Alma mater
de leur 6ducation.
La Congregation de la Mission a prdside i la direction de cette
maison depuis 1'annde 1818 jusqu'a l'annee 19o3 oh les ddcisions du
gouvernement contre l'enseignement des communautis religieuses
I'en ont ecartee. Durant cette pdriode,elley a travaill6 avec dvouement, les pages de ce livre en font foi; elle I'a fait avec abnegation,
certaines indications de louvrage et les temoignages de la municipalit6 de Montdidier en fourniraient facilement les preuves.
En 1804, se placent les ddbuts de l'oeuvre dans les batiments de
I'ancien prieur6 de Saint-Pierre. La conversation entre le maire de
Montdidier et le premier directeur de l'ecole, M. I'ahbe Lamar, est
typique; ele est pleine de bon sens et de savear (p. 8). En 18o6, les
Peres de la Foi prirent la direction de l'etablissement. En t8i8,aprs
etre demeur6 ferme depuis 1814 (p. 78), il passa sous la direction
des Lazaristes par l'initiative de M. De Wailly, lazariste, alors supirieur du grand sdminaire d'Amiens.
Les divers superieurs qui se sont succede, depuis t816 jusqu'l la
fin du dir-neurieme si&cle, a la tate du college de Montdidier sont:
MM. Vivier, 1822; Delarche, 1833; Chossat, A835; Martin, 1836;
Vicart (Ernest), 1847; Louison, t870; Andrieux, 1884; Chef d'hdtel,
1889.
Cet ouvrage, pr6cieux surtout par les renseignements historiques
qu'il contient, 1'est aussi par son execution typographique et par le
gout artistique avec lequel il a etc illustr6.
283. L'imprimerie est devenue un moyen d'apostolat qu'on ne peut
pas d6daigner. Les missions catholiques de presque tons les pays
sen servent aujourd'hui.
Nous avons eti heureux de publier des renseignements sur les
imprimeries des lazaristes i Constantinople dans leur maison de
Saint-Benoit (Annal., t. LXIX, p. 504), et en Perse dans leur
maison d'Ourmiah (Annal., t. LXVII, pag. 532 et 6c5). Nous avons
donni une liste des ouvrages sortis de ces imprimeries qui, nous le
savons, a et6 tris appreci6e.
Aujourd'hui, nous allons faire pour I'imprirnerie des Lazaristes i
Pekin, ce que nous avons fait pour leurs imprimeries de Constantinople et d'Ourmiah: nous allons donner une liste des ouvrages qui
depuis 1864 sont sortis de leurs presses. Le titre des ouvrages
indique combien cette imprimerie a rendu service it la mission.
Accessoirement, elle a rendu et elle rend quotidiennement d'autres
services.
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LISTE CHRONOLOGIQ•E DiS PRIUMCPAUX OUVRAGES
I MPRIMES PAR L'IMPRIMERIE DES LAZARISTES AU P-T'ANG; PEKING.

x. Grammairefrancaise(Fa-kouo-houa-koui). Reproduit presqux
entidrement la grammaire de No Cet Chapsal, avec la traductie
chinoise. Par un missionnaire lazariste de Peking (M. Smorenburg),
imprimeric des Lazaristes, 1864.
2. SFntaxe, par le mime.
Cet ouvrage forme un petit in-8 de 216 pages sans la preface. 11eA
imprime i la maniere chinoise, c'est-a-dire surdes feuilles de papier
pliees en deux.
3. Fa-kouo houa-leao.Elements de Iidiomefrancais, avec la traduction chinoise par A. E. S. (!morenburg), professeurau college impirial
des Langues et missionnaire A Peking. - Peking, imprimerie des
lazaristes, 1867.
Ce vocabulaire forme un cahier chinois in-8 de 73 pages. Chaque
page est divisde en deux colonnes. Les mots franrais sont imprimes
vis-i-vis des mots chinois, dont la prononciation figuree n'est pas
indiquee.
M. E. Smorenburg, hollandais, pretre de la congregation de la
Mission, est lauteur de ces ouvrages qui ont eti imprimes avec des
caracteres chinois en bois et mobiles. II a ecrit les trois ouvrages
ci-dessus pour faciliter l'etude du francais aux eleves chinois de
1'Universite de Peking (Toung-ouen), dont il a Rt6 le premier professeur dans la chaire de langue frangaise.
4. Cheng che ko king kien iao. Livre de chant note, avec des
caracteres chinois rendant le son de la prononciation latine. Ce livre
contient les messes notees des principales fetes de I'annie et les
reponses de la messe. Ridig6 par M. Smorenburg, P6king, 1861.
i vol. in-l6 de iv-56 pages.
C'est un systeme ingenieux d'avoir fait graver dans le corps de la
note du plain-chant le caractere de la musique chinoise; ce systime
est cependant defectueux parce que les tons de la musique chinoise
ne correspondent pas A notre musique europienne. Ce livre est imprime i la maniire chinoise sur des feuilles de papier pliees en deux.
5. Vocabularium Sinico-latinum, juxta Ou-fangiuen-in. Pekini,
x878. Un vol. in-4 relie, (par M. J.-B. Delemasure, C. M.). Cet ouvrage est imprime avec des caracteres chinois mobiles en bois et en
metal et sur du papier chinois colle sur du papier de Coree, ce qui
]e rend a'une solidite i toute epreuve, mais grossier. Chaque page
est divisae en deux colonnes; l'impression est un peu defectueuse.
6. Synodus vicariatus Tche-ly septentrionalis habita in civitate
Pekinensi, Anno 1872. Pekini, 1878. Un vol. in-2, de vin-3 8 pages
(par les soins de Mgr L.-G. Delaplace, C. M. Vic. Ap. de Peking).
Mgr Delaplace, dans la preface, se rejouit d'avoir pu satisfaire aux
desirs de la S. Cong. de la Propagande en intallant l'imprimerie
du Pe-t'ang sur un bon pied.
7. Elementa Grammaticae latinae, ad usum Tironum sinensium.
Pekini, 1878. Un vol. in-12 de 122 pages (M. Alexandre Provost C.
M.) Epuise.
8. Lexicon manuale Latino-Sinicum, Auctore Joach. Alph. Gon-
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salves, Congregationis Missionis. Editio nova. Pekini, 1878. Un vol.
in-12 de 556 pages.
Ce volume contient plus de io5oo expressions latines. La premiere
edition de ce dictionnaire a td~imprimee A Macao en 1839. Epuisd.
9. Brevis Analysis linguae sinicae et praecipuae linguae latinae regulae. Prima exercitia lingua latinae. Syntaxis per phrases e bonis
auctoribus excerptas exarata (auctore A. Provost, C. M.). Pekini,
Pe-t'ang. Un vol. in-it de 127 pages. Epuis6.
to. L'dpigraphie chinoise au Tibet. Inscriptions recueillies, traduites et annotees par Maurice Jametel.
Premiere partie, Im livraison. Les inscriptions du MontPotala.
Peking, Typographic du P-t'ang, 188o. Un vol, in-8 de 1x-34 pages.
I I. Epistolae Circulares, Vicariatus Apostolicus Pikini et Tchely septentrionalis. Pekini, typis Pe-t'ang, 1879. Un vol. in-8 de
x-76 pages. Cet ouvrage contient 15 circu!aires adressees a tous les
missionnaires et pretres seculiers du Vicariat de Peking par Mgr L.G. Delaplace. La premiere est datde de Rome, 19 mars 1878; ii y
annonce qu'il est transfera du Tche-kiang i Peking.
12. De EloquentiaSacriconcionatoris,ad usum seminariiPekinensis,
I* edit. (Auctore DD. Delaplace, C. M.) Pekini, Pe-t'ang, 189o. Un
vol. in- 8 de 96 pages. 2* edit, 1893. Un vol. in-i2 de I o pages.
13. Compendium historia ecclesiasticce ad usum seminarii Pekinensis, Pekini, Pe tang, 1881. Un vol. in-8 de xu-466 pages. (par
MM. Humblot et Coqset. Cong. Miss., sous la direction de Mgr Delaplace).
Cet ouvrage est en grande partie la traduction du cours d'histoire
ecclesiastique de Fun des savants auteurs. Ce cours a etc trbs utilement complete par des additions sur toute l'histoire de Il Chine et
et par le soin particulibrement attentif apporte i la revision de la
chronologie chinoise. (Annales de la Congregationde la Mission,
t. LIX, an. 1894, p. 391.

14. Decreta primiconventus synodalis, Tching-ting-fou habiti,a die
19 julii ad diem 27 ejusdem mensis i880. (Curante DD. F. Tagliabue, C. M.) Pekini, Pe-t'ang, i88o. Un vol. in-n2 de4o pages.
15. Histoire du bureau des interpretes de Pikin. Ouvrage publii
d'apr6s les documents originaux et orne de planches hors texte
par M. G. Deviria, premier interprete de la Legation de France en
Chine, correspondant de I'ecole speciale de Langues orientales
vivantes. Un vol. gr. in-8. - Vers la fin de l'annee i88o, M. Deveria
etant retourne en France, I'impression de ce travail a dtc arretde.
16. Tchou Pd-lou kia-chiun. (Les instructions familiires du
Dr Tchou P6-lou). - Trait6 de morale pratique publi6 pour la premiere fois avec deux traductions franfaises, l'une juxta-linhaire,
I'autre litterale, accompagn6 d'un commentaire litteraire et philologique, de notes nombreuses, et d'un vocabulaire de tous les mots du
texte, par Camille Imbault-Huart, interprete-adjoint de la legation
de France A Peking, membre des Socidtes asiatiques de Paris et de
Chang-hai, etc. Peking, Typographie du Pei-t'ang, 188i. Un vol. in-8
de xxiz-35 pages.
17. Elementaprosodielatins et carmina selects e diversis auctoribus ad usum seminariorum (D. A. Provos, C. M.). Pekini, Pe-t'ang,
1881. Un vol. in-i2 de vi-8o pages.
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18. Statuta Conventus missionariorum Missionis Mlandchurie, habiti in districtu Cha-ling, anno 1881. Pekini, typis Pe-t'ang, t881.
Un vol. in-12 de 46 p. (Jussu DD. Constantii Dubail, Vic. Ap. Mandchuria).
19. Programmeginiralde I'Exposition internationaled'Amsterdam,
textes anglais et chinois, par M. Ferguson, ministre des Pays-Bas i
Peking, brochure in-4 de 26 p. Peking, 1882.
20. Siao t'an souei pi. - Anecdotes, historiettes et boas mots, en
chinots parle. Ouvrage publid pour la premiere fois arec une traduction francaise et des notes explicatives, par Camille Imbault-Huart.
interprite du gouvernement francais en Chine, etc. Peking, typographic du Pei-t'ang, x882. Un vol. in-t2 de 124 p. cartonne.
21. 22. Conferentia pro Casibus Conscientix, anno 1881. (D.D.
Humblot, C. M.) In-8. Piking, 1883. Epuise.
23. Introductio ad vitam devotam a reverendissimo Francisco de
Sales, Episcopoac principe Genevensi.E Gailico antea idiomate in latinam linguam transtulit Mathias Martinez, Middelburgensis. Pekini,
typis Pe-t'ang, 883. Un vol. in-i6 dexxxv-645 p. (Jussu Dni Delaplace
edit.)
24. Cheng Jo-chee-houi koung-koui. Regles communes des Filles de
Saint-Joseph, en chinois. (Par Mgr Delaplace). Une brochure in-16
de 25 feuilles. Peking, Ptt'ang, t883.
25. Cheng Jo-chee hori tchen-tje. Directoire des Filles de SaintJoseph, en chinois. Compos en latin par M, Sarthou, C. M.; traduit
par M. Paul Ouang, C. M. Peking, P-t'ang, 1884. Une brochure
in-16 de 26 feuillets, ou 52 pages i I'europEenne.
26. Penfen koui-t'iao. Reglement des divers emplois des Filles de
Saint-Joseph, en chinois. Compose par M. Sarthou, C. M.; traduit
par M. Paul Ouang, C. M. Peking, Pi-t'ang, 1884. Une brochure
in-16 de 26 feuillets.
27. Cheng-iuen ouen-ta. Explications des vceux que font les Filles,
de Saint-Joseph, (par demandes et reponses), en chinois. Compose
par M. Sarthou, C. M.; traduit par M. Paul Ouang, C. M. Peking,
1884. Une brochure in-16 de 16 feuillets.
29. Apostoliceafacultatesearumque commentarius (a DD. F. Tagliabue, C. M.) Pekini, typis Pe-t'ang, i885. Un vol. in-8 de 83 p.
3o. List of the Higher Metropolitan and ProvincialAuthorities of
China, corrected to december 3t sti 885.(By W.C. Hillier.) Brochure

in-4 de 20 pages.
31. Manuel de la langue chinoise parlie, a I'usage des Francais,
comprenant : i' Une introduction grammaticale. 2* Des phrases et
dillogues faciles. 3* Un recueil des mots les plus usitis, par Camille
Imbault-Huart, vice-consul de France, etc. Peking, typographic du
Pe-tang, 1885. Un vol. in-i8 de vIIm-4 pages. (Epuise).
32. Elementa grammatica latinae ad usum tyronum sinensium;
syntaxis major. Pekini, typis P-tang, 1885 (Auctore D. A. Provost,
C. M.) Un vol. in-12 de 334 pages.
33. Decreta primae Synodiregionalis, Pekini habita, a die 18 aprilis ad diem 9 maii 1880. Pekini, typis PN-tang, j885. Brochure in-8

de 26 pages. (Epuise).
34. Compend:um Manuale Caeremoniarumseu praecipuae, ex Cceremoniali episcoporum et ex Missali desumptae ccremonia, pro com-
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moditate ministrorum, annotationibus illustratz (a D. C.-M. Gullloux, C. M.) Pekini, typis Pe-tang, 1886. Un vol. in-ir de 72 p. 2e edition. Pekin, Pi-tang, 1894. Un vol. in-i2 de 60 pages.
35. Kung Ya. so t'an. Leqons progressives pour 1'etude du chinois
parld et crit.Cent chapitres o6 les usagesde la Chine sont sommairement dicrits par le lettre Yu kouan, de l'lnspectorat gineral des
Douanes a Pekin. Par A. Mouillesaux de Bernieres, Directeur des
Douanes, secritaire-chinois a l'lnspectorat gdenral. Peking, typographie du Pe-t'ang, 1886. Un vol. ;n-4 de vnr-23i pages.
36. A. B. C. lingua ad usum se.hinarii Pekinensis. Pekini, typis
Pe-t'ang. 1887. (Auctore D. Provost, C. M.). Un vol. in-12 de 48 pag.
37. Compendium vitae S. Vincenti a Paulo, a D. Maynard; ex lingua gallica in latinam translatum (a Do. G. Bray), ad usum et utilitatem sacerdotum et seminaristarum in imperioSinarum degentium.
Pekini, typis Pi-tang, 1887. Un vol, in-ia, de vm-5.i pages.
38. The evolution of the Hebrew language, by Joseph Edkins, D. D.
author of a Evolution of the Chinese language x, etc. (en vente A)
London TrQbner and C', 57 et 59 Ludgate Hill, 1889. Un vol. in-8
de x-i5o pages. Peking, Pei-t'ang Press, z889.
39. Cheng Jo-chee-houi suIkoui. Reglement des Ecoles tenues par
les Filles de Saint-Joseph. Redig6 par Mgr Tagliabue, C. M.; traduit
en chinois par M. Paul Ouang, C. M. Pdking, P-t'ang, i8b8. Un
vol. in-16 de v-71 feuillets.
40. Guide for-Tourists to Peking an dits environs. With a plan of
the city of Peking and a ketch Map of its neighbourhood. Peking,
Pei-t'ang Press, 1888. Un vol. in-8 de 52 pages.
41. Compendium ritae et martyrii ven. servi Dei J.-G. Perboyre, ex
.Congregatione Missionis qui anno MDCCCXL pro fide christiana
apud Sinas necatus est, ex gallico in latinum sermonem translatum
(a D. D'Addosio, C. M.). Pekini, typis Pei-t'ang, 1888. Un vol. in-8
de 126 pages.

42. Cours gradue et pratique de langue chinoise parlie par C. Im
bault-Huart, vice-consul de France, etc., etc. T. I, comprenant une
introduction A l'itudede la langue chinoise et les principes generaux
de la langue parlee. T. II. Phrases faciles et Dialogues milanges.
Peking, typographie du Pei-tang, 1887, 1888. - Deux vol. in-4 de
xxvn-291 et 354 pages.

.Les journaux francais et anglais les plus importants de la presse
ont accueilli avec les plus grands dioges cet ouvrage. A la fin du 2*
vol., pag. 348 et 349, se trouvent les temoignages tres honorables de
divers journaux; par exemple le resumi d'articles parus dans le
North China Daily News, n* du i. aoft 1887; et dans The London
and China Telegraph; no du 12 septembre t887; et aussi un extrait
du journal le Temps, n* du 27 septembre 1887.
Item. T. III. Conversations. Traduction et notes. Un volume de
x-45i p. 1889. Ce troisieme volume contient une collection de dialogues francais et chinois heureusement choisis et annotds avec soin.
On y trouve une foule de renseignements prdcieux: les usages et coutumes de Pikin; la liste des empereursdela Chine; des notes sur la
dynastic actuellement rignante et sur la famille impiriale de Chine; la
description politique et administrative de la Chine, mandarinat civil
et militaire; les poidset les monnaies; le calendrier chinois, etc., etc.
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43. Chemn Jo-chee houi-se Koui. Regiement des Ecoles A l'usage
des Filles de Saint-Joseph (par Mgr Tagliabue, C. M. en chinois).
Piking, Pei-t'ang, x888. Un vol. in-z8 de 75 feuillets.
44. Trait d'Amitii, de Commerce et de Navigation, entre la France
et la Coree, signi A Sdoul le 4 juin 1886, ratifi leI 3o mai 1887.
Textes francais et chinois; editi par la Legation de France a Peking.
Un volume in-8. Le texte francais a 26 pages, et le texte chinois imprime & la chinoise a 18 feuillets soit 36 pages, Peking, 1888.
45. Acta et Decreta,secandi Gon•entus Synodalis,. Pekini habiti,
a die 8 maii ad diem 3o ejusdem mensis. Pekini, typis Pe-t'ang,
1888. Un vol. in-8 de 56 pages. Epuisc.
46. Piaepreces que recitari solent ab alumnis Congregationis
Missionis. Meditationes alumnis Congregationis Missionis propria.
Actus consecrationis qui ab alumnis Congr. Miss. recitari solent.
Pekini, Pe-t'ang, 1888. Un vol. in-i2 de 134 pages.
47. Fa-kouo Pang-che-loung ti hai fang pao onei choui. Traite sur
la fabrication des canons francais et de leur portee (par M. Theveni.)
Pking, 1889. Un vol. in-8 de 22 feuillets.
48. Catechismus sen christianae doctrinae explicatio compendiosa.
(D. D. Tagliabue, C. M.) Pekini, typis, Pe-t'ang, 1889. Un vol. in-is
de viu-76 pages.
49. Trait4 d'amitid, de commerce et de navigation, entre la France
et la Chine, ratifid le if decembre 1888. (Texte chinois) a par la
Legation de France. a i cahier in-8 de 34 feuillets, P6king, Pet'ang, 1889.
50. Catechisme des writis les plus necessaires. Mot A mot et tradnction francaise (par M. A. Provost, C. M.) Peking, typographic
du Pei-t'ang, 1889. Un vol. in-i2 de xvx-3 4 pages.
51. Cheng Jo-chee-houi koung-koui. R6gles communes des Filles
de Saint-Joseph de Tcheng-ting-fou (en chinois) par Mgr J.-§. Sarthou, C. M. Peking, Pei-tang, x889. Un vol. in-i8 de 38 feuillets.
52. Dictionnairefrancais-ckinois, contenant : tous les mots d'un
usage gdniral dans la langue parl6e et dcrite. Avec exemples choisis
dans les meilleurs auteurs et propres a fixer et faire connaltre la
valeur des caractres et leur r6gles de position, la construction des
phrases, les idiotismes, etc., par A. Billequin, professeur de chimie
et d'histoire naturelle au college impirial de Peking, chevalier de la
Legion d'honneur etc. Peking, typographic du Pei-t'ang, 1891. Un vol.
g. in-4 de xxii-83o pages.
Son Exc. le comte Ly, grand secrdtaire d'Etat, vice-roi du Tche-ly
et Son Exc. SO, sous-secretaire d'Etat aux finances, ministre du
Tsoung-ly Yamen, ont honori ce dictionnaire d'une introduction
ecrite de leur main.
53. A pocket dictionary. Chinese-Englishand Pekingese syllabary,
By Chauncey Goodrich, Peking, 189,. Un vol. in-r6 de vi-237 pages.
Excellent petit dictionnaire, tres gofte par les Europeens et les Chinois, par ces derniers surtout qui desirent apprendre I'anglais. - En
1893, M. Goodrich y a fait ajouter une liste des caract&res chinois
disposes par clefs on radicaux et qui a pour titre:
Radical index to Pocket dictionary ant Pekingese Syllabary, by
Chouncey Goodrich, Peking, Pei-t'ang Press, z893. Un vol. in-i6 de
72 pages .
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54. Lexicon Magnum Latino-Sinicum ostendens etymologiam,
prosodiam et constructionem vocabulorum, auctore Joachimo Al.phonso Gonsalv6s, Congregationis Missionis Presbytero. Editio
secunda. Pekini, typis Pe-t'ang, 1892. Un vol. grand in- de va1- 6
4
7 7
pages ia colonnes.
La premiere idition de ce dictionnaire a eti publide A Macao, an
college Saint-Joseph en 1841.Cetteseconde edition a ete revue et augmentee par M. J.-B.Delemasure, C.M.versla fin de 1891. La preface
est de M. G. Lagarde, C. M., directeur du petit siminaire de Peking.
55. Lexicon meanmif Latino-Sinicum, auctore Joach. Alph. Gonsalves, C. M. presbytero. Editio tertia. Pekini, typis Pe-t'ang, 1892.
Un vol. in-12 de vmn-57j pages. - Les mots de ce dictionnaire sont
tires du grand dictionnaire Gonsalves ci-dessus; ce travail est do i
M. G. Lagarde, C. M., ainsi que la preface. Ces deux dictionnaires
ont ete imprimdssimultanement.
56. Poesies modernes. Traduites pour la premiere fois du chinois,
accompagn6es du texte original etd'un commentaire qui en explique
lee principales difficultes, par C. Imbault-Huart, consul de France,
secretaire interprete pour la langue chinoise, correspondant du ministere de 1'lnstruction publique, etc., P6king, typographie du Peit'ang, 1892. Un vol. in-8 de vnu-167 pages.
57. Apostolicae facultates earumque com-entarius cui accedunt
Monita ad Missionarios Vicariatus Chan-si Meridionalis. (Curante
DD. Hofman, e Fratrib. Minorib. Rec.) Pekini, typis Pe-t'ang, 1892
Un vol. in-12 de 82 pages (cartonn6).
58. Censurae hodie vigentes ex Constitutione Apostolicae Sedis.
Editio quinta, 1889. Pekini, typis Pe-tang 1892. (D. A. Humblot,
C. M.) Brochure in-8 de 76 pages.
59. Dictionnairephoaetique chinois-francais, par un prdtre de a
Congregation de la Mission, missionnaire apostolique. Peking, typographie du Pei-t'ang, 1893. Un vol. in- 4 de x-624 pages.
Cet ouvrage a ete compose par M. Jean Mac-Weigh, C. M., avec le
concours de M. J.-B. Delemasure qui, quoique gravement malade et
i la veille de sa mort revoyait encore les dernieres epreuves. C'est
bien, ici, le cas de dire que M. Delemasure travailleur infatigable,
est mort les armes i la main (25 juin 1893).
Voy. sur ce livre les Annales de la Congrigation de la Mission,
Tome LIX, ann6e 1894, p. 389. L'un des plus savants sinologuesM. Imbault-Huart a dcrit: a cet ouvrage est tres utile et rendra d'inconstables services: il manquait jusqu'ici i notre litterature sinolo
gique.
60. Notes sur les inondationsetla navigalitd des rivieres du Tchiiy-nord, par R. Griffon, ingdnieur des ponts et chaussees, Peking,
1893. Brochure in-4 de 37 pages.
Ce rapport contient 12 croquis graves sur bois, inseres dans le
texte; il est accompagne d'une carte fluviale.
6&.Les Prieres du matin et du soir. Le Chemin de la Croix. Traduction francaise, par un pretre de la Mission (M. A. Provot, C. M.)
Piking, typographic du P&-t'ang, 1874. Un vol. in-i2. de 162 p.
62. Concession franfaisea Tien-tsin. Reglements municipaux, 1874.6
Un vol. in-12 de 38 pages (cartonne).Ce petit travail est accompagn
d'un plan de la concession franaise de Tien-tsin.
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63. Large-Angle Sextaut. Description of an invention which
extends the sextant's range to the measurement of angles up to 240
degrees. By T. Ferguson. of the Imperial Chinese Custons service.
Peking, Pci-t'ang Press, 1894. Une brochure in- de 8 pages.
64. An explanation of Mr. Murray's systrm, of teaching the sight
seeing to read. By S. M. Russell. Peking, 4894. Ua cahier g. in-4
de 03 pages.
65. Decreta tertid synodi regionalis, Pekini habite, a die
d
ii
ad diem 26 maii j892. Pkini, typis P6-t'ang, 1894. Un voL in-8 de
82 pages.
66. Notices et Documents sur les pritres de la Mission et les Filles
de la Chariti de Saint-Vincent-de-Paul massacres le 21 juin 1870,
i Tien-tsin (Pt-tche-ly, Chine),en haine de la religion catholique et de
ses cCuvres, ou les premiers martyrs de I'•wrre de la Sainte-Esfazce,
par un pretre de la Mission. Peking, typographie du Pet'ang, 1895.
Un vol. in-8 de zxu-5og pages.
Ce livre a etfecrit par M. J Capy, C. M.; l'introduction estde
Mgr B. Sarthou, C. M., Vic. Ap. de Peking.
67. Les Origixes de la Corde, extrait du Tong-kou-thosg-kieut,
par Camille Sainson, elEv. interpreie. Peking, typographic do
P-t'ang, 1895. Une brochure in-8 de g9 pages.
68. Ckeng Pea-tou houi-koui. Regles de Saint-Benoit, en chinois,
par le R. P. Bernard, trappiste, abbe du monastere de N.-D. de Consolation (Yang-kia-keou, pres Pekin), Peking. imprimerie de Pit'ang, 1894. Un vol. in-i6 de ix-86 feuillets.
69. Convention Berthemy. Deux recucils in-4 (24 juillet 1894 - 26
mai 1894).
o
7 . The Meridiam Finder. Descriptions of instruments enabling
the true meridian etc. Peking, Pei-t'ang Press, 1895. Une brochure
in-16 de 16 pages.
71. Cheng-lou chau-kouxg. Le chemin de la Croix, en chinois.
Edite par Mgr G. Bray, C. M. (nouvelle edition de 1895) in-li de
2z feuillets. GravE au Pe-t'ang en a896.
72. Cheng-kiao king iet onet-ta ts'ie iao. Abrieg des prieres et du
catechisme des verites les plus necessaires de notre sainte religion
en chinois), par Mgr G. Bray C. M. (nouvelle 6dition de 1895), in-12
de 14 feuillets. Grave au Pe-t'ang en 18q6.
73. Cheng-kiao kingie oaen-ta kiet iao. Abrig6 du catechisme des
veritis les plus ndcessaires au salut, en chinois, par Mgr G. Bray,
C. M. (edition de 1895.) in-is de 3z feuillets, grave au Pe-t'ang
en 1896.
74. Cheng-kiao iao-li. Catechisme de notre sainte religion, (en
chinois), par Mg B. Laribe, C. M. Revue et corrige par Mgr G. Bray
C. M. en 1895. Un vol. in-12 de iv-i26 feuillets, gravr au Pe-t'ang
en 1896. Catechisme tres repandu avec commentaires en style simple
75. Cheug giaoje-g'o. Paroissien en chinois. Edite par Mgr G. Bray,
C. M. (nouvelle idition 1895). Trois volumes in-i2. Grav an P--t'ang
en 1896.
C'est vers la fin de l'annc 1895 que Mgr G. Bray a fait graver les
364 planches des ouvrages ci-dessus. Ce travail a EtC
exdcuti an Pit'ang, et les planches ont ete expedites k Kiou-kiang au commencement de l'annee 1896.
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76.CollectioSynodorum regionalium,Pekini,an. 88o, 886, i8g9
habitarum. (Editio secunda). Pekini, typis Pe-t'ang. 1896. Un vol.
in-8 de 195 pages.
77. Pekinese Rhymes First collected and edited with notes and
translation. By Baron Guido Vitale, Chinese Secretary to the Italian
Legation. Peking, Pei-t'ang Press, 1896. Un vol. in-8 de xxt-z2aop.
78. Conventions complimentaires de commerce et de frontiere entre
la France et la Chine, du 2o juin 1895. Reglement de Police mixte
sur la frontiere sino-annamite, 1896. Pdking, typographie du Peit'ang. Un vol. in-. Le texte frangais contient 25 pages, et le texte
chinois 20 feuillets.
79. Ngame-nann-tche luo. Mimoires sur i'Annam. Traduction
accompagnee d'un lexique geographique et historique, par Camille
Sainson, 1e6ve interprite. Peking, Imprimerie des Lazaristes au Petang, 1896. Un vol. in-8 de vn-58t pages.
8c. Peking. Histoire et Description par Alph. Favier, pritre de la
Congregation de la Mission, dite de Saint-Lazare, missionnaire apostolique, vicaire general de Pekin, etc. (depuis vicaire apostolique
de Pekin).
I. - too exemplaires de grand luxe, numerotes de I a too, sur
papier impdrial du Japon: illustre de 66o gravures anciennes et nourelles, reproauites ou executies par des artistes indigenes d'apres les
plus precieux documents; 157 photographies, 27 collographies et
to grandes compositions hors texte et en couleurs de la main meme
des peintres les plus renommds de Peking. - Peking, Imprimerie
des Lazaristes au Pe-t'ang, 1897. Un vol. grand in-4 j6sus. Broch6,
couverture et titre imprimes en noir et rouge. - Chaque exemplaire
dans un ecrin en soie brodee.
est renfermr
II. - aoo exemplaires numirots, de 5oi A 700. 660 gravures sur
bois ins.ries dans le texte; 157 phototypies, 26 collographies et to
peintures a la main.
III. - 700 exemplaires numnrotis, 66o gravures sur bois, insdr6es
dans le texte, i24phototypies, 26 collographies hors texte. Un volume
grand in-4, raisin, de xvi-56i p., sur papier de lure. Broche, couverture et titres imprim6s en uoir et en rouge.
Cet ouvrage a ete couronn6 par I'Academie frangaise en 1897, et a
obtenu le prix de 2 ooo francs.
8x. E Gradualiet A tip.onarioRomano excerpta. Liber non solum
caracteribus sinensibus figurativis, verum etiam caracteribus latinis
impressus, etc. Pekini, typis Pe-t'ang, 1897. Un vol. in-8 de viw.
255 pages. (Redige sous la direction de M. A. Provost, C. M.).
82. Grammaireet vocabulaire de la langue mongole (Dialecte des
Khalkhas), par M. le baron Vitale ct M.le comte de Sercey. Peking,
Imprimerie des Lazaristes au P4-tang, 1897. Un voL in-12 de vur68 pages.
83. Jao-li oue-ta.Catchisme en chinois r6ddite par Mgr Brugui res, C. M. Peking, Imprimerie du Pe-t'ang, 1898. Un vol. in1.7 de
43 feuillets.
84. Journal of the Peking Oriental Society. Outre les ouvrages
mentionnes ci-dessus, l'imprimerie du Pe-t'ang publie aussi une
Revue historique, scientiflque et littiraire, redigie par une socidti
savante ct composde de mnmoires des divers legations et des douanes
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de Peking. Cette revue parait par fascicules et i des 6poques irreguliHres. Les articles ne peuvent etre ridiges qu'en trois langues, qui
sont : le francais, I'anglais et 1'allemand. - Suit ici une liste des
itudes tres varides de linguistique, d'histoire d'administration qui oat

paru dans cette Revue.

(A suire.)
LISTE

DES

ETABLISSEMENTS

DES FILLES DE LA CHARITE
XIV.

-

sons

M.

J.-B. EIENNE

(suite).

1861. San-Francisco (Etats-Unis, Californie), Enfants trouves.
Sheffield (Angleterre), Reformatory.
Souppes (Seine-et-Marne), M. C.. E. L.
Spezzia (Italie, Genova), H6p. mar.
Teramo (Italie), H6p. milit.
Torazza (Italie), Asile, O.
Tursi (Italie), M. C.

Val-des-Bois (Marne), M. C., E. L.
Valparaiso (Chili), Asile San Salvador.
Vicoigne (Nord), M. C, E. L.
Washington (Etats-Unis, Columbia), H6pita.
1862. Argenteuil (Ohain), Belgique, M. C.
Bahia (Brisil), Enfants trouvis, Hosp.

Bari (Italie, Pouille), H6p. mil.
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Caiais),Asile S.-Vincent, E.L.
Buenos-Ayres (Rep. Argentine), Maison centr., Orph.
Ceva (Italie), H6pital.
Thauny (Aisne), M. C., E. L.
Chicago (Etats-Unis, Illinois), Ecole ext. S. Nom.
Dovnes (Ni6vre), H. C.
Drancy (Seine), Convalescence, E. L.
Fives (Nord), M. C., E. L.

Genes (Italie), Ouvroir.
Guatemala (Amerique Centr.), H6p. Saint-Jean-de-Dieu.
L'Harrach ,Algerie), M. C.
Island (Yonne), M. C.
Kobylany (Pologne russe), M. C.
Lanhelin (Ille-et-Vilaine), M. C., E. L.
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Levallois (Seine), Hospice.
Lyon (Rh6ne), M. C., E. L.
Magny-en-Vexin (Seine-et-Oise), M. C., Ec.
Manille (Philippines), H. M.
Mariathal (poste Rattenberg, Tyrol, Autriche), Inst. d'id.
Messine (Italie), H6p. mil.
Milanow (Pologne russe), M. C.
Mondovi pian della valle (Italie, Cuneo), H6pital.
Montredon (Bouches-du-Rh6ne), M. C., E.
Moulins (Allier), Orph., Ecole Sainte Philomene.
Naples (Italie), H6p. milit. San Potito.
Palerme (Italie, Sicile), H6p. milit.
Paris, Belleville, rue Louvain, M. C.
Paris, Convalescence, rue de Sevres, 67, Orph. garcons.
Paris, N.-D.-des-Champs,ruede Vaugirard, 149;M.C.,E.
Paris, Saint-Martin, rue des Recollets, 8, H6p. milit.
Paris, Passy, Saint-Honor4, avenue Victor Hugo, x54.
M. C., E. L.
P6kin (Chine), Orph., M. C. de l'Immacul6e-Conception.
Pelplin (Pologne, Prusse), M. C. Saint-Joseph.
Puebla (Mexique), H6p. milit.
Saint-Jean-Baptiste (E.-U., Californie), Orphelines.
Saint Johan (Autriche, Tyrol), Hosp., Ec.
Saint-Saulve (Nord), M. C.
Salerne (Italie), H6p. Ruggi d'Aragona.
Santa Cruz (Etats-Unis, Californie), Classe externe.
Sautander (Esp., Catal.), Ecole de l'Imm.-Conception.
Sarzana (Italie), H6p., Ouvroir.
Teramo (Italie, Abruzzes), H6p. civil.
Tien-Tsin (Chine), H6p. g6n..
Toronto (Amirique du Nord), M. C.
Trinitapoli (Italie), H6p., milit. C.
Ubeda (Espagne, Jaen), H6pital:
Vera Cruz (Mexique), H6p. M.
Villefranche (Alpes-Maritimes), H6p. civ., E.

a863. Alexandrie (Italie, Alessandria), M. C. E., Pio Istituto.
Anc6ne (Italic, Marche), H6p. milit.
Artajona (Espagne, Navarra), H6pital.
Assise (Italie, Perugia), Hopital.
Baltimore (Etats-Unis, Maryland), H6pital.
Baltimore (Etats-Unis, Maryland), Classe externe.
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Bene-Vagienna (Italie, Cuneo), Asile.
Berent (Pologne pruss.), M. C.
Bisceglie (Italie ; Pouille), M. C. Saint-Vincent.
Boston (Elats-Unis, Mass.), H6pital.
Brescia (Italic, Lombardiel, Ricovero.
Briastre (Nord), M. C.
Buenos-Ayres (Rip.Argentine), H6p. francais.
Buffalo (Etats-Unis, N. Y.), Aliiens.
Bulle (Suisse), H. C.
Cadix (Espagne, Andalousie), H6p. Saint-Jean-de-Dieu.
Corneto-Tarquinia, pros Civitta Vecchia (Italie), Orphel.
Cunlhat (Puy-de-lDme', H., Orph.
Fermo (Italie, Marches), Conservatorio on Ecoles.
Frassineto-Po, par Casale-Monferrato ([talie, Alessandria), Conservatorio.
Grojec (Pologne russe), M. C.
Haro (Espagne, Logrono), H6pital.
Intra (Italic, Piemont), H6pital.
Jerez de la Frontera (Espagne, Cadix), Asile Saint-Joseph.
Lille-Esquermes (Nord), Orphel., E.
Liscard (Angleterre), Ecoles.
Liverpool (Angleterre), Orph. gargons.
Livourne (Italie), Hop. milit.
Longwy-Bas (Moselle), M, C.
Madrid (Espagne), Maternite.
Manille (Philippines), Ec. munic.
Nouvelle-Orlians (E.-U., Louisiane), Classe ext. SaintJoseph.
Olivet (Loiret), Orph., E.
Ozouer-la-Ferriere (Seine-et-Marne), M. C.
Peronne (Somme), Asile.
Perouse (Italie), H6p. milit.
Peyrehorade (Landes), M. C., E.
Porto Rico, Bienfaisance, M. C.
Roubaix (Nord), M. C., E.

.LeGirant : C. SCHMEYER,

Ipbrimerie J. Dumoulin, a Pars.

EUROPE
FRANCE

Mgr Jarlin, vicaire apostolique du Tchi-li septentrional
et de Pekin, est arrive a la maison-mere, a Paris, au mois
de juillet. II s'est ensuite rendu a Rome pour sa visite ad
limina apostolorum. 11 a remis au Saint-Siege les actes du
synode tenu a Pekin cette annie par les 6vdques de la
region du nord de la Chine.

Au mois d'aout est arrive en France, et a la maisonmere de Paris, Mgr Crouzet, vicaire apostolique de Madagascar-Sud. Les graves evenements de la r6volte des indigenes, I'an dernier, dans la partie m6ridionale de Pile, et
de l'6meute de Farafangana cette annee, ont dprouv6 cette
mission: nous donnerons un compte rendu detaille de ces
divers evenements. Mgr Crouzet serendra ensuite a Rome.
Le 12 du mois d'aofit, dans la chapelle de la rue de Sevres,
95, aete sacr6 le nouvel eveque d'AJaccio, Mgr Desanti. Le
prelat consdcrateur etait Mgr Amette, coadjuteur de S. Em.
Mgr le cardinal Richard, archervque de Paris.

Le 14 aolt, a ete connue A Paris la lettre du Souverain
Pontife Pie X, relative aux associations cultuelles privues
par la loi dti 9 decembre 1905 sur la separation des Eglises
AN2M4's, n* 283

32
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et de l'Eiat en France. M. leSup6rieur gdneral a fait connaitre cette decision du pape a la Communaute an moment oi elle 6tait r6unie pour I'examen particulier du
soir; il a exhorte i prier et il a renouveld les exhortations
a la confiance.
LES ASSOCIATIONS D'ENFANTS DE MARIE. - Comme suite a la
note que nous avons donnee dans le prec6dent numero des
Annales, et pour aider a faire produire tous leurs fruits i
ces associations itablies en si grand nombre dans les itablissements des Filles de la Charitd, nous ins6ronsla question et la rdponse suivantes :
€ Q. - Pritre de m'indiquer une revue ou bulletin
initiant des Enfants de Marie aux oeuvres d'apostolat.
* R. - Nous n'en connaissons pas. En attendant que
nos lecteurs nous en signalent, vous pourriez donner a
vos jeunes filles la toute r6cente publication de 'Action
populaire(48, rue de Venise, Reims), intitul6e Francaises, in-8 de 33o pages, 2 fr. 5o; et les Initiativesfdminines, de Max Turmann, 3 fr. 5o. Paris, Lecoffre. a
Ce que nous venons de transcrire est tird de la Revue
FAmi du clergd, numdro du 3 mai 9o6. - Aux indications
qu'on vient de lire, nous ajouterons, relativement au nouvel
ouvrage intitul6 Franfaises,la recommandation suivante
tiree du journal FUnivers: a C'est ce but (lapostolat) que
poursuivait M. Max Turmann en publiant, il y a quelques
mois, ses Initiativesfeminines. C'est la meme inspiration qui a dirig6 M. l'abbW Leroy, quand il a rduni, sous
le titre general de Franqaises,la sdrie d'itudes vecues qui
vient de paraitre avec tant d'opportuniti.
* Ces deux volumes se complitent. Toute chrdtienne de
France devrait les disposer, c6te k c6te, dans sa bibliotheque, on plut6t les placer, a portee de la main, sur sa table
de travail. A ceux de nos lecteurs qui ont 6tudie avec tant
de fruit l'6uvrage de M. Max Turmann, nous conseillons
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tres vivement de se procurer le recueil que nous indiquons. Et qui aura jetd les yeux sur FranCaisesdevra, pour
approfondir ce sujet capital, acquerir aussi les Initiatives

feminines.
a Ce dernier livre est un manuel historique et pratique.
II passe en revue les differentes oeuvres sociales etablies et
actionnres, depuisquelquetemps, par des femmes. 11 expose
m6thodiquement leurcrdation, leur organisme et leurusage.
La collection idit6e par M. I'abb6 Leroy nous met en rapport immn diat avec quelques-unes des Francaises, hardies
et intelligentes, qui ont fond6 ces oeuvres et qui les dirigent.
Chacune d'elles nous raconte, avec simplicite, le but qu'elle
a poursuivi, les efforts qu'elle a tentds, les difficultes qu'elle
a du vaincre, les resultats qu'elle a obtenus. Nous ne connaissons pas de a legons de choses ) qui soient plus emouvantes et plus persuasives v.
Ces paroles sont de M. Francois Veuillot dans FUnivers
du 12 mai 1906. Les volumes indiquis sont en vente a la
librairie Lecoffre (rue Bonaparte, 90, i Paris). Le premier,
Initiativesfiuinines, au prix de 3 fr. 5o; le second, Francaises, au prix de 3 francs. A la fin de ce dernier volume est
indiquee toute une serie de brochures a 25 centimes oi
sont itudiees une foule de questions analogues au sujet
principal traiti dans ces ouvrages.
Le titre de Francaisesa dtd donni au volume parce qu'il
raconte ce qui a iet essayd et rdalisi en France; grace i
Dieu, cela est realisable en tous les pays.
Nous venons de donner ces renseignements une fois et
en passant; c'est parce que les questions qui nous ont dtI
posees montrent qu'on trouve difficilement ces indications.
Les livres que nous venons de mentionner feront connaitre aux personnes quis'y intiressent les sources ohl'on peut
se renseigner.
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SOUVENIRS HISTORIQUES
SUR LE

COLLEGE DES BONS-ENFANTS
OU SEMINAIRE SAINT-FIRMIN, A PARIS I

En 1628, le 15 septembre,M. Vincent, dcrivant de Beauvais A1'un des compagnons de ses travaux apostoliques, lui
adressait ainsi sa lettre : € A Monsieur Ducoudray, ecclsiastique au college des Bons-Enfants, joignant la porte
Saint-Victor, A Paris. , Et, en 1793, un ecrivain contemporain de la Revolution francaise racontant les tragiques
ivenements des 2 et 3 septembre de 1'annie pr6cidente en
designait le thditre & Paris : avec l'rglise des Carmes, rue
de Vaugirard, c'etait a la maison de Saint-Firmin appelke
pr6c6demment maison des Bons-Enfants, a rue SaintVictor i. (Barruel, Histoiredu Clergi pendant la Revolutionfranqaise, in-8, Londres, 1793, p. 345). - C'est 'histoire de cette maison, dite des Bons-Enfants, berceau de la
Congregation de la Mission, que nous voudrions rdsumer,
entre ces deux dates historiques, celle ou M. Vincent y
entra, avant de posseder Saint-Lazare, et celle oi sa famille
religieuse dut en partir, a 1'Npoque de la grande Rdvolution
du dix-huitieme siecle.
En 1707, le college des Bons-Enfants fut d6finitivement.
et officiellement transformi en seminaire, par ordonnance
du cardinal de Noailleset prit le nom de Saint-Firmin. Par
lettres patentes de janvier 1714, enregistries an Parlement
le 15 mars suivant, Louis XIV confirma l'acte d'etablissementdes pretresde la Mission pour la direction de ce seminaire.
i. Nous avons donn6 prc6demment une notice historique sur la
maison de Saint-Lazare (Annal., igo5, p. 441). Nous nous proposons,
apres la pr6sente notice sur le collge des Bons-Entants, d'en publier uue sur la maison-mere actuelle, rue de Sevres, 95.

LE COLLEGE DES BONS-ENPANTS

avec le quartier le Bourg Saint-Victor au xiv' sicle. (D'apres le plan
d'Albert-Lenoir, annex ia l'ouvrage Parissous Philippe le Bel, par Gdraud.)
- Comme ligne de repere, nous avons ajoute le boulevard actuel de
Saint-Germain.
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Oil etait situde la maison des Bons-Enfants ? - Notons
qu'il y avait deux colleges poptant ce nom : l'un du c6tdde
la rive gauche de la Seine, dans le quartier des Ecoles, c'est
le college des Bons-Enfants qui nous intiresse, et qui s'appelait college des Bons-Enfants-Saint-Victor, parce qu'il
se trouvait non loin de l'abbaye de Saint-Victor, a l'endroit
ot se croisent les rues actuelles du cardinal Lemoine et des
Ecoles, au numero z de cette derniere rue. Un autre se
trouvait sur la rive droite du fleuve et s'appelait college des
Bons-Enfants-Saint-Honord parce qu'il 6tait pros de l'6glise
colligiale Saint-Honor6 ; il itait hors du quartier des icoles. C'est de ce dernier college que tirait son nom une rue
qui existe encore pres du Palais-Royal et qui a conservd
son ancienne dinomination de rue des Bons-Enfants. Ces
indications ainsi que plusieurs des renseignements topographiques qui suivront sont tirees d'un ouvrage rdcent fort
bien documente : Jean Pluyette et ses fondations, par
Charles Pluyette. (In-8, Paris, Champion, 19oo.) Jean
Pluyette avait etd, au quinzieme siecle, recteur de I'Universite de Paris et avait fait, en faveur du college des BonsEnfants-Saint-Victor, des fondations de bourses, qui furent
ensuite transportees au lycie Louis-le-Grand. a C'est,
rapporte cet ouvrage (p. 29), dans le voisinage, dans le
rayonnement de ce grand centre intellectuel, I'abbaye de
Saint-Victor, qu'avait dtC fonde, rue Saint-Victor, le college
des Bons-Enfants. Mais il n'existait aucun lien particulier
entre la maison de Saint-Victor, qui 6tait une sorte d'ecole
normale de professeurs et de savants, et le college des
Bons-Enfants, fondation privde, qui avait pour objet de
procurer i quelques boursiers et accessoirement a des icoliers externes les premiers elements de I'instruction et de les
initier meme a la grammaire, au rudiment et a la thdologie
pour leur permettre de conquerir les 'grades de bachelier
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et de maitre 6s arts. v 11 se trouvait dans ce qu'on appelle
le quartier des &.colesqui comprend et qui entoure la montagne Sainte-Genevieve.
a Le college des Bons-Enfants Itait situd tout prbs de la
porte Saint-Victor, a l'intirieur de la citi, au pied des grands
remparts eleves par Philippe-Auguste. II occupait une
superficie de4 ooo metres environ, en cours,jardins, priaux,
bitiments et chapelle. 11 se composait de deux constructions
principales placees en iquerre a I'angle de la rue SaintVictor et du chemin longeantle mur d'enceinte., (Loco cit.)

On sait qu'apr6s la mission donnie par Vincent de Paul
A Folleville, la comtesse de Joigny avait resolu de faire une
fondation pour des pretres qui evangiliseraient le peuple.
a Il y avait plus de sept ans, dcrit Collet (Vie, I, p. i 2) que
Vincent de Paul cherchait quelqu'un qui voulut accepter
cette fondation, lorsque la comtesse pensa serieusement a
la faire tomber sur son directeur. Elle fit r6flexion, que,
comme ii y avait presque tous les ans un nombre de docteurs,
et de vertueux ecclisiastiques, qui se joignaient a lui pour
travailler dans les campagnes, on pourrait en former une
espece de communauti perpituelle, pourvu qu'on leur procurat une maison oi ils pussent se retirer et vivre ensemble. Elle s'en ouvrit au comte de Joigny, qui, bien loin de
s'opposer aux pieuses intentions de son epouse, voulut y
concourir et se rendre avec elle fondateur du nouvel Institut. L'agriment de Mgr 'archev4que de Paris etait necessaire ; mais il n'6tait pas difficile a obtenir. Ce prlat, qui
6tait frere du g6neral des galeres, se fit un devoir de donner
les mains a un ~eablissement, qu'il jugea bien devoir 6tre
tres avantageux a son diocese. II ne se borna pas A une
simple approbation ; et ne pouvant alors rien faire de mieux,
il donna a Vincent de Paul la principaliti d'un vieux collge, fond6 vers le milieu du treizieme siecle, sous le nom

-

499 -

des Bons-Enfants. Ce college, a qui saint Louis 1gua par
son testament 60 livres de rente, aujourd'hui riduites a
17, ecrivait Collet an dix-huitieme siecle, avait pour tout
bien une chapelle extremement pauvre, quelques appartements en mauvais itat, et dans le voisinage, un nombre de
maisons qui tombaient en ruine.Tel fut le berceau oi Dieu
voulut faire naitre la Congregation de la Mission.
t Ce fut le premier jour de mars 1624 que Vincent fut
nomm6 principal de ce collge ; et, le 6 du mdme mois,
Antoine Portail, un de ses premiers compagnons, en prit
possession en son nom. Le 17 avril de l'annde suivamte
(1625), le gdneral des gal6res et la comtesse de Joigny, son
epouse, passerent le contrat de fondation, qui fut conqu en
des termes bien dignes de leur pidte.
u Ce fut done en I'annee 1625 que Vincent de Paul se
retira au collge des Bons-Enfants. I1 y fut suivi par
M. Antoine Portail, pretre du diocese d'Arles, qui, depuis
pres de quinze ans, 6tait son disciple diclar..(Collet, ibid.,
p. i9.)
a Commeil etait impossible que nos deux pretres soutinssent longtemps la fatigue des missions et qu'ils pussent
contenter la divotion des peuples, ils en prierent un troisieme de se joindre t eux, au moins pour un temps; c'est-adire, jusqu'a ce que la Providence leur eit envoyd quelqu'un, qui vouldt embrasser pour toujours leur Institut.
IUs aliaient tous trois de village en village, catechiser,
exhorter, confesser, et faire les autres exercices de la mission. Ils portaient assez souvent eux-mbmesleur petit dquipage comme les premiers ap6tres; et parce qu'ils n'avaient
pas le moyen d'entretenir des serviteurs, qui gardassent le
college pendant leur absence, ils en laissaient les clefs A
quelques-uns des voisins.
c Mgr I'archeveque de Paris, qui se faisait un vrai plaisir
de donner a Vincent de Paul des marques de son estime,
confirma son Institut Ie 24 avril de I'annie suivante; et il
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I'approuva authentiquement sous les clauses et conditions
port6es par le contrat de fondation. Quelques mois apres,
M. Frangois du Coudrai et Jean de la Salle, tous deux
originaires de Picardie, vinrent s'offrir an serviteur de
Dieu, pour vivre et pour travailler sons sa conduite. II
requt avec bien de la joie ces deux excellents pritres; et
pour s'engager envers eux, comme ils s'engageaient envers
lui, il se les associa par un acte passe le 4 septembre, par
devant deux notaires du Chatelet, en cette maison des BonsEnfants 1.
( Louis XIII,A qui M.le gendral des galeres rendit compte
de ces heureux commencements, confirma le contrat de
fondation. II autorisa par ses lettres patentes du mois de
mai 1627 1'Association des pretres de la Mission. (Collet, ibid., p. 129.) - Tels furent, an coll ge des Bons-Enfants, les debuts de la nouvelie communaut6.
C'est aussi au college des Bons-Enfants que commencerent a Paris les retraites des ordinands. a L'archeveque, touchi de voir les jeuhes eccl6siastiques de la capitale manquer
d'un secours qu'on savait bien procurer a ceux des provinces, risolut de commencer a Paris ce qui, grace a Vincent de Paul, avait dte si heureusement executi a Beauvais.
II1ordonna done, par un mandement du 21 fevrier i631,
que ceux qui seraient admis pour recevoir les ordres dans
son diocese, seraient obliges defaire une retraite de dix
jours, pour s'y preparer. Le college des Bons-Enfants, oh
notre saint passa le temps qu'il ne donnait pas aux missions, fut choisi pour le lieu de cette retraite; et on y requt
les ordinands des le cardme de la mime annie., (Collet,
ibid., p. 135.)
A l'ombre de cette maison des Bons-Enfants,'surgit aussi
une autre grande oeuvre, celle des Filles de la Chariti.
< Vincent de Paul avait etabli, comme on le sait, les conI. Le fac-simild de ce contrat a etd publid en tete du tome I des
Notices sur les pretres de la Mission, Ir serie, 1881.
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friries de la Charite partout oi il avait pu : comme ses
occupations ne lui permirent pas longtemps de continuer i
visiter les lieux oi il les avait etablies, et que les pretres
accables sous le poids d'une infiniti d'autres travaux, ne
pouvaient s'y transporter que tres rarement, il dtait a craindre que le premier zele dune association si utile ne se
ralentit pen A peu; Vincent souhaitait done avec ardeur
que la Providence suscitAt quelque personne charitable,
qui fat propre a parcourir les campagnes, a encourager les
personnes dont ces confriries itaient composies, a les soutenir dans les contradictions qu'elles avaient A essuyer, A
les styler au service des malades, a entretenir ou A faire
renaitre parmi elles l'esprit de misdricorde, qui avait itd le
principe de leur charitable liaison. Dieu ne tarda pas A
calmer l'inquietude de son serviteur. A peine 6tait-il entr6
au coll&ge des Bons-Enfants, que I'illustre Mile LeGras,
devenueveuve, quittant son domicile de la paroisse SaintSauveur, prit, sans le connaitre, une maison qui
n'etait pas eloignee de la sienne. Elle vint habiter sur la
paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet, pres des Bons-Enfants, et se mit sons la direction du saint pretre. Dieu fit
bient6t connaitre que c'etait lui qui avait menage toute
cette affaire, et qu'il voulait se servir de ces deux grands
coeurs, pour ranimer la chariti des fideles, et pour donner
a son Eglise une nouvelle compagnie de vierges uniquementappliqueesaux oeuvresde misericorde. b (Collet, ibid.,
p. 154.) Des paroisses qu'il 6vangelisait, Vincent de Paul
envoyait a la jeune veuve des filles de bonne volont6 pour
qu'elle les formit; il fallut mime qu'elle agrandit sa demeure, et c'est a c6ti des Bons-Enfants, dans la petite mai
son a deut fendtres et a deux 6tages qui porte aujourd'hui
le n43 de la rue du Cardinal-Lemoine que naquit, on peut
le dire, la communautd des Filles de la Charite, comme a la
maison voisine, aux Bons-Enfants, se formait la communautd des pretres de la Mission.
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L'un et 1'autre berceauxfurent transfiris quelques ann6es
apres an quartier Saint-Laurent : c'est lorsque, en 1632,
Vincent de Paul, grace au don qui lui fut fait de la vaste
maison de Saint-Lazare, quitta celle des Bons-Enfants
devenue trop restreinte. Mais qu'allait devenir celle-ci ?

Le voici. Vincent de Paul, emmenant des Bons-Enfants
sa communauti i Saint-Lazare, fit de 1'ancien college in
seminaire. Abelly, son biographe, le raconte ainsi (liv. I,
chap. xxxi) :
, Nous avons vu precidemment le zgle de M. Vincent et
les soins qu'il a pris pour faire revivre le premier esprit
eccl6siastique dans le clerge; c'est pour cela qu'il s'employa a procurer les exercices des ordinands, les conferences, et les retraites des personnes eccl6siastiques. Or, comme ces moyens, quoique tres excellents et tres propres, ne
produisaient pas encore tout le fruit que sa charit6 souhaitait, il jugea qu'il fallait porter le remede jusque dans la
premiere source de la cl6ricature; c'est-A-dire preparer et
disposer de longue main les enfantsqui timoignaientavoir
quelque inclination et vocation pour cet itat, par le moyen
des s6minaires, selon rintention du saint concile de
Trente.
u C'est la raison pour laquelle, apres qu'il se fut retird
en la maison de Saint-Lazare, il destina le college des
Bons-Enfants pour servir de siminaire, dans lequel on
eleverait de jeunes clercs aux lettres et aux bonnes moeurs
pour les rendre capables et dignes de I'etat auquel ils aspiraient. Et comme son humilite ne lui permettait pas de
s'ingirer de lui-meme en cette sainte entreprise, la divine
Providence qui I'avait fait connaitre i M. le cardinal de
Richelieu, lequel t6moignait atre fort aise de le voir de
temps en temps et meme de le consulter quelquefois sur
les moyens de procurer la gloire de Dieu dans le clerge, lui
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donna occasion de declarer un jour i ce bon seigneur les
sentiments qu'il avait sur ce sujet. II lui dit done qu'apres
les exercices des ordinands et l'usage des conferences spirituelles entre les eccl6siastiques, qui se pratiquaient deja en
plusieurs lieux, il semblait qu'il ne restait plus rien a desirer, sinon rFtablissement des siminaires dans les dioceses;
que faute de cela on voyait fort pen de pretres qui eussent
les qualitis ndcessaires pour servir et edifier 1'Eglise: et au
contraire qu'il y en avait grand nombre de vicieux, d'ignorantsetde scandaleux qui servaient de pierre d'achoppement
aux peuples.
c M. le cardinal Payant dcoute avec satisfaction timoigna
qu'il godtait fort cette proposition, et lexhorta efficacement
d'entreprendre lui-meme un tel s6minaire. Et pour lui
donner les moyens de le commencer, il lui envoya mille
6cus qui furent employes i rentretien des premiers ecclesiastiques que M. Vincent regut au college des Bons-Enfants, au mois de fevrier de I'annee z642. C'est ainsi que
le seminaire des Bons-Enfants commenca sous la sage
conduite de M. Vincent, avec la permission et Pagr6ment
de feu M. l'archeveque de Paris.
SQuelques ann6es apres l'etablissement de ce nouveau
seminaire au college des Bons-Enfants, le nombre des
ecclesiastiques s'y 6tant beaucoup accru, et le logement,
qui est assez resserre, ne pouvant contenir tant de personnes sans incommodit6, M. Vincent en retira les jeunes
clercs qui 6tudiaient aux humanitis. II les transfera dans
une maison qui est au bout de l'enclos de Saint-Lazare
hors les faubourgs, qu'il nomma le s6minaire de SaintCharles, oi les pr4tres de sa congregation ont continue
d'instruire aux humanit6s et d'elever a la vertu les jeunes
enfants qui timoignent avoir quelque inclination d'embrasser 1'6tat eccl6siastique. >
On possede, de M. d'Horgny, un rapport adresse a Vincent sur les oeuvres et tout le bien qui s'accomplissaient au

-

504 -

siminaire des Bons-Enfants. (Maynard, t. I, 1. IV, ch. v.)
Son historien continue ainsi : < Parmi la multitude d'eccl6siastiques quel'amour de l'6tude, l'ambition, les affaires,
la curiosit6, la licence quelquefois, attiraient i Paris, Vincent en savait beaucoup que la midiocriti de leur fortune
forgait a se loger dans des cabarets, au grand peril de leur
vertu ou de leur dignite. Pour vivre, ils allaient d'dglise
en dglise mendier des ritributions de messes, et c6~lbraient
sans preparation, sans respect, et meme sans connaissance
des ceremonies. Quelques-uns demandaient publiquement
l'aum6ne, fatiguaient la charit6 et avilissaient le sacerdoce.
t Vincent les retira dans la partie du college laissde libre
par la translation des jeunes clercs an s6minaire SaintCharles. II en requt ainsi jusqu'a quarante A la fois; et en
attendant qu'ils fussent en dtat de servir dans les paroisses
ou de recevoir des emplois de leurs &v6ques, il se chargea
de leur entrerien, se contentant, pour prix de leur nourriture, de l'honoraire bien insuffisant de leurs messes, dont
encore il leur abandonnait le plus souvent une partie. Et
pour qu'ils ne fussent plus obliges de courir ind6cemment
les dglises, il s'entendit avec le chapitre de Notre-Dame,
qui leur offrit la cath6drale et leur fixa des heures.
v Le seminaire des Bons-Eafants dura ainsi jusqu'i la
fin du siecle, quoiqu'il n'eit aucune lettre d'6tablissement
en la forme ordinaire, ni, par consequent, une entiere stabilit6. Mais en 1707, le cardinal de Noailles, archev6que
de Paris, consid6rant le bien qu'il avait fait h son diocese
depuis plus de soixante ans, lui donna ce qui lui manquait.
Par un acte du 19 mai, il etablit les prdtres de la Mission
directeurs perpetuels d'un des siminaires du diocese de
Paris, tant au spirituel qu'au temporel, et leur permit de
rester pris la porte Saint-Victor, ou en tout autre lieu qu'ils
jugeraient convenable ou qu'il leur d6signerait, AIa condition qu'ils fourniraient autant de missionnaires, tant pre-
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tres que freres, qu'il serait besoin, qu'ils dependraient de
I'archeveque pour la conduite du seminaire, l'administration des sacreadents et tout ce qui regarde Passistance spirituelleduprochain et la discipline du diocese, demeurant,
du reste, soumis i leur seul Superieur general pour la conduite intdrieure de la congregation. Pour donner A cet acte
une valeur civile et n'etre pas troubles dans leur possession,
les missionnaires solliciterent des lettres patentes du roi,
qui leur furent delivrees en 1714.
Le collige requt alors le nom plus eccldsiastique de SaintFirmin, a cause du titulaire de la chapelle. I1 avait e•e
reconnu comme s6minaire du diocese de Paris. Cependant,
i cause des conditions assez pricaires du titre de propriet6,
on ne faisait point de reparations au vieux college, et ce ne
fut que lorsque la communaute en eut l'entiere possession
qu'elle songea, non pas A le reparer, il etait en trop mauvais eiat, mais a le rebAtir. (Circ. des Supdr. gindraux,
t. II, pag. 98.)
a Le nouvel itablissement devait prendre le nom de siminaire de Saint-Vincent-de-Paul 1. On devait construire
une chapelle dedice a ce saint et des bitiments assez vastes
pour recevoir des el6ves en philosophie et en theologie,
i venant de tout le royaume et mEme de toutes les parties
de l'Europe a, qui frequenteraient les cours de la Sorbonne.
Un premier et chaleureuxappel fut adresse &toute la Compagnie en 1774, par M. Jacquier, Sup6rieur g6enral. L'annee d'aprbs, le Superieur revenait sur le m6me sujet: a Je
ne puis me dispenser de vous recommander la bonne
oeuvre entreprise dans notre derniere assemblee generale,
en faveur de notre premier etablissement, pour la gloire
de saint Vincent notre instituteur, I'honneur de notre
Congregation et 1'uiilit6 du clergi. Je vous conjure done
t. a Piacait omnibus, ut non rantum recens erecta capella, sed et
ipsum seminarium Vincentii nomine honorentur. s (C;rc. des sup.
generaux, t. 1II,pag. 9p; ann. 1774).
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tous de faire les plus grands efforts pour nous mettre a portee de commencer le plus t6t possible l'execution de ce projet, si digne du zele de tout bon missionnaire. * Enfin, le
mime Superieur general pouvait dire au 1 r janvier 1781:
c L'aile du sminaire deSaint-Vincent-de-Paul est habitde.
Tous les fonds qui nous ont it6 fournis etant epuisis et au
dela, nous n'avons pris encore aucun plan pour la chapelle: c'est la partie principale pour laquelle tout bon missionnaire doit prendre le plus d'intmr&t. Nous espirons de
votre devotion et de votre zle que vous nous mettrez en
itat d'y faire travailler d6s que les circonstances nous le
permettront. Chaque annie, le v6nere Superieur rappelait
la belle entreprise au zele de ses confreres. a Le s6minaire
de Saint-Vincent-de-Paul, disait-il, a autant de seminaristes
qu'il peut en contenir. La chapelle reste a faire. Nous sollicitons encore avec confiance votre g6nerosilt, dont vous
nous avez deja donna tant de preuves, pour nous aider a
consommer le grand ouvrage que nous avons entrepris
C'est ce qu'il rep6tait encore en 1786. Le digne
(1782).
Superieur g6neral mourait le 6 novembre 1787, laissant
inachevie une oeuvre que la Revolution ne tarderait pas a
empecher de poursuivre. Elle allait mime devenir bient6t
le the•tre d'un des plus sanglants episodes de la Terrcur.
c Le comit6 de la section du Luxembourg, qui tenait ses
reunions au seminaire de Saint-Sulpice, fit enfermer dans
l'Nglise des Carmes (70, rue de Vaugirard) les pretres arretes
sur la paroisse. La section du Jardin-des-Plantes, section
des Sans-Culottes, qui s'assemblait dans l'eglise de SaintNicolas-du-Chardonnet, fit la motion d'arreter les pretres
du quartier, le dimanche 03 aoQt 1792. On choisit pour
prison le seminaire Saint-Firmin.
SDix-huit ecclisiastiques, lazaristes ou pretres, prives
de leur place a cause du refus du serment, y etaient d6ja.
II leur fut d6fendu de sortir. Tout le clerg6 de Saint-Nicolas-du-Chardonnet: professeurs, directeurs et eI.ves, les
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pretres de la maison des Nouveaux-Convertis, le cur6 de
Saint-Etienne-du-Mont, le curi de Saint-Nicolas, etc.,
etc., furent conduits A la nouvelle prison. On les logea
dans les chambres du bitiment neuf. Le procureur de la
maison, M. Boullangier, conserva une libertd relative et
s'occupa avec le concours des fideles de la paroisse de
nourrir tous ces malheur2ux.
( Le massacre des prisonniers du s6minaire Saint-Firmin commenca le 3 septembre 1792, i 5 heures et demie
do matin.
SII n'y eut pas l'ombre d'une formalit6 judiciaire. Les
bandits frapperent i coups de sabre et de baionnettes, jetant les blesses et les mortspar les fenatres dansles jardins,
o& des femmes achevaient ceux qui respiraient encore.
a Le nombre des victimes s'dleva a soixante-seize. Quelques prisonniers cependant s'dchapperent; ainsi Lhomond,
le cdilbre grammairien, et Hauy, le physicien. Mais
M. Francois, lazariste, le Superieur de l'etablissement, fut
massacre. r (Petites Annales de Saint-Vincent de-Paul,
n'dejuin

1902.)

On est amend a se demander ici ce qu'il est advenu,
depuis la Revolution, de l'ancienne maison des BonsEnfants ou s6minaire Saint-Firmin. Voici ce qu'expose le
plus recent historien, Pluyette (loco cit., p. io8): a La
Congregation de la Mission n'avait pas tarde a etre expulsee. Les batiments avaient det confisques comme biens
nationaux.
r En 1'an IV, le Domaine avait mis en vente 1'ancienne
chapelle du college que les lazaristes avaient agrandie et
ornde de nombreuses oeuvres d'art. Elle fut adjugee, pour
le prix des matdriaux, I un entrepreneur nomme Mignon
qui se trouva acquerir, a peu pres sans bourse ddlier,
9 ares 83 metres de terrain qu'occupait la chapelle avec ses
dipendances.
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A Aux termes d'une delimitation faite en vertu d'une
decision de l'administration centrale du d6partement de
la Seine, la partie des batiments, cours et jardin de l'ancien collbge, non comprise dans I'adjudication de 'an IV,
representait une superficie de 2 228 metres carres. C'est
de ces a terrains et bitiments non encore alidnes, d6pendant du ci-devant college des Bons-Enfants i, que le Prytande militaire fut, en l'an VII, d6finitivement envoy6 en
possession.
a L'opdration fut consommie, 'annee suivante, par un
decret imperial du 5 mars x8o6, qui transferait purement
et simplement a la caisse d'amortissement tous les biens et
rentes composant la dotation du Prytanee. L'administration
du Prytanee recevait, en ichange, une rente perpetuelle de
400oo ooo francs, en 5 p. too consolide, avec jouissance du
i"e janvier 1806.

S(En 18o8, l'administration des Domaines faisait vendre
les batiments, cour et jardin du ci-devant college des
Bons-Enfants. L'adjudication en eut lieu, le 29 avril, au
profit d'un sieur Huin, qui resta acqudreur du tout pour le
prix de 64 500 francs. Les bitiments 6taient loubs alors
3 3oo francs; la superficie totale des terrains s'elevait A
2 228 metres. Le terrain seul aurait aujourd'hui une valeur
ddpassant 400 ooofrancs. Ainsifinit cet antique college parisien. Vendu comme bien national, il requt une affectation
industrielle: l'acqudreur yinstalla une filature de coton.
< Rachete en I8 8, il devint le siege de l'Institution des
Jeunes Aveugles jusqu'au moment oil elle fut transfdree
au boulevard Montparnasse. L'ancien college des BonsEnfants, remis en vente et achete par des particuliers, fut
alors ddfinitivement demoli. Comme presque tous les monuments du vieux Paris, ii disparut faisant place a des maisons de rapport. ((Loco cit., page i 18.)
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A toute famille, le souvenir de sonberc eau reste naturellement cher. Ainsi en est-il, pour nous, de la maison des
Bons-Enfants, berceau de notre famille religieuse : elle
fut sanctifiie d'abord par la presence et les vertus de saint
Vincent de Paul qui vit s'y grouper autour de lui les premiers pretres de la Congregation de la Mission; elle fut
honoree ensuite par les travaux des disciples du saint,
quand le college devint un s6minaire sous le nom de SaintFirmin ; enfin, cette maison partage avec celle des Carmes
l'honneur d'avoir, durant la Revolution, donn6 des martyrs a I'Eglise. - C'est dans ces pieux souvenirs de vertus
apostoliques et dans cette aureole du martyre que se conserve parmi nous le nom du college des Bons-Enfants. A.M.

AUTRICHE-HONGRIE
Lettre de M. Joseph BATHORA, prdtre de la Mission,
J M. FIAT, Superieurgendral.
Piliscsaba, juin 19o6.

Je vous ai 6crit de chez Mgr Augustin Fischer-Colbrie,
6evque de Cassovie (ou Cassow, Hongrie). Deux fois le
prelat a daigna honorer de sa visite les missions que nous
donnions et nous allons en commencer encore une autre
dans son diocese.
Dieu benit abondamment I'oeuvre des missions en Hongrie. Dans presque toutes celles que nous avons donnees,
dans les dernikres en particulier, le peuple accourait de
douze on quinze villages environnans. Des paroisses
viennent en procession, leur cur6 en tete, entendre les sermons de mission et se confesser. 11 n'est pas rare que le
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coeur du missionnaire se sente d6sold en voyant ce peuple,
en un sens, sans pasteur : dans chacune des missions, en
effet, il reste un bon nombre de fideles qui attendent, et qui
ne peuvent s'approcher du tribunal de la p6nitence, a
cause du manque de missionnaires on plut6t de confesseurs.
Dans favant-dernitre mission, une femme malade qui
avait assisti a une mission prceidenteest venue, portie sur
une charrette, amenant avec elle son cercueil: elle voulait
a tout prix profiter de la mission. Et, de fait, le troisieme
jour de la mission on a celkbr6 ses fundrailles. A la meme
mission, lors de la c6remonie de la ben6diction des enfants,
sur un seul.char arriverent vingt-neuf enfants amenes d'une
commune voisine. Bien des fois nous voyons des hommes
pleurer de ce qu'ils sont obligds de s'en retourner sans pouvoir se confesser, n'6tant pas de la paroisse, et etant obliges de laisser passer ceux qui somn de la paroisse oiu se
donne la mission.
Grace a Dieu, nos confreres de Piliscsaba sont pleins de
zile; ils se dppensent pour les missions plus que leurs
forces ne semblent le permettre.
Dans notre maison de Piliscsaba des pretres et des laiques viennent faire les exercices de la retraite. Une nouvelle
ceuvre se pr6sente aussi: c'est le soin spirituel de la maison des Filles de la Charitd.
Joseph BATHORA.

POLOGNE
Lettre de M. Franqois BLOCK, pr4tre de la Mission,
A M. A. FAT, Superieur general.
LUopol, ix juin 90o6.

Dans une partie de l'empire russe appartenant autrefois
au royaume de Pologne, t 25o kilometres environ A 1'est
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de Leopol, aux alentours de la ville de Radziwilow, rdsident un grand nombre de gens originaires de la Bohdme
(Tcheques), environ cinquante mille;imigrant de leur patrie, il y a environ une trentaine d'annies, ils trouverent a
s'itablir ici. Persicutes parlegouvernement russe, ils durent,
ou professer la religion schismatique, ou abandonner leurs
demeures et s'en retourner dans leur pays. Beaucoup d'entre eux se deciderent pour le schisme, auquel pen s'attacherent en realite. Lorsque, en ces derniers temps (1906)
fut accordde dans I'empire russe la liberti de choisir sa religion, beaucoup de ces Bohemiens exprimerent instamment
le disir de rentrer dans le sein de la sainte Eglise notre
Mere. Grace a l'int :rvention de M. le comte Karwinski,
qui posside ses propridtes dans ce pays, M. Joseph B6ran,
notre confrere, habitant Vienne et parlant bien le bohdmien, leur precha la parole de Dieu huit jours durant, aux
fRles de la Pentec6te, dans ce pays et dans l'glise paroissiale du rit latin, oil beaucoup de Boh6miens s'etaient
rdunis. M. Beran nous raconia que les auditeurs et le prddicateur avaient pleur ensemble. En sa presence, un grand
nombre vinrent demander leur pardon au cure. M. Karwinski m'6crivit: Je vous remercie de votre recours a
M. le Supdrieur de Vienne. M. Beran a fait un grand bien
ici. Apres son depart, un grand nombre de Bohemiens ont
declard vouloir rentrer dans le giron de la sainte Eglise
notre Mere.
Frangois BLOCK.

ROUMANIE
Lettre de la seur Pucci, Fille de la Charitd,
a la tris honorde Mere KIEFFER.
Bucarest, Calea Grivita, 254; 8 juillet 19o6.

Vous ne vous etes pas contentee de m'ecrire avec tout
votre cceur, vous avez encore voulu ajouter des marques de
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votre g6nerosit6, je vous remercie beaucoup de votre delicate attention. Je ne puis me plaindre de rien, au contraire,
comme je vous le dirai tout A I'heure, vous ne sauriez
croire de quelle bontd nous sommes entourees.
Voici quelques d6tails qui vous int&resseront sans doute.
Ma premiere lettre vous disait I'accueil si bienveillant qui
nous avait etC fait; nous continuons A etre l'objet de la
plus grande sympathie. Les bonnes soeurs de Sion continuent a etre nos meilleurs amies et notre Providence. J'aime
A vous donner quelques petits ditails A leur sujet, car
jamais nous ne pourrons assez apprecier leur bontd et leur
generosite. - Mon premier souci a dti de preparer une
demeure au divin Maitre, un oratoire. Mgr rarcheveque consentit de suite, et me dit: c Aussit6t que vous
serez prite, je me ferai un plaisir de vous accorder cette
grace, et je viendrai moi-meme vous dire la messe. S Nous
nous mimesdonc Al'ceuvre pour faire de la meilleure piece
de notre modeste habitation, un oratoire. Un autel nous
fut envoye par Mgr Baud, cur6 de la cathddrale, et
presque tout le reste a 6td fourni par les chores sceurs de
Sion et la princesse Ghika, cousine du prince Vladimir.
La Mere sup6rieure voulut elle-meme confectionner et
broder le premier ornement, c'est elle qui m'a fourni tous
les autres ainsi que chandeliers, nappes, etc... Lorsque tout
fut pret, Mgr I'archeveque chargea Mgr Baud de venir
celdbrer la premiere messe : a Cela lui revient, me dit-il.
Je m'etais mise en relations des le debut avec la Mere
superieure d'une autre communaut6 religieuse, qui existe A
Bucarest depuis longtemps, l'institution de Sainte-Marie.
Ces sours s'occupent, elles aussi, exclusivement de l'enseignement. Cette bonne Mere etait venue me trouver et
m'avait fait cadeau de 200 francs pour notre pharmacie,
heureuse de contribuer A une oeuvre si utile dans un pays
ot tout manque du c6te des oeuvres de charite. Je I'avais
invitee avec la superieure de Sion a assister a la premiere

-

513 -

messe. La veille de ce beau jour, a sept heures du soir, je
requs de sa part de magnifiques cadeaux pour la chapelle.
Nous nous empressames de nous servir de tout ce qui
pouvait rehausser la ceremonie du lendemain. Les deux
superieures ne manquerent pas d'assister au saint sacrifice;
les seurs de Sion voulurent aussi contribuer avec leur
chant a rendre cette f6te encore plus touchante. Le bon
prince Ghika etait aux anges; il communia avec nous
avec saferveur accoutum6e.
Le lendemain eut lieu l'inauguration de notre pharmacie
et de notre dispensaire. Plusieurs dames bienfaitrices se
trouv&rent presentes, tout heureuses de nous aider a soigner les pauvres. Depuis ce jour, les malades affluent; deux
fois par semaine, M. le docteur Pavolesco, qui a fait ses
etudes a Paris et qui est tres favorable a notre oeuvre,
vient pour les consultations des malades; ces dames, la
princesse Ghika a la tite, continuent a nous donner leur
concours, et, d'une maniere effective, elles aident A panser
les plaies et a donner les remedes. Chaque jour le nombre
des malades augmente, et deja le local est trop restreint ;
mais les projets d'agrandissement ne manquent pas, et
nous esperons les rialiser bient6t.
Ma seur Soppi fait fureur en arrachant les dents. L'autre jour un marchand de fruits se presente. Tout heureux
de la bonne r6ussite d'une premiere operation, il desire la
faire suivre d'une seconde, apres quoi il demande de combien il est debiteur. La soeur lui repond qu'elle travaille
Pentru Domine deu, c'est-a-dire pour le bon Dieu. II n'en
revenait pas et partit tout radieux.
Je m'occupe en ce moment d'organiser l'association
des Dames de Charitd et j'espere qu'elle sera florissante.
Nous allons faire beaucoup de visites aux pauvres et c'est
toujours la bonne princesse Ghika qui nous conduit partout.
Le jour de Saint-Pierre et Saint-Paul, Mgr l'arche-

-

514-

vique vint nous dire la sainte messe, et cc matin m6me
il nous a accordi encore cette faveur. II est d'une tres
grande bonti pour nous; chaque tois qu'il nous rencontre, ii nous adresse la parole, et il nous exprime toute la
satisfaction qu'il eprouve de nous avoir dans cette vile; ii
se plait a faire des projets pour I'avenir.
Une dame nous a fait cadeau d'une vache ; lorsque
Monseigneur vint nous visiter, it voulut la voir et comme
je lui avais dit que j'avais etd effrayde de son appitit, car
elle avait deja devore route I'herbe de notre terrain, quelques jours apres, ii m'envoya tout le foin qu'on avait fauche
autour de son palais, ce qui m'a fait une bonne provision;
et, ce matin, ii m'a demandi si la vache se portait bien. II
nous a fait aussi cadeau d'un magnifique chien de garde
qui nous est tres utile, car nous avons un vaste terrain

contigu a la maison.
Je m'aperCois que j'abuse de votre bondt, mais je suis
heureuse de vous donner ces details, qui vous feront connaitre combien la Providence est bonne pour nous.
Je vous suis bien reconnaissante des prieres que vous
faites pour moi; en effet, ii m'a fallu du courage et il m'en
faut encore pour commencer encore une nouvelle oeuvre;
mais Notre-Seigneur est vraiment bon pour moi ! Et puis
ne dois-je pas m'estimer heureuse et m6me fiere de ce qu'il
a bien voulu se servir de moi pour ouvrir la porte a la
chbre famille de saint Vincent dans cette contree oii, jusqu'a
prdsent, les oeuvres de la cbarit6 catholique &taient inconnues ?
Mes chires compagnes s'unissent a moi pour vous exprimer toute leur reconnaissance et vous offrent leurs respects.
Soeur Pucci.

ASIE
CHINE
PEKIN
Du 5 mai 906 au 17 mai, s'est tenu i PWkin le 4 e synode
provincial de la rigion du nord de la Chine. C'est en 'annde 19oo que ce synode devait d'abord se celebrer: les terribles ivenements de la guerre des Boxeurs le firent ajourner.
Pour ce synode, se trouverent rdunis a Pekin les vicaires
apostoliques suivants: Mgr Jarlin, lazariste, vicaire apostolique de Pekin et du Tche-li septentrional; Mgr Bruguiere, lazariste, vicaire apostolique, du Tch-li occidental;
Mgr Abels, des missionnaires de Sheut, vicaire apostolique de la Mongolie orientale; Mgr Van Aaertselaer, des
missionnaires de Scheut, vicaire apostolique de la Mongolie centrale ; Mgr Geurts, lazariste, vicaire apostolique du
Tchi-li oriental; Mgr Choulet, des Missions itrangeres, vicaire apostolique de la Mandchourie meridionale; Mgr Maquet, jesuite, vicaire apostolique du Tche-li sud-est;
Mgr Bermyn, des missionnaires de Scheut, vicaire apostolique de la Mongolie sud-ouest; Mgr Menicatti, des Missions 6trangeres de Milan, vicaire apostolique du Honan
septentrional.
Mgr Jarlin pr6sidait le synode.
Le sujet principal, ou pour parler plus exactement, le
sujet unique des resolutions synodalesa te l'enseignement.
Les prilats ont recherchi les developpements que devront
donner a leur enseignement les Missionnaires, et les moyens
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de coordonner avec le mouvement intense, crd6 par le
gouvernement chinois, surtout depuis les ricents 6venements japonais, vers I'etude des langues et des sciences d'Europe et vers la civilisation europeenne.

REGLEMENT DE L'AFFAIRE DE NAN-TCHANG (KIANG-Sl)

Le reglement de cette affaire que nous avions annonci
est aujourd'hui termind; les conditions que nous avions
indiquies sont celles qui ont Wtesouscrites. - Le journal
I'Univers a publid la depeche suivante:
Marseille, 5 aodt. - Les courriers arrivant ce matin apportent de
Chine la nouvelle que les reparations exigees pour l'assassinat des
missionnaires francais seront accordees a la France :
aLes confdrences sino-francaises pour les affaires de Nan-Chang
(Kiang-Si), ont ete conclues et le traitd ecrit en chinois et en francais
a.te
signc le 21 courant par M. Bapst, ministre de France a Pekin
et LL. EExc. Natong. ministre de l'empire et prdsident tartare du
Wai Ou-Pou; Hong-Ky, vice-roi de P'empire et president chinois du
Wai Ou-Pou; Lien-Fang. premier vice-president du Wai Ou-Pou et
Toang-Chao. deuxteme vice-president du Wai Ou-Pou.
a Dans ce contrat, la Chine avoue que le sous-prefet Kian-NchaTang s'est suicidi iui-meme dans un moment de colere. a

Nous avons sous les yeux le texte officiel de ces conventions publid dans le journal de Shang-hai, I'Echo de Chine,
n" du 28 et du 29 juin.
Le journal le Temps du 28 juin a publi6 la depeche
suivante:
On telegraphie de Pekin au Times, Ie 25 juin, que la France aya n
obtenu complhtement satisfaction sur la question de Nan-Chang
I'Angleterre attend maintenant le r6sultat de I'enquete qui est faite
au sujet du chAtiment a infliger i certains coupables. Les reclamations de I'Angleterre seront alors imm6diatement r6glees. Le retard
apporte a ce reglement, dont les conditions avaient ete approuvees
par le ministre britannique avant son d6part, est df & l'appui donne
par I'Angleterre aux demandes de la France et a son refus de signer
un accord tant que la France n'aurait pas rdgli avec le gouvernement chinoi PI'affaire de Nan-Chang.
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KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Lettre de Mgr FERRANT, vicaire apostolique,
A M. MEUGNIOT, assistant, i Paris.
Nan-tchang, 2 f6vrier

9go6.

MONSIEUR ET TRES HONORE CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nouspour jamais!
Laissez-moi vous faire part des impressions que je rapporte de ma tournee dans la prefecture de Yuentcheou,
situde, comme vous le savez, A l'extrdmite sud-ouest de
notre vicariat.
Jusqu'ici je n'avais pu visiter cette region eloign6e, limitrophe de la province du Hou-nan. 11 me tardait de connaitre ce pays, de juger par experience du caractere de la
population, rdputee, comme celle du Hou-nan, hostile a
P'6tranger, de voir surtout nos jeunes chretientis, dont la
plupart ne datent que de trois ans. Je suis revenu de cette
tournee, enchante de tout ce que j'ai vu, non seulement
des panoramas dignes de la Suisse, mais plus encore du
nombre, de la ferveur et de Pentrain de nos ndophytes.
Ce d6partement a une population extremement dense,
surtout dans la sous-prefecture de P'ing-hiang. Le caracthre des habitants est genereux, ardent, plein d'activiti et
d'initiative. On les dit enfants terribles... a l'occasion;
neanmoins je prifere ce temperament a des natures qui
sentent le coton : on y trouve au moins une corde a faire
vibrer, un fonds propice pour batir. Je suis convaincu que
tout ce departement de Yuen-tcheou est un pays d'avenir
pour la religion. Du reste, en ddpit de la r6putation faite
aux populations, j'ai pu circuler en toute liberte A travers
les villes et les gros marches, revitu, ainsi que M. Pistone,
mon compagnon, de l'habit ecclesiastique. Notre voyage
s'est execute sans rombre d'un desagr6ment, et, sur toute
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la route, nous n'avons recueilli que des temoignages de
bienveillaace. Tant il est vrai que, quand rhorijon est
serein, on est en sirete dans n'importe quelle partie de la
Chine.
Cette prdfecture rloignie n'avait pas iti, jusqu'ici, favorisee sous le rapport de 'irangelisation. A cause de la
pinurie de missionnaires, force avait 6tW de nigliger plus
on moias les quelques rares chritiens qui se trouvaient
dans le P'ing-hiang presque a Iextrime limite de la prefecture. Jusqu'en 19oo, on n'avait pu, chaqueannie, procurer
i ces neophytes le bienfait de la visite du missionnaire. II
se passait parfois deux ou trois ans sans que le pretre pOt
visiter ces pauvres chretientes. Depuis 19go, un de nos
confreres a fait rigulierement la visite annuelle; mais il
venait soit de Ling-Kiang, soit de Chouei-Tcheou, les prifectures voisines qui constituaient son district. Je ne puis
tarder plus longtemps de mettre un pritre i demeure dans
cette prefecture de Yuen-tcheou, plus vaste et aussi populeuse qu'un des grands dioceses de France. Je viens de charger M. Pistone de ce departement qui comprend quatre
sous-prefectures. Le terrain est tout prepare pour une
impulsion puissante et efficace. Le chiffre des chretiens
baptises est dija respectable; chaque grand centre en
compie un noyau. Les catichumenes sont tris nombreux
et en general its montrent de bonnes dispositions. Dans
toutes les villes, et dans plusieurs grands marches, la mission possede une propridte ou etablissement ou on peut
installer des oeuvres. Cest I1, vous le savez, un point de
grande importance, et nous nesaurions assez remercier Dieu
de ce que, la oh nous n'avions rien il y a trois ans, le missionnaire trouve, dans chaque centre populeux, une habitation pour sa residence et pour rinstallation de quelques
ceuvres, comme cole et catichumenat. Vous le voyez, tout
est prat pour une 6vangelisation en regle et je suis heureux
de pouvoir enfin y placer un missionnaire. Sed quid est
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inter tantos? un seul pritre pour desservir quatre sousprdfectures...
Pour vous faire une: ide du pays et de ses chr6tientds
naissantes, voulez-vous, Monsieur et tres honore confrere,
m'accompagner durant mon. voyage? cela vous rappellera
vos tourn6es de visite a travers le Kiang-Si, Ahc olim me-

minisse juvabit.
Avant d'entrer dans la prifecture de Yuen-tcheou-fou
traversons rapidement celle de Chouei-tcheou. Une courte
htape dans l'antique residence.rurale de San-Kiao, oi je
profite de Poccasion pour administrer la confirmation A
une centaine de personnes. A Chang-Kao, derniere des
sous-pre fectures de Chouei-Tcheou, arretons-nous quelques
jours pour celebrer les fetes de l'lmmaculee-Conception,
confirmer une quarantaine de personnes, et admirer la
toute r6centeinstallation des oeuvres. L'an dernier, la mission a acquis de vastes terrains avec quelques maisons
chinoises, dont l'une a ete tres bien amenagee pour residence de missionnaire et les autres transformees en ecole
et catechumenat. Nous trouvons li M. Theron, notre confrere, qui complete l'installation des ceuvres par la construction d'une 6glise, assez belle pour le pays, genre de
1'eglise de San-Kiao, mais plus elevee et plus large.
Au sortir de Chang-Kao, nous entrons dans le territoire
de Yuen-tcheou-fou, et, apres une forte journee de marche,
nous trouvons une premiere sous-pr6fecture, Wan-tsay,
ville tres commergante et populeuse, a site pittoresque. On
y fabrique surtout les pieces d'artificc, petards, bombes,
fusees en carton; la ville est pleine d'ateliers de ce genre.
En consequence, si dans toutes les chretientes de Chine on
tient i saluer par des salves l'arrivCe du missionnaire,
veuillez vous attendre i ce que, ici, le tympan de nos
oreilies soit plus longuement et plus puissamment dbranle
par la profusion de p6tards gros et petits. Tenons ferme la
bride de nos montures effrayees des detonations qui :leur
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partent entre les jambes. - C'est aussi autour de Wan-tsay
que se fabrique, sur une vaste dchelle, le papier soi d'imprimerie, soit d'emballage. 11 se fait une exposrtion considerable de petards et de papier vers to-s les points de la
province et au dela. Dans la ville, Boasavons une risidence
pittoresquement situde au sommet d'une colline. Cest une
assez belle maison chinoise; une des grandes salles a etý
convertie en chapelle, oit quelques dizaines de cat6chum6nes viennent riciter les prieres et c6lebrer les fetes. II n'y
a encore que huit baptises : c'est de toutes les missions la
plus neuve; elle ne date que d'un peu plus d'un an.
Quand M. Pistone se prdsenta dans cette ville, les
populations hostiles lui refuserent tout logement et afficherent des placards menacants. Notre confrere tint bon;
il logea pres d'un mois a la sous-prefecture, chez le mandarin mnme; il fit louer en secret une habitation, et il alla
s'y installer. La place etait conquise; la population, comme
presque toujours en Chine, accepta le fait accompli, et ii
n'y eut aucune reclamation, meme pour Pacquisition de la
residence actuelle.
En quittant Wan-tsay, nous nous dirigeons vers la prifecture, Yuen-tcheou-fou, qui est a une journie de marche,
go lis. Aux abords de la ville il faut traverser la riviere qui
coule au pied des remparts. Ce cours d'eau part des montagnes qui divisent les deux versants du Hou-nan et du
Kiang-Si, arrose les vallees de Yuen-tcheou et de LingKiang, et, a quelques kilometres de cette derniere ville, se
deverse dans le fleuve Kan qui traverse la province du sud
au nord. Devant les murs de Yuen-tcheou-fou ii y a un
magnifique pont en pierres; mais r6cemment une des
arches s'est effondr6e presque completement. 11 ne reste
plus qu'une passerellelarge de 5o centimetres, sur laquelle
neanmoins (ah! les imprudents 1) les portefaix, coulis et
autres continuent de passer. Nous serons plus sages, et
nous passerons la riviere sur un bac. - Nous voici i la
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residence de la prdfecture. Elle se compose, outre les petites ddpendances, d'une maison chinoise assez grande mais
bien dtlabr6e. La piece principale sert de chapelle. C'est
cette maison que M. Pistone va amenager pour lui servir
de risidence habituelle. I1y sera vraiment a l'apostolique,
car le local est humide, et la maison, mime aminagie,
sMra loin d'etre splendide. II y aura du moins ce grand
avantage que, dans la ville de Yuen-tcheou, le missionnaire
se trouvera au centre 4e sa prefecture, presque a egale dis
tance des trois autres sous-prefectures du departement:
A 90 lis de Wan-tsay, A 80 lis de Fen-y, a 14o lis de
P'ing-hiang. - La chr6tienti de Yuen-tcheou-ville est aussi
relativement jeune; nianmoins j'ai eu la consolation d'y
administrer la confirmation Adix-huit personnes.
En partant de la prefecture, nous nous dirigeons vers
l'Ouest, du c6t6 du Hou-nan. Nous suivons une route
large, qui timoigne de I'activit6 des relations commerciales
entre le Kiang-Si et le Hou-nan, mais qui, par ce temps
de pluies et de neige, est un viritable bourbier. Heureusement que nous ne sommes pas obliges de franchir d'un
seul trait les 14o lis qui nous separent de P'ing-hiang. A
60 lis environ de la prefecture nous avons une premiere
itape dans le gros march6 de Hien-fong. II y a IA un oratoire avec chambre pour le missionnaire, entourds d'un jardin plant6 d'orangers. Quelques baptisis et un bon nombre de cat6chum6nes: a loccasion de notre passage, six baptemes d'adultes et trois confirmations. A 3o lis plus loin,
nouvelle &tape au marche de Lou-Ki. C'est IAque les baptises sont en plus grand nombre, quatre-vingts environ,
avec pres de deux cents cat6chumenes, motif qui nous
engage Avenir celebrer ici la fete de Noel plut6t que dans
les autres localitis de la prefecture. Mais comme avant la
fete il nous reste une semaine, profitons-en pour continuer notre excursion et visiter la sous-prefecture de P'inghiang qui est A5o lis, plus vers louest. Cette sous-prefec
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ture n'est qu'a 6o lisdes limites du Hou-nan, et, topographiquement, elle devrait appartenir A cette derniere province, puisque c'est le versant, des eaux qui se diversent
dans le grand fleuve du Hou-nan et dans le lac Tongting. La houille, dont le pays est extremement riche et
qui est exploitie sur une vaste echelle pour le gouvernement chinois, prend done cette direction du Hou-nan, er,
par le lac Tong-ting, est conduite A Hankow. Avant
d'aller visiter les usines, qui sont a to ls de la prefecture, faisons connaissance avec la chritienti de la ville.
Cette chr6tient6 est encore un nouveau-n6, et sa naissance
est due a des circonstances toutes providentielles. II
y a deux ans, M. Pistone se trouvait dans une famille
chretienne de Ngan-neun, endroit des usines europeennes pour l'exploitation du charbon. II n'avait pas i'intention d'aller dans la sous-prdfecture, o& nous n'avions pas
de pied-a-terre et oui il n'y avait pas de chritiens. Mais
il apprit, tout a fait par hasard, que dans cette ville se
mourait un chritien du Hou-nan qui s'etait enrichi par
le commerce du charbon, et qui vivait depuis plus de
vingt ans avec une concubine. C'etait une ame a sauver;
le missionnaire n'hisita pas, il partit aussit6t. II etait
temps; le malade en effet etait A toute extremit6, mais
il conservait toute sa connaissance, et, tout en ignorant qu'un pritre fit dans les parages, ii suppliait Dieu a
haute voix de lui venir en aide pour le salut de son Ame.
Grande fut sa joie At arriv6e du missionnaire; il r6gla de
suite la question de sa concubine qui fut congedide; il se
confessa avec les sentiments les plus admirables, requt
l'extreme-onction, et, dans la nuit meme, il mourait en
pr6destine. Cette circonstance providentielle fournit a
M. Pistone I'occasion de se choisir un pied-a-terre dans
1'enceinte de la ville. Une maison fut louee, puis achet6e
par les chr6tiens de la campagne. L'installation est plus
que modeste; le local est dtroit, incommode... Mais c'eet
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un T'ien-tchou-t'ang, c'est une position officielle de plus
dans une de nos sous-prdfectures en attendant mieux,
cela suftit pour donner aux yeux des autorites et du peuple
du relief a la religion catholique.
Les chretiens de la campagne viennent nous voir dans
ce a palais,, et douze d'entre eux regoivent la confirmation.
Dans la ville, du reste, il y a ddji deux families baptisees
et un certain nombre de bons cat&chumenes.
Nous sommes trop pres de Ngan-ueun, des usines europeennes, dont on parle tant, pour ne pas faire un petit
voyage d'exploration de ce c6td, d'autant plus qu'il y a la
quelqueschr6tiens du Tch6-kiang,du Hou-p6,du Hou-nan,
etqu'un d'entre eux, un excellent ettres digne chretien que
j'ai connu jadis A Tcheou-San, vient nous inviter et nous
offrir 'hospitaliti dans sa famille. En route done pour
Ngan-ueun, le pays des usines! En y arrivant, on croit
river, on a de la peine i se croire en Chine, on a I'illusion d'etre en plein pays d'Europe, par exemple dans
quelque region du nord, aux mines d'Anzin. On ne voit
partout que des cheminees d'usines, des wagons qui transportent le charbon; on entend, a tout moment, le sifflet des
machines..., etc. Bref, c'est un vrai centre d'industrie de
forme europienne, et cela dans un site superbe. La valle,
un peu surelevie, est entouree d'ane couronne de montagnes magnifiquement bois6es. Sur le flanc de ces montagnes sont construites gc et li les habitations, de vrais
chalets suisses, des ingenieurs allemands qui dirigent
rexploitation de la houille au nom du gouvernement
chinois. Au bas, les usines, les ateliers metallurgiques, les
entrep6ts, les fournaises ou la houille est transformee en
coke..., etc. 11 y a Ia une activiti qui rappelle la vie
intense des grands centres industriels d'Europe. Plus de
trois mille ouvriers travaillent jour et nuit, diriges par
quatorze Allemands, dont six ingenieurs et sept chefs-ouvriers, pour le service sanitaire desquels il y a un medecin.
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A la tete de cette vaste cit6 ouvritre, se trouve, comme
delegud superieur du gouvernement chinois, un mandarin,
dignitaire de haut grade, qui a un superbe palais construit
a I'europeenne sur un large roc qui se trouve an milieu des
usines. De sa terrasse, qui est A plus de 20 m6tres audessus du sol, ii pent embrasser'd'un coup d'aeil la cit6
entiere et les moniagnes environnantes. Un chemin de fer
conduit le charbon & Chou-tcheou-se, grand march6 qui
est A 18o lis dans le Hou-nan, d'oh, par voie fluviale, la
marchandise est expediie i Han-Kow. II est question de
continuer cette ligne de chemin de fer jusqu'a Siang-t'an
kien, qui se trouve sur le grand fleuve Siang du Hou-nan.
On parle beaucoup aussi du projet qu'aurait le gouvernement chinois d'installer prbs d'ici, a Siang-tong,sur laligne
du chemin de fer A 3o lisde P'ing-kiang, 1'arsenal et les usines, dites de Nankin, qui se trouvent pres de Shanghai.
Dans le Kiang-Si, ASiang-tong, on aurait le charbon et le
fer sur place, raison d'iconomie ; et, en temps de guerre
avec les puissances europeennes, l'arsenal ne serait pas
expose a &re pris par I'ennemi, raison politique. D'autres disent que, sans prejudice de celui de Shanghai, on
construira un autre grand arsenal a Siang-tong.
A Ngan-ueun. nous visitons en detail les mines et les
autres sections de la citi ouvriere. Ces messieurs les inginieurs allemands sont pleins de prevenances, et I'ingenieur
en chef, a qui nous avons prdalablement fait une petit
visite, nous accompagne et nous donne des explications
et des renseignements tres intiressants. 11 nous invite
mdme, lui qui est protestant, a passer a Ngan-ueun la fete
de Noel; il nous offre une vaste salle pour la celebration
des offices. A regret, je suis oblige de decliner Paimable
invitation, car nous sommes engages pour Lou-ki, ot un
plus grand nombre de chr6tiens profitera de la fete et oa
la confirmation est fixee pour le jour de Noel.
SI1 est temps de prendre cong6 du brave chritien Ly qui,
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avec une grace charmante, nous a fait les honneurs de
l'hospitaliti. Nous allons a la gare pour prendre le train
qui, en quinze minutes, doit nous ramener i P'ing-hiang.
Ah! par exemple, ce chemin de fer n'est pas un modele de
perfection. Les wagons, faits uniquement pour le transport
du charbon, sont d'une malpropreti rare. I y a bien, a la
queue du train, un wagon pour les voyageurs; mais il
rivalise en propreti avec les autres voitures du train; les
vitres des portieres ct des fenetres brillent par leur absence..., etc. Comme d'ailleurs le conducteur do train est
on vulgaire Chinois et que les inginieurs europeens n'ont
pas i s'occuper du chemin de fer, les voyages se font avec.
one ponctualite digne de nos C61estes. Ainsi, la veille, en
arrivant Ala gare de P'ing-hiang, oi un train etait annonc6
pour to heures du matin, nous apprimes que le train ne
serait 1A qu'a 5 heures du soir, et nous fimes a piedle trajet
jusqu'a Ngan-ueun. Aujourd'hui le train est encore annonci
comme partant i io heures; nous arrivons A la gare a
9 h. 45; le train est la, nous montons en voiture, et le train.
s'ebranle a... midi 5o!... Un vrai specimen d'exactitude,
n'est-ce pas ?C'est 6gal, et, malgrd ses difauts, nous saluoos
avec joie l'apparition, dans notre Kiang-Si, de ce premier
troncon de voie ferrde. Quand aurons-nous la ligne de
Liou-kiang a Nan-tchang, Ki-ngan, Kan-tcheou ? 1 est
sirieusement question de cette ligne; par toute la province
les mandarins provoquent des souscriptions; desingdnieurs
suddois, salaries par le gouverneur, etudient et determinent
Ie trace entre Kiou-kiang et Nan-tchang. Tous nos voeux
pour que le projet aboutisse a des rEsultats positifs1
Ce serait un precieux avantage pour nos missions du
Kiang-Si.
SNous sommes au 22 ddcembre; hAtons-nous de revenir
i Lou-ki pour preparer et celebrer la fete de Noel. L'oratoire, instalIe dans la maison du catechiste, est etroit et
pauvre. Ce sera un decor couleur locale pour f6ter la
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naissance du pauvre Enfant de Bethl6em. Du reste le catdchiste fait tomber les separations en planches qui divisent
les appartements de sa maison, il etend des nattes au-dessus
de la petite cour qui est devant le vestibule...Nosneophytes
s'agenouillent un pen partout, jusque dans la rue... malgrd
la pluie; ils assistent aux six messes, ricitant sans discontinuer des prieres A haute voix. Si ia a basilique a n'est pas
splendide, les ames sont ferventes, on le voit i la tenue de
I'assistance, on 1'entend, on le sent i I'entrain des prieres
chanties. 11 y a lieu d'esperer que I'Enfant Jdsus aura jeti
un regard de complaisance et r6pandu d'amples benedictions sur ces chritiens de Lou-ki.
Comme le mauvais temps continue, pluies, neiges, nous
abandonnons nos montures, et nous redescendrons en
barque jusqu'i Yuen-tcheou et meme jusqu'a Fen-y, oh le
muletierviendra nous rejoindre avecnos coursiers.A la prifecture nous nous arr4tons deux heures, le temps de ce16brer la sainte messe, puis nous remontons en barque; grce
au courant assez rapide, nous arriverons i la sous-pr6fecture
de Fen-y avant la nuit. Ici encore, c'est une mission toute
neuve; notre 6tablissement y date de ran dernier. La maison achetic fut... jadis... assez belle; depuis longtemps, on
l'a laiss6e se delabrer. Quand notre bourse le permettra,
il faudra la reparer. Nous passons ii deux jours, et nous
sommes heureux de constater, qu'il y a, dans la ville et aux
environs, quelques catichumenes qui semblent bien disposes.
Mais que sont devenues nos montures? le muletier
n'arrive pas; sarement quelque accident desagreable lui est
survenu en route. Nous envoyons un courrier aux informations, et, comme notre temps est compte, nous partons
pour la chritient6 de Tcheou-chang Ling-kia, qui se
trouve, dans le Sin-yu-hien a 6o lis de Fen-y. Nous avons
quittd la prefecture de Yuen-tcheou et sommes entrds sur
le territoire de la prefecture de Ling-kiang. M. Meignaud
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missionnaire apostolique, du clerge seculier, nous attend
dans cette chritiente du Ling-kia. Charge de toute la
prefecture de Li-Kiang-fou, il a parcouru les chretient s qui nous restent i visiter, dans le sens inverse de la
route que nous allons suivre. II y a fait mission et prepare
les confirmands; tout est done prit pour la visite de l'evdque.
Nous rejoignons M. Meignaud le 3 decembre. La reunion de trois missionnaires, un 6evque et deux de ses
pretres, est chose inouie dans les annales de cette chrd.
tienti de Ling-kia; meme les vieillards n'ont pas vu
d'6vique, except6 ceux qui ont fait le long voyage de Sankiao ou de Nan-tchang.
Nous saluons, nous fdtons ensemble l'aurore du " jantier 9go6. Nos esprits et nos coeurs s'envolent vers la
France, pour porter i tous ceux que nous vinerons et que
nous aimons nos meilleurs souhaits. Que Notre-Seigneur
benisse tous les n6tres !, nous le Lui demandons avec ferteur pendant le saint sacrifice de la messe.
La chretiente de Lin-kia compte soixante-dix baptises.
et autant de catechumenes; avant Noel, on y a administre
douze baptdmes; quinze personnes reqoivent la confirmation.
Au moment de partir pour la chritienta
voisine, nous
voyons enfin revenir notre muletier avec ses bites. Le
pauvre garcon nous raconte en gemissant que, sur sa route,
on Pa pris pour un ravisseur de chevaux; que, malgrd ses
protestations, on a confisqub les mulets; qu'il a ete oblige
de retourner a Yuen-tcheou pour reclamer justice aupres
du mandarin, qui a envoye des satellites ddlivrer et ramener au bercail les... mulets perdus. Doux pays de Chine!
La chretient6 voisine, Pepou n'est pas a I5 lis. Sur
la route nous nous permettons la curiosite de visiter plusieurs grottes que la nature a creusies dans les rochers...
ls somt vraiment a voir, cessouterrains. J'ai eu presque un regret de n'y avoir pas c6dlbrd les fetes de Noel; plusieurs cen-
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taines de chretiens s'y seraient trouv6s a Paise pour I'office.
P6-pou est un village perdu au milieu des bois, au sommet d'une colline. La chritient est tres ancienne; elle
date d'avant les persecutions, du dix-huiti4me siecle, je
pense. Le bienheureux Clet, qui a missionn6 pres de Lingkiang-fou, est-il venu jusqu'ici ? Je serais portne le croire,
quoique je n'aie aucun document positif a ce sujet. Nos
chretiens de Pi-pou sont tres pauvres des biens de la fortune; c'est, de toutes nos chretient6s, celle dont les membres
sent le plus dans lindigence. L'oratoire et le logement du
missionnaire menacent ruine; ce sont d'ailleurs des constructions qui ont vu bien des hivers. Les pauvres mais
braves chritiens nous fMtent de leur mieux, et, it fallait s'y
attendre, me supplient, les larmes aux yeux de faire reconstruire l'oratoire. Leur supplique est bien lgitime, car c'est
presquepecher contrele cinquieme commandement que de
loger dans cette maison, tant les crevasses des murs sont
bdantes et tant le toit est incline. Mais qu'y faire... quand
la bourse episcopale est a sec?... J'ai promis a ces pauvres
chritiens de plaider leur cause, en frappanti la porte de
quelque coeur charitable. Oserais-je vous avouer, Monsieur
et ires honor6 confrere, que j'ai un peu pens6 a vous, lors
de mon engagement? Trois cents dollars suffiraient pour
reconstruire oratoire et logement du missionnaire. Ne
pourriez-vous pas recommander cette bonne oeuvre a une
personne genereuse? L'aum6ne serait vraiment bien placee; ces anciens et pauvres chritiens sont dignes d'inter6t.
Apres avoir administrd la confirmation A une douzaine
de personnes, nous nous rendons, dans la direction du.
sud, a la sous-prifecture de Sin-yu. Les campagnards
comptent 3o lis de route; croyez qu'il y en a gubre moins
de 6o.
Notre itablissement dans la ville de Sin-yu est aussi de
date ricente. La proprietd a et6 achet6e ii y a environ trois
ans. Vaste terrain, que les nouveaux chretiens vont cl6tu-
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rer prochainement par un mur d'enceinte, au moyen d'une
collecte faite entre eux. La maison, qui est encore en bon
itat, pourra facilement etre aminagee pour servir de residence.
Nous ne restons qu'un jour dans cette ville oii il n'y a
encore que tres peu de catholiques baptises, et, en continuant a longer la riviere qui descend de Ping-hiang a
Ling-Kiang, nous nous rendons au marchi de Tai-ping
(90 lis de Sin-yu, 3o lis de Ling-Kiang). Les chretiens
sont relativement nombreux dans ce quanier. En go3, ils
ont souffert une cruelle persecution, et moi-mdme, qui me
trouvais dans la ville de Ling-Kiang i la fin de cette
annie, j'ai failli tomber entre les mains des 6meutiers
qni, en armes, ont envahi la prefecture et pris d'assaut
le tribunal du mandarin. Puis ils ont assidge la residence
da missionnaire oh ils pensaien me trouver. Par une
sirie de circonstances providentielles, la veille, je m'etais
dloigne, sans soupqonner le danger imminent. Grice
iDieu, la question de cette persecution, des meurtres,
pillages et autres injustices, a et6 reglie a la gloire de
la religion, et depuis le pays est en paix. Sanguis martyram semen christianorum, les chretiens se sont multiplies dans toute cette region de Tai-ping. Il y a un mois,
M. Meignaud y a baptise trente-sept adultes et vingt-six
enfants. J'administre le sacrement de confirmation a
quarante-huit personnes. L'oratoire de Men-t'ang tseouKia est trop petit pour contenir la foule des neophytes
accourus; il faut obliger les neophytes A se succeder dans
la chapelle pour n'assister qu'a une des trois messes qui se
cilbrent.
La tournde de confirmation proprement dite est termin&e. Nous allons rentrer a la capitale, Nan-tchang, en
passant par Ling-Kiang et Fong-tcheng.
Ling-Kiang est bien transform6 depuis mon dernier
passage lors des troubles de Tai-ping. La petite residence
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oi on me cherchait pour me tuer est devenue etablissement d'ecole et de catichuminat pour les femmes et filles
chr6tiennes. La mission s'est transport6e A quelques pas de
1a, sur un terrain spacieux. Une residence a iet construite,
modeste, mais bien commode; A c6te, une 6glise didide a
Notre-Dame de Lourdes, une ecole et un catechumenat
amenages dans de vieilles constructions chinoises. Le centre de Ling-Kiang a ses oeuvres au complet.
Nous sommes trop pres de Tcheou-chang Ly Kia (to lis
de Ling-Kiang) pour omettre un pelerinage dans cette chrdtiente 6vangilisie par le bienheureux Clet. C'est, du reste,
une promenade superbe, a travers la foret d'orangers dont
le pays est couvert. La memoire du bienheureux martyr
est vivante dans le village de Ly Kia. La petite residence
est dans le meme dtat que du temps du bienheureux:
Ioratoire seul a &6t reconstruit en 1902. I1 est toujours
1a, entourd du vieux mur d'enceinte, le petit jardin dans
lequel, A l'abri des regards indiscrets, notre saint missionnaire pouvait faire ses exercices de pietd, reciter son
briviaire. 11 est la, le gigantesque camphrier A l'ombre
duquel il s'asseyait, et sur 1'6corce duquel il avait sculpti
une grande croix.
Nous voudrions nous attarder dans ce lieu si plein de
glorieux souvenirs; mais on nous attend a Nan-tchang ou
nous devons dtre de retour pour le nouvel an chinois. Nous
louons une barque et nous descendons le fleuve Kan. Au
passage, une courte visite, d'abord au grand march6 de
Tchang-chou oi il y a rdsidence, oratoire, local pour
dcoles, etc..., mais, helas t pas de pritre; puis a Foung-tchen,
sous-prefecture oi reside notre confrere M. Chen, dont
nous visitons rapidement les oeuvres, ecoles pour les deux
sexes, catdchumdnats, etc.
Le lendemain, nous nous r6veillons en face de la grande
citd de Nan-tchang.. Vous serez heureux, j'en suis sir, de
constater le developpement des ceuvres dans notre capitale.
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Lors de votre derniere visite, I898, nous n'avions pas un
pied-A-terre intra muros. Depuis lors, quelle merveilleuse
transformation! Vaste proprieti, residence ou quinze confreres peuvent 6tre tres commodement loges pour la retraite,
icoles et catichumdnats prosperes, etablissements des
Filles de la Charit6, superbe college francais dirig6 par les
Petits Freres de Marie, paroisse qui a vu le nombre des
chretiens triple depuis 1900oo.
Paul FERRANT,

Ev., vic. ap.

SYRIE
Lettre de M. A. DELPY, pritre de la Mission,

A M. MILON, secretairegendral.
Broumana, le 3o juillet 19061

Voici quelques renseignements sur notre recente fondation de Broumana.
Broumana fait partie du district du Miten; il se trouve
place a 800 metres d'altitude sur le sommet d'une colline
situde i Pest de Beyrouth; il est distant de cetteville d'une
quinzaine de kilometres. C'etait autrefois la rdsidence du
Kaimakam; mais, depuis deja un certain nombre d'annees;
ce dernier s'est transporte dans la plaine a quelques kilometres de Beyrouth.
Le climat de Broumana est excellent a tous.egards. Pendant la saison d'etd, il attire ici bon nombre d'etrangers,
surtout d'Egyptiens, qui viennent sous la fraicheur de ses
bois oublier les chaleurs torrides de leur pays, et vivifier
leurs poumons en respirant les senteurs aromatiques de
vastes forets de pins.
Au point de vue religieux, c'est une veritable arche.de
Noe. On y trouve de tout: Maronites, Grecs catholiques,
schismatiques, Druses, voire .mme quelques juifs. On
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pourrait ainsi denombrer cet amalgame de religions ae prenant pour base les hommes en. 6tat de porter les armes:
Maronites, 15o; Grecs catholiques, 22; schismatiques, 280;
Druses, 34, ce qui porterait le chiffre total de lapopulation
entre a5oo et 3 ooo ames.
A Broumana, et c'est lI surtout le poids et la douleur du
missionnaire, les protestants ont etabli le centre de leur
propagande. Ils ont acheti une grande itendue de terrain
oh ils ont groupe toutes leurs oeuvres. Rien n'y manque:
pensionnats et orphelinats pour jeunes gens et jeunes-filles,
h6pital, pharmacie, dispensaire, icoles externes tres florissantes, temple pour leur culhe. Ils sont actifs; ajoutez a
cela les ressources immenses qu'ils ont a leur disposition
et calculez les grands ravages qu'ils font a Broumiana meme
et dans tous les villages de la montagne.
Les Filles de la Charit6, itablies ici depuis d6ja longtemps
1i885), cherchent i contrebalancer tout ce mal. Mais leurs
oeuvres n'ont pas encore acquis tout le developpement possible. La pharmacie et le dispensairesets-oat pris Ie dessus. II est bien a souhaiter que la Providence leur fournisse
an plus t6t les moyens d'entretenir un petit h6pital. C'est
navrant de voir nos catholiques venus de bien loin au dispensaire; s'ils out besoin de recevoir des soins splciaux ou
d'etre suivis, les voila obliges de prendre le chemin de
l'h6pital protestant, d'oi ils ne sortiront parfois qu'apres
avoir laissh quelques lambeaux de lear foi.
Et nous, les derniers venus, nous n'avons que notre
bonne volonti et I'energie et le courage que donnent les
droits imprescriptibles de la v6rit6 dont nos coeurs de pr&tres sont les depositaires. Notre mission ne fait que de
naitre; deja elle a fait quelque bien et nous pou'. is presenter de bien belles gerbes au pere de famille qui nous a
confiU son champ.
Nous sommes appeles de tous c6tes pour donner les
saints exercices de la Mission. Mais helas! ne possidant
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pas le don d'ubiquite, force nous est de refuser cette grace
i bon nombre de paroisses. C'est dur quelquefois, allez,
d'avoir i dire g non i.
Nos populations de la montagne sont tres bonnes, mais
elles sont abandonnies A une grande ignorance religieuse.
Et c'est la un grand appoint pour les protestants. II n'est
pas rare de rencontrer des vieillards qui ont oublii m6me
leur Pater et leur Ave, si toutefois ils l'ont jamais su.
Aussi, lorsque la mission arrive, avec quelle avidite ces
gens icoutent la parole de Dieu! Avec quelle ardeur ils
apprennent leurs prieres! Avec quelle contrition et quelle
foi ils s'approchent des sacrements de pinitence et d'eucharistie I
Avec 1'oeuvre des missions A la campagne, notre ricente
fondation vient de s'embellir d'un bien pricieux joyau.
Avec le consentement de NN. SS. les dveques de Beyrouth
et de Chypre, nous venons d'inaugurer dans notre residence
mime 1'euvre des retraites ecclisiastiques. Vu 1'exiguit6
de la place et la modicitd de nos ressources, car toutes les
depenses de materiel et de nourriture soot A notre
charge, nous n'avons pu accepter cette annee que seize
pretres. Nous recommenceronsl'annee prochaine, comptant
sur la divine Providence pour dilater nos tentes et nous
donner le moyen de pourvoir a la nourriture du corps en
meme temps qu'a celle de I'me.
Quand les circonstances le permettent, nous nousoccapons aussi des soins spirituels a donner A la population
catholique de Broumana. Nous avons uan bien belle congregation d'hommes et de jeunes gens. Dernierement, nous
avons relevi de ses ruines une congregation d'enfants de
Marie.La respectable sour risitatrice de Beyrouth est montee expres i Boumana pour le jour de la reception generale.
Elle etait bien heureuse de se voir entourie d'une fraiche
couronnede cent dix Acent vingt jeunes filles, toutes on ne
peut plus fieres de se voir consacrees &Marie Immaculee.
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Voila un petit aperqu sur les ceuvres de notre residence.
Si on en juge d'apres les commencements et d'apres les
benedictions que Dieu attache a nos travaux, elle est appe.
lee A faire beaucoup de bien.
Andr6 DELPY.

a

Lettre de M. SALIiGE, pretre de la Mission,
M. LOUWYCK, directeur du seminaire interne d Paris.

Antoura, 17 juillet 9go6.
Notre distribution des prix a eu lieu le lundi 16 juillet
au milieu d'un grand concours. En cl6turant ce dernier
exercice scolaire, j'ai pu dire bien hauteten toute sincerit
que cette annee devait etre comptee parmi les meilleures.
Jamais Antoura n'avait vu le chiffre de ses eleves s'elever
si haut; il a dtd de trois cent trente et d'excellentes dispositions n'ont pas cesse de rigner dans I'interieur du college.
Notre cours de rhetorique, compose de vingt-six eleves,
tous de grands jeunes gens A moustache, a beaucoup
contribu6 par sa bonne tenue a cet heureux resultat,
Vous le savez, Antoura est un college international; il
tient ses portes ouvertes i tous ceux qui ddsirent se former
sous notre direction. Les Maronites dominent chez nous;
mais, i c6te d'eux, nous avons et des Grecs unis et des Grecs
non unis; nous avons aussi des Druses, mdme des musulmans: tout ce monde ne forme qu'une seule famille, Les
dissidents ne nous sont pas moins devouds que les autres,
et ne sont pas moins dociles A notre direction que nous
tachons d'ailleurs de rendre toute empreinte de justice et de
charite.
Et c'est ainsi que, sans etre employds i l'oeuvre des missions, nos confreres appliquds a lPoeuvre des colleges font
vraiment la mission.
Car, cette ceuvre des colleges mettant les diffirentes
races en contact les unes avee les autres, fait tomber les
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prejugds de ceux qui ne sont pas catholiques et les rapproche de nous.,
Voila pourquoi tons les ordres religieux itablis dans les
diffirents centres de mission en Orient, ont ouvert des colleges. Sans parler des Jesuites, on sait, par les Missions
catholiques, que les Peres Carmes ont un college i Bagdad,
ls Peres Dominicains & Mossoul, les Franciscains a
Alep, les Capucins g Abey, etc. Et en 6tudiant bien la
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Le coll.ge des Lazaristes, d'apres un dessin (9go5).

question, on en retire cette conviction que c'est la l'unique
moyen de faire oeuvre de missionnaire aupres des Grecs
non unis et aupres des populations non chr6tiennes.
Sans doute, nos confreres de Tripoli et nos confreres de
Broumana font de belles et de fructueuses missions, et
nul ne s'en rejouit plus que nous. Mais a qui s'adresse
leur ministere ? Aux Maronites de la montagne, qu'il im-
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porte certainement de conserver, de maintenir dans la
foi; mais ce sont dejk des gens tons gagnis a la doctrine
qu'on leur preche.
Nous sommes ici en pays ottoman, sur une terre habit6e
en grande partie par les musulmans et les Grecs schismatiques.
Comment atteindre ces populations si s6pardes de nous?
- Qu'on interroge nos confreres appliques a l'euvre des
missions; qu'on lise les lettres des anciens dans nos Annales et I'on verra que jamais les pritres latins ne pdnetrent
dans les mosqu6es ni dans les eglises des schismatiques.
II ne reste done qu'un moyen: c'est d'entrer en relation
avec les dissidents de ces contrees du Levant par nos colleges, en leur procurant I'enseignement.
C'est 1a notre oeuvre, nous prechons le christianisme par
Faction, par les euvres; nous montrons notre religion
telle qu'elle est en agissant avec ces jeunes gens avec tact et
avec delicatesse, avec esprit d'&quit6 et de justice. Nous
evitons tout ce qui pent les froisser comme de decrier leur
prophete et son oeuvre, ou de desservir les popes grecs.
Grace i cette attention, notre predication pratique fait un
bien tres reel.
Si, depuis cinquante ans, les chrrtiens ont acquis bien
des droits en Turquie, si leur situation s'est beaucoup amdliorie, on le doit a ce rapprochement qui se fair au college oi I'on fraternise et ou peu a peu on voit tomber les
pr6)ug6s. C'est ainsi qu'on prepare les voies a l'union des
Eglises.
A. SAuIGE.

AFRIQUE
MADAGASCAR
VICARIAT DE MADAGASCAR-SUD
Extrait d'un rapport de Mgr CROUZET, vicaire apostolique,
sur les evenements de la liproserie de Farafangana;
13-z4 mars 1go6.
Farangana, z8 avrii 9go6.
Dans la nuit du 13 an 14 mars, quelques lepreux violerent le tonbeau d'une religieuse, brisirent le cercueil et
disperserent les ossements.
C'est dans un Kabary tenu quelques jours auparavant
ct auquel avaient pris part les hommes de trois tribus, que
les chefs avaient risolu de manifester ainsi leur micontentement, fixd le jour et arretW les moyens d'execution.
D'autres propositions avaient it6 soumises & deliberation. - Vivement fut d'abord discuti le projet d'un massacre general du personnel blanc de la l6proserie, c'est-adire de sept Filles de la Charit6 et du missionnaire qui a
son appartement dans l'enceinte consacrie aux malades. Ce
projet fortement appuyi, fut combattu par un chef qui
fit valoir non des raisons d'humanite, mais lextreme diffi-

cultd qu'il y aurait i commettre impuniment pareil forfait
Aproximiti d'une ville et de la r6sidence d'un administrateur ayant des tirailleurs sons ses ordres.
Ces raisons ne parurent pas convaincre l'assemblie qui
persistait dans son dessein, lorsque le mime chef menaca
non seulement de se retirer, mais de s'opposer par la force
i cette violence.

-540II se produisit alors un incident auquel j'ajoute une
importance serieuse, car il corrobore tout ce que j'ai entendu et pu constater par moi-meme de la mentalite de
nos populations lors des malheureux ivenements qui, il
y a quinze mois, ont mis le trouble dans le Sud.
Auxsceurs de Saint-Vincent-de-Paul sont adjointes deux
collaboratrices laiques pleines de merite, car ce sont elles
qui ont commence P'oeuvre et 'ont continudependant pres
d'un an. Or, ces deux personnes, considdreescomme ayant
des attaches anglaises par leur naissance, etaient exclues du
massacre c car, dirent les lepreux, nous ne voulons pas
nous crier de difficultes avec les Anglais.
Bref, le projet du massacre fut enfin rejetd et la resolution de violer la sdpulture de la religieuse reunit tous les
consentements.
La violation d'une sepulture est une malidiction jetee
sur une famille on sur un groupe pour l'obliger a disparaitre.
Cette conclusion s'accorde parfaitement avec les rdponses
des coupables qui, interroges sur les motifs de leur acte,
ont avoui avoir voulu par ce moyen se debarrasser des
soeurs pour recouvrer leur liberte.
Est-ce vraiment la le seul mobile de leur crime ? - Je
l'ignore. - On ne m'en a pas signale d'autres.
Rien n'avait fait pr6voir ce triste ev6nement. En dehors
de l'effervescence qui s'6tait manifestee chez nos lIpreux
dans les jours de la revolte, leur attitude paraissait aussi
correcte qu'on peut 'exiger de gens deja irritis par leur
mal et par la reclusion relative dans laquelle on s'efforce
de les tenir. On constatait, c'est certain, des evasions; la
plupart des evad6s 6taient ramends ou rentraient d'euxmimes quelques jours apres leur escapade, et on n'en parlait plus.
Depuis le fait accompli, il r&gne plus d'hdsitation de la
part des malades, moins de soumission et de respect - atti-
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tude mdme de quelques-uns est allIejusqu'a I'insolence. It
pourrait se faire que 1'indulgence du tribunal qui a jug6
les coupables, la binignit6 de la peine infligee par suite de
I'application de la loi frangaise, comparee surtout a la sdviriti de la loi malgache, impitoyable dans ce cas, leur
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ait laissi croire que leur action n'est pas regardde par nous
comme aussi criminelle et que, par consequent, leur faute
n'est pas grave, lindighne ne comprenant la gravite de la
faute que par la seviriti du chitiment.
En ceci, je serais disole qu'il y eat erreur sur ma pensde.
Je ne me livre pas a une critique. Je ne blame pas l'indulgence, ce qui serait contraire a mon caractire et Ames principes. Je constate seulement un fait et un ehat d'esprit.
Je dois ajouter, en est-il besoin? que mon personnel est
tres emu. Les malades sont traites avec le meme divouement et la meme sollicitude. Comme toujours, un certain
nombre de sceurs passent leurs heures i soigner ces malheureux, a panser leurs plaies; aucun n'a souffer de la faute
de tous, mais quels que soient le courage et I'abnegation de
la religieuse, un dome s6rieux a pen6tr6 sur la securit6,
doute d'ailleurs qui influe beaucoup plus sur moi, responsable, que sur mes subordonnis prdts a tous les sacrifices, ainsi qu'ils Yont prouve constamment,
Enfin, je serais reconnaissant que ftit accordie une garde
armee de quatre tirailleurs, A demeure, pour veiller A la
securite du personnel et pr6venir les mutineries qui ne sont
pas impossibles.
La l6proserie a eti fondie et ouvere en principe le 25 janvier 190go,

de fait, quelques jours plus tard. Dans tous les

cas, a une ipoque oi je n'avais (ni l'intention, ni m6me la
pens6e de creer une euvre pareille pour laquelle tous les
moyens, fonds et personnel, me faisaient d6faut.
L'initiative en est due AM. le g6enral Gallieni etaM. Bendvent, administrateur chef de la province de Farafangana.
J'acceptai cette charge, ecrasante pour moi, afin qu'on ne
pQt accuser une mission francaise dereculer devant un gros
sacrifice et d'avoir moins de divouement et de ginbrositd
que des e6rangers empresses de s'offrir a l'administration.
Rapidement, cette oeuvre a pris une developpement extraordinaire, et, des la deuxi6me annie, le nombre des
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malades inscrits a varie de trois cent cinquante a cinq cents.
C'est donc, - je prends une moyenne, - une population de quatre cents malades, hommes, femmes et enfants
qui sont hospitalises. De ces malades, aucun ne s'est prdsente et ne demeure volontairement. L'administration les
recherche et c'est en employant l'autoriti, souvent la force,
qu'elle les amene. Tous rEvent de depart et de liberte. Sept
religieuses ne seront jamais capables de les maintenir,
moins encore de les convaincre, car, inutile d'insister, le
Malgache ne comprend pas.
Les premiers temps furent plus calmes. Pour amadouer
les lepreux, pour adoucir une reclusion trop dure a leur gre,
pour prevenir toute resistance a la volonti administrative,
- j'emploie une expression vulgaire- on dora la pilule.
La leproserie leur fut presentee comme pour un sedour
de quelque durde, sans doute, mais devant se terminer par
la guirison, grace aux soins dont ils seraient l'objet. Les
soins ne manquent pas, mais hilas, la guCrison esperee est
loin. De IA, impatience, irritation, revolte!
Je crains, et j'ai de bonnes raisons pour cela, que cette
irritation qui a pris corps, d'une facon si dure, si penible
pour nous tous, ne soit pas apaisee A jamais.
D'autres manifestations peuvent se produire dans un
delai plus ou moins prochain, je desire que les personnes
soient protegees efficacement. Elles le sont en ce momeat,
M. Benevent ayant eu le soin de mettre un poste de quatre
tirailleurs qui veillent et qui suffisent. Cette mesure n'est
que provisoire, voila pourquoi, j'exprime le desir qu'elle
soit rendue definitive.
CROUZET, vic. ap.

AMIRIQUE
ITATS-UNIS
DE PHILADELPHIE A BALTIMORE
SNOTES AMERICAINES

Avant de donner les notes de voyage que nous envoie
M. Drouet, nous rappelons les renseignements qui concernent les deux villes de Philadelphie et de Baltimore
oi sont des etablissements de nos deux communaut6s.
Sur Baltimore on pent voir ce qui a 6et dit prec6demment

dans les Annales, t. XXIV, p. 484.
Sur nos 6tablissements de Philadelphie, il faut observer
qu'on les designe habituellement par le nom des quartiers
de cette cit6 lesquels sont eux-memes des villes qui ont
eti successivement annex6es a la ville de Philadelphie: tels
Conshohoken, Manayunk, et, on peut le dire, Germantown
aussi.
PHILADELPHIE (Philadelphia)est une ville de la region

orientale des Etats-Unis, la plus importante de 1'Etat de
Pennsylvania (par abrdviation, Pa.) k 200 kilometres nordest de Washington, a 13o kilometres sud-ouest de NewYork. La ville est &8 kilometres en amont du confluent du
Schuylkill et de la Delaware, et A environ 16o kilom6tres
de 1'Ocean par le fleuve et sa baie.
La ville primitive, Philadelphie proprement dire, avait
pour limites la Delaware a 'est, le Schuykill i& ouest,
elle franchit ce dernier et forme, sur la rive droite, la Philadelphie Ouest1 West Philadelphia. Dans ces derniers
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temps, le comti mame qui s'dtendait au sud, au nord, et
A l'ouest, et comprenait des bourgades deja populeuses, a
&ti
annexe i la ville et en constitue les faubourgs. Le tout,
reuni sous une meme administration municipale, couvre
une superficie de 315 kilometres carr6s, et s'itend sur une
distance de 35 kilometres le long de la Delaware, sur 18 kilomitres de l'est a I'ouest en plus grande largeur, ou 8 a 9
en largeur moyenne.
Le plan originaire trace par William Penn est deja le
type des villes en 6chiquier dites 4 villes americaines v :
dix rues parallbles courant de riviere en riviere coupies a
angle droit par vingt-cinq autres rues. Quant aux villes
englob6es, aujourd'hui faubourgs, elles ressemblent a des
villes de plaisance.
Philadelphie est peut-etre la seule grande colonie angloam6ricaine qui se soit fondee sans effusion de sang. Penn
arriva en ami, en i63z, et, au lieu de prendre brutalement
possession du terrain qui lui convenait, il l'acheta des Indiens, avec lesquels il vCcut en bonnes relations. L'dmigration se dirigea rapidement de ce c6te, et, ds l'annee
1700, la population etait d6ji si nombreuse et composde
d'elements si divers, qu'une constitution ou loi municipale
fut reconnue indispensable. Penn la rddigea et elle fur
acceptee en 1701. Pendant toute la duree du regime colonial, Piladelphie fut la ville la plus importante du littoral
atlantique et se maintint encore au premier rang un quart
de siecle apres la separation de la metropole. C'est a Philadelphie que se riunit le premier congres continental
(1774) et c'est li que fut proclam6 I'IndCpendance (1776),
1 que risida le premier president de 1'Union, et de 1790
a 18oo elle fut siege du gouvernement fidaral.
GERMANTOWN. - Cette ville qui forme comme une banlieue de Philadelphie, est a 6 milles, c'est-i-dire environ
2 lieues au nord-ouestde cette ville A laquelle elle est reliee
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par des tramways et le chemin de fer. Germantown, assez
bien bitie et dans une excellente situation, est la r6sidence
d'dtd des negociants de Philadelphie, dont les Qlgantes
villas soot dispers6es aux environs; elle est principalement
peuplie de personnes retirees des affaires. On y trouve tout
le confort des grandes villes, un eclairage an gaz, un chateau d'eau distribuant de tous c6tis avec abondance une
ean pure et claire, etc.
C'est en 1851 que commenqa I'tablissement des Lazaristes i Germantown.
En 1859 M. Ryan, visiteur de ]a province icrivait:
* Nous avons a Germantown une proprikte de valeur et une
tris belle iglise bitie par M. Michel Domenec. I1 a qu6t6

pris des fideles les fonds nicessaires pour 6lever cette eglise
qni est d'une grande dimension et d'une architecture 6legante: il a mene l'oeuvre a bonne fin, sans se hasarder au
deli de ses ressources. II a une paroisse A desservir. Deux
prires y trouveraient une ample besogne

a. (Annal.,

LXXIV, p. 483.)
A cette epoque, M. Ryan itait seul en cet itablissement;
aujourd'hui la liste du personnel y compte une trentaine
de preres avec des itudiants, des novices, des freres coadjuteurs : Dieu a visiblement bini l'ceuvre.
CONSHOHocKEN est a pen pres dans les mimes conditions
que Germantown, a 21 kilometres nord-ouest de Philadelphie, sur la rive gauche du Schuylhill; elle a trois mille
soixante-dix habitants. On y exploite de riches mines de fer
et on utilise le mineral dans plusieurs usines.
Les lazaristes polonais y ont fonde un itablissement depuis 19o5 pour secourir leurs compatriotes imigr6s en cet
endroit.
MANAYUNK,

un peu a l'ouest de Germantown, est une ville

manufacturikre aujourd'hui annexee A Philadelphie.. C'est

-

548 -

la que rdsiderent quelque temps les lazaristes polonais avant
de s'7tablir i Conshohocken.
Voici maintenant les notes de vovages envoydes de Germantown par M. Drouet, pretre de la Mission.

Germantown, fivrier 19o6.

Je vous avais promis de vous envoyer quelques a notes
americaines a. Voici un resumd des impressions ricoltees
durant mes dernieres vacances.
Si vous voulez bien m'accompagner jusqu'A Baltimore,
nous allons refaire ensemble un voyage qui, pour bien des
raisons, m'a laiss6 de tres agrdables souvenirs. Nousen aurons pour deux bonnes heures et demie, n'en d6plaise aux
cartes ordinaires qui vous montrent Philadelphie et Baltimore presque porte A porte.
Maintenant que nous savons a quoi nous en tenir surles
distances, allons prendre le premier train a Wayne-Junction. Mon clerical order (accord6 seulement sur un petit
nombre de lignes) me permettra de voyager a moitid prix,
et moyennant un 16ger supplement de un demi-dollar,
nous pourrons nous installer dans un pullmann-car, ol
notre presence soyez-en sir, ne provoquera aucun etonnement. Un fauteuil pivotant, vaste, moelleux et confortable,
sans d'ailleurs aucune exageration de faux luxe, nous permettra de contempler a notre grd tous les points de la rose
.des vents, et d'accorder successivement notre attention i
toutes les parties du paysage qui en vaudront la peine, sans
nous exposer a attraper un torticolis.
Nous traversons d'abord une bonne partie de l'immense
cite de Philadelphie qui, comme vous le savez sans doute,
couvre une superficie de terrain vraiment extraordinaire.
Cela tient au genre de constructions presque uniformement
adopt6, et qui a merite a Pbiladelphie le beau nom de Citd
des Homes (ou Cit6 des Maisons familiales); ii y a, en effet,
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une incalculable quantit6 de maisons, A un on deux dtages
seulement, dont beaucoup sont pr6cedees d'une pelouse
proprette etentourees d'un petit jardin, et qui n'abritent
qu'une ou deux families. Aussi, durant Pl'et, certains quartiers sont un charme pour les yeux, si calmes et si paisibles
avec leurs jardinets fleuris et leurs lignes de grands arbres
verts qu'on se croirait Acent lieues d'une grande ville industrielle, dans quelque district rural de la vieille Angleterre,
dont on retrouve si souventles elegants cottages habillesde
lierre de la tete aux pieds. II y a done assez peu de ces laides
et enormes casernes oil s'empilent a Paris des centaines de
families privies d'air et de lumiere. Ne croyez pas, d'ail.
leurs, que nous ayons en France le monopole de ces tenementhouses, comme on les appelle ici. New-York en possede
des centaines qui sont tout ce qu'on peut imaginer de plus
malsain, et c'est merveille que la loi n'intervienne pas
davantage pour prot6ger des vies humaines qui sont manifestement sacrifices a la rapaciti desbrasseurs d'affaires; de
temps en temps, on trouve dans les journaux ou les revues
quelque article a sensation, appuy6 de chiffres et de statistiques, et destind sans doute A secouer 'indifference du
public. Le resultat,vous le devinez sans peine: le dieu dollar
poursuit sa carriere, c en versant des torrents de lumiCre,
sur ses obscurs blasphemateurs s.
Tous les quartiers de Philadelphie ne prisentent pas
l'aspect fleuri de ceux que j'ai d6crits plus haut; si jamais
vous avez l'occasion d'aller de Germantown a Philadelphie
par tramway, vous apercevrez tout a coup, a droite de la
ligne, et derriere une bordure de terrains vagues qui
dCshonorent la ville, une cit6 ardente qui ressemble A une
succursale de 1'enfer. La fumie du puits de I'abime serat-elle plus epaisse, plus nuancde de reflets de soufre et de
cuivre, plus tourbillonnante que celle qui voile cette partie
de la ville d'un perpdtuel rideau de brumes ? C'est fort douteux; et, pour le coup, on se croirait transporti a Londres
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on i Pittsburg, la cite du fer. C'est que, en effet, Philadel :
phie r6unit toute les gloires, et qu'elle est a la fois une cite
commerciale, industrielle, scientifique et littiraire : sans
compter qu'au point de vue catholique, elle ne le cede
guere qu'a New-York et a Chicago dont la population
catholique depasse Ie million. Aussi, inutile d. vous dire
que ses enfants sont fiers d'elle, et que volontiers, je crois,
ils emprunteraient en la modiiiant la devise d'un vieux
seigneur de France : a New-Yorkain ne suis; Bostonien
ne daigne, Philadelphien suis! •
Mais tout en causant nous avons fait du chemin, et laissant derriere nous les jardins et les fumees, les villas et les
a factories ,, les homes et les innombrables iglises de 'immense cite, nous courons maintenant parallelement i la
Delaware river (la riviere Delaware). Si nous voyagions
sur le Pennsylvania Railroad,ou chemin de fer de Pensylvanie, nous aurions roccasion d'admirer de plus pros
cete importante arthre du commerce americain, ses rives
verdoyantes, ses eaux couleur d'emeraude qg s'etalent sur
une largeur de r kilometre ou 2, en baignant tant6t des
solitudes silencieuses, tant6t des cites actives comme
Chester ou Wilmington, tant6t des villas paisibles aux
porches enguirlandis de vigne vierge de 'architecture
compliqu6e. Sans avoir l'importance du gigantesque Mississipi et de son gigantesque affluent Ie Missouri, la
Delaware tient sa place avec honneur dans la vie commerciale des Etats du nord-est : au lieu des pirogues d'ecorce
des Indiens Delawares qui ne naviguent plus que dans les
vitrines des musees, vous verriez defiler, dans une procession que seuls les epais brouillards d'hiver arrdtent quelquefois, les gros vapeurs des compagnies americaines, anglaises on allemandes, les grosses barques plates chargees
a couler et remorquees par quelque tug essouffli, les
schooners des armateurs locaux, les barques de peche aux
voiles grises, les yachts de plaisance et les canonnieres du
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gouvernement. Aux beaux jours d'etd, nous verrions passer,
filant i belle allure au rythme de son balancier, un de
ces enormes steam-boats i trois itages, dont limage entrevue dans une geographie illustrie, me faisait, il y a
vingt ans, raver d'Amirique; ce ne sontd'ailleurs que des
bateaux-touristes plus vastes qu'elegants, obi s'entassent
jusqu'i deux mille voyageurs, commercants et ouvriers en
rupture-de business et avides de respirer pour quelques
heures la forte brise salke qui souffle de l'ocian. Plus
pros de la ville, nous verrions, faisant la navette entre les
quartiers les plus actifs de la ville, les lourds ferry-boats
dont le milieu est reserve auxvoitures qui sont ainsi transportes, avec leurs attelages, d'une rive a l'autre. Desferryboats spiciaux transportent de la sorte des trains entiers
avec leur chargement complet.
Apres la Delaware, voici la Susquehanna river, autre
immense plaine liquide, aupres de laquelle notre Seine &
Paris ne serait qu'un ruisseau; puis nous passerons successivement (toujours a condition de voyager sur le Penn-

sylvania-Railroad)sur deux bras de la Chesapeake bay,
presque aussi curieusement dentelde que les fiords norvegiens, avec les montagoes en moins, ce qui, ddciddment,
donne 'avantage i la Norvege. Cette fois, le spectacle vaut
rdellement la peine que nous fassions pivoter dans tous les
sens notre complaisant fauteuil. Imaginez-vous que vous
etes installd dans un express du vingtieme siecle, courant
presque a fleur d'eau sur ses deux rubans d'acier et que,
par la glace de votrepullmann-carvous apercevez un paysage dont les grandes lignes n'ont pas di se modifier sensiblement depuis le temps oi les premiers ( settlers I'admiraient comme nous. Au premier plan, un veritable bras
de mer, d'ailleurs paisible comme un itang ; par dela, une
plaine... immense (c'est I'epithete obligatoire), qui parait
aussi deserte qu'il y a deux cents ans; a l'horizon, un cercle de collines couronnees de forids. Vu de la rive, notre
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train doit faiie l'effetd'un anachronisme dansce cadrepresque sauvage, et je comprendrais presque les anath6mes de
Louis Veuillot contre la locomotive, contre ( cette machine
violente qui nous permet de divorer la route, afin de revenir plus vite au travail, aux affaires, a la fouille de l'argent. , Excusez, s'il ya lieu, mon... pidantisme; mais c'est
un plaisir si rare de pouvoir citer Louis Veuillot en Amerique !
* Deux fois de suite nous aurons sous les yeux le mtme
spectacle grandiose et saisissant qui nous rappellera (en-,
Dieu a
core une citation) le mot d'une brave Anglaise:.
%
ville.
la
a
fait
'homme
et
campagne,
la
fait
Et reellement l'etendue de ces campagnes americaines
nous dit assez haut que les Etats-Unis n'ont rien Acraindre
d'un excessif accroissement de population. Ce n'est pas
dans les contrees que nous traversons en ce moment que
les gens risquent de se marcher mutuellement sur les pieds;
il y a de la place pour tout le monde, et c'est seulement
dommage que ces plaines sans bornes qui semblent attendre,
la charrue des defrieheurs soient en realite si pen fertiles.
On assure qu'il y en a des kilometres carris qui ne vaudraient pas la peine d'etre retournis. Et ces immenses
&tracts n de terrains vagues, qui me rappellent presque les
despoblados de l'Amerique du Sud, ces mardcages qu'on n'a
jamais essayd de dessicher, ces maigres prairies oi il y a
plus de joncs que d'herbe, nous les retrouvons dans les
Etats les plus peuples de 'Union, comme New-York et
New-Jersey, et jusqu'aux portes des villes les plus importantes, jusqu'aux portes mdmes de la capitale fiderale,
pen surpris, avant de pouvoir
Washington. Je n'ai pas etd
saluer le Capitole et le monument de Washingtoj, d'avoir
A franchir un veritable desert. Et pourtant Washington
n'est qu'i une heure de Baltimore, mais rdellement, entre
les deux villes, il ya peude choses qui nous rappellent que
nous sommes au coeur d'un grand.pays civilise., Je ne sais
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pas ce que M. le president Roosevelt pense en particulier
des marais qui bordent tout un c6ti de sa capitale et lui
font une ceinture tres pen engageante, mais je crois qu'on
pourrait supprimer avec avantage cette laide annexe du
Potomac river: au point de vue esthetique, ce serait un gain
tres appriciable, et le panorama qu'admirait Humboldt et
que j'ai moi-mdme admird du haut du a Washington-monument a n'en mdriterait que davantage le point d'exclamation du celebre voyageur... Mais voili que je m'oublie a
donner des conseils au president Roosevelt. Retournons a
nos moutons, je veux dire retournons sur le chemin de
Baltimore.
Vous aurez sans doute promptement I'occasion de vous
apercevoir qu'il y a tout de mdme quelque chose qui nous
rappelle, meme au milieu des solitudes que nous traversons, que nous sommes au coeur d'une civilisation tres
avancee. C'est, en effet, quelque chose de tres moderne, qui
ne peut manquer de s'etaler triomphalement dans un pays
comme celui-ci ot 1'esprit mercantile parait primer tout le
reste, et oiu les cerveaux sont toujours en travail pour enfanter quelque nouveau moyen de faire produire l'arbre
non de la science, mais de la richesse, autant de fruits que
ses branches en peuvent porter. C'est quelque chose de tres
laid aussi, du moins a mon avis, et qui ne parait pas avoir
gagne en beautd en franchissant l'Atlantique; c'est un mal
qui repand la terreur... chez les amis du bon godt: la
reclame, puisqu'il faut I'appeler par son nom. Elle s'dtale
partout, criarde, bruyante, provocante, haute en couleurs,
bavarde et ddmonstrative, comme si elle avait toujours
peur de ne pas attirer suffisamment i'attenion. Elle vous
poursuit, elle vous harcele, elle ne vous laisse point de
repit; elle vous guette au detour des sentiers dans les bois,
elle vous attend au bord des ruisseaux, vous saute au
collet au sommet des collines, vous crie des insanites dans
le fond des valides, et quand vous 6tes a la recherche d'un
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coin solitaire pour respirer a l'aise ou miditer en paix, elle
surgit tout a coup de derriere un tronc d'arbre et a l'audace
de vous vanter les charmes d'un cafe-concert de la ville
voisine, la vertu tonique d'un whiskey excessivement pur,
ou I'arome non pareil du cigare A cinq sous. Si vous sautez
dans un tramway routierpour echapper asa poursuite, elle
vous attend, railleuse, au plafond du vdhicule, et de IA,
vous fait des grimaces et vous debite des calembours. Si
vous ouvrez une revue, dans l'espoir de vous debarrasser
de cette hantise importune, vous vous apercevez, avec terreur, que la reclame a envahi la moitie de la place, et que
sur cent cinquante pages, soixante-quinze sont consacries a
l'eloge (tres illustre) des bretelles perfectionnees, des chapeaux hygieniques et des souliers a talons de caoutchouc 1
Et alors, dicouragd et ddpite, vous fermez votre 4magazine a
en murmurant: O business-spirit, voila biende tes coups!
Je sais bien que le mal n'est pas particulier a l'Amdrique,
et je ne serais point surpris de retrouver au p61e nord, placard6 sur un iceberg quelques affiches en couleurs, vantant
aux Esquimaux buveurs d'huile les qualites (nutritives
autant que rafraichissantes) de la bire de Munich. Mais
franchement, les Etats-Unis sont par excellence lepays dela
reclame, et les Americains ont le talent de gater de la sorte
leurs paysages les plus beaux, qui ne demandaient pourtant qu'a rester beaux. Ce n'est d'ailleurs pasl'unique mdfait de Pesprit mercantile en ce pays: il en a de plus graves
a son actif; on assure que les cataractes du Niagara sont
serieusement menacies par les entreprises de puissantes
compagnies, impatientes de transformer en force motrice
les immenses rdserves d'dnergie naturelle emmagasinees
dans PAmerican Fall ou dans le Horse shoe canadien (ce
sont les noms des deux chutes). Un comiti a du se constituer pour obliger les deux gouvernements a intervenir au
besoin, afin d'emp&cher un acte de vandalisme probablementsans pricedent dans l'histoire du monde.
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Puisque nous sommes au chapitre de la r6clame, voulezvous me permettre d'en faire une en faveur du public
americain: je vous promets de ne l'accompagner d'aucune
de ces hideuses illustrations qui deshonorent les murs ou les
journaux, en France aussi bien qu'en Amerique. N'avezvous pas remarque le calme, et, dans lensemble, la bonne
tenue de nos compagnons de voyage ? Pas de conversations
bruyantes, pas d'eclats de voix, pas de gestes inutiles: nous
sommes evidemment en compagnie de gentlemen, qui ont
conscience d'etre gentlemen et d'etre obliges de se tenir en
consequence. Vous me direz peut-etre que notrepullmanncar abrite une compagnie select, une aristocratie, une elite.
Soit; allons faire un tour dans les autres wagons; c'est
facile, car une passerelle vous permet de passer de Fun A
l'autre, et de faire, si le coeur vous en dit, l'inspection du
train complet: car en debors des wagons-salons et des
wagons-lits, qui ne figurent pas dans tous les trains, il n'y a
ici qu'une seule classe de voitures, et les pauvres ont le
droit de s'asseoir sur les memes coussins que les riches:
nous sommes en pleine democratie pratique. Eh bien, notre
tour d'inspection vous revelera partout la mime tranquillite, le meme calme, la meme bonne tenue. Je ne parle pas
des accidents inevitables, de l'intrusion possible de quelque
ivrogne qui, d'ailleurs, ne serait tolire qu'g la condition de
se tenir coi, je parle de laregle generale, et je puis affirmer
que j'ai partout remarque cette dignite qui m'avait deji
tant frappi en Angleterre. Faut-il faire la part du flegme
anglo-saxon, de l'indifference americaine qui veut que
chacun s'occupe exclusivement de ses affaires et lui defend
de se demander si son voisin est un honnite homme ou un
criminel, c'est possible. Mais il n'est que juste de faire la
part de 1'Nducation, du desir positif, de la volonti tres
arrEtie d'etre poli, de se tenir bien, de n'importuner personne, en un mot, d'etre un gentleman. Nous.autres, Europeens, qui jugeons les Amiricains trop souvent a travers
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nos vaudevilles ou nos caricatures, nous nous les reprdsentons facilement comme des gens aux allures hautaines
et provocantes, qui ne se pr6sentent guerre en public que
la pipe aux dents et la coiffure en bataille, esp4ces de Cyranos renforces toujours prdts i mettre flamberge au vent,
ou plut6t A jouer du revolver pour un oui et pour un non:
la ralitd est beaucoup moins thedtrale et beaucoup plus
prosaique; les rough-ridersaux larges chapeaux de feutre,
au mouchoir noue nigligemment autour du cou, aux jambieres de cuir fauve et aux dperons mexicains ne se rencontrent pas a tous les coins de rues, surtout dans les cites du
nord-est et leur apparition ou celle d'un cow-boy dans le
costume de sa profession provoquerait presque autant de
curiositi ici que sur un boulevard parisien. Le type aux
airs fendants existe assurdment, mais A Ietat d'exception,
et quoi qu'il soit facile de remarquer chez tous et chez
toutes cette allure d6gagee, ce pas rapide et dicidd qui
trahit un peuple habitue a la libert6 et conscient de sa
force, je ne crois pas que l'Amnricain ordinaire soit plus
c casseur d'assiettes que le Parisien, le Lyonnais ou le
Marseillais. Les etudiantsdes grandes universites, Harvard,
Yale ou Princeton sont-ils meme aussi turbulents que nos
etudiants franqais ? Je n'oserais pas l'affirmer; en tout cas,
il est fort probable, pour ne pas dire certain, que la gent
ecoliere de Bonnet de Berlin rendrait facilement des points
sous ce rapport au sophomores de l'universite de Pensylvanie. Et j'ai eu plus d'une fois l'occasion d'admirer la patience du public americain: il se montre tolerant et bon
enfant en plus d'une circonstance oh nous autres Frangais
nous prendrions feu comme un baril de poudre. Mais
j'arrete ici ce panegyrique: autrement vous m'accuseriez
de donner des coups de pied A ma chere France, et d'etre
subitement deveau Amdricain jusqu'a la racine des cheveux : soyez sir qu'il n'en est rien.
D'ailleurs, en guise de correctif et de contre-partie, lais-
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sez-moi vous dire que, si.nous nous faisons du type americain une idee fausse, les Amdricains ne peuvent guere se
vanter de nous connaitre mieux ni de nous juger plus dquitablement. J'ignore s'ils prennent au serieux les fantaisies
et les facities de Mark Twain: je leur fais Phonneur d'en
douter. Mais ils sont probablement fort tentis de prendre
au serieux, comme nous le ferions nous-memes, certains
articles de Revue signes de gens qui se pretendent bien
informds, et comme on dit aujourd'hui, fortement document6s. 11 n'y a pas longtemps, en attendant montour dans
1'antichambre du docteur, je suis tombe par hasard sur un
de ces articles qui ne cachent pas leur pretention de former
l'opinion publique. I1 ne s'agissait de rien moins que de
Iaristocratie franqaise: c'etait une condamnation en bloc,
pleine d'attaques mechantes et de mesquines vilenies: le
tout, sous couleur d'impartialiti. C'est un exemple entre
mille de ce qu'on appelle ici la presse jaune, qui n'epargne
pas plus le Sinat des Etats-Unis que les vieilles aristocraties
d'Europe et contre laquelle le president Roosevelt a rdcemment brandi son martinet, plus connu ici sous le nom de
c Gros Baton a, the big stick.
Mais, tout en dissertant sur les mdfaits de la r6clame et de
la presse jaune, nous approchonsdu terme de notre voyage.
Cette ville de briques que vous voyez A I'horizon, assise
depuis tant6t trois siecles (ce qui constitue en Amdrique
une remarquableantiquite) au bord du Patapscoriver, c'est
la cite de lord Baltimore, la capitale de Pantique et tolerante colonie du Maryland. Avec ses sky-scrapers dominant
comme des archipels de pierre Pocean des maisons a deux
ou trois etages, avec ses nombreuses iglises au milieu
desquelles les d6mes dords de la cathidrale jettent une note
presque orientale, avec ses nombreuses institutions publiques, universiti, colleges, h6pitaux, bibliotheques, avec ses
cinq mille manufactures de toutes sortes, son port vaste et
sQr et ses docks, enfin avec ses cinq cent mille habitants et sa

-

558 -

vieille reputation d'hospitaliti et d'activiti, Baltimore peut
se vanter d'etre la metropole du Sud. Le terrible incendie
qui, ii y a deux ans, devora le coeur de la citi, n'a guere
laissi de traces, et, a Pheure oiu j'icris ces lignes, les ruines
entassees ont et6 remplacies par de splendides constructions
modernesdontles charpentes d'acier etlerevetement de granit n'offriraient pas au feu une proie si facile. Ces nouveaux
bitiments dont la plupart sont d'actives maisons de commerce, actuellement en plein travail de production, sont
l'orgueil du nouveau Baltimore, et les habitants ne se
genent pas pour dire que la catastrophe d'il y a deux ans a
ete une benediction, qui leur a permis de donner A leur
ville une physionomie plus moderne. Tout comme Philadelphie et les autres grandes villes amiricaines, Baltimore
s'agrandit rapidement et empiete chaque jour sur les campagnes environnantes. La rapidite avec laquelle on batit
ici tient reellement du prodige! et quand vous Etes trois
mois sans visiter certains quartiers de banlieue, vous ne
vous y reconnaissez plus: dans rintervalle, les maisons ont
poussi comme des champignons apres une nuit humide.
Depuis mon arrivde ici, les environs du seminaire se sont,
dece fait, completement modifids;je n'ose pas dire, d'ailleurs,
qu'ils se sont embellis, car, Ia oit nous avions lannie dernikre une belle prairie ou un petit bois peuple d'oiseaux, se
dressent maintenant plusieurs rangees de maisons qui n'ont
rien de tres artistique. Les Amdricains me pardonneront
ici de ne pas leur faire de compliments, mais franchement,
avec la meilleure volonti du monde, je ne le puis. II faut
bien reconnaitre que cette fibrile activite qui fait surgir du
sol des milliers de maisons tous les ans, n'est que de la
speculation toute pure; et les entrepreneurs, - ils sont
legion - ont en vue les int6rits de leur porte-monnaie beaucoup plus que le bien-dtrede leurs concitoyens. II faut voir
comment sont baties ces longues ran ges de bitisses uniformes reproduisant le meme type A quarante, soixante on
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cent exemplaires. Le problime est celui-ci : sur un terrain
donn6, batir le plus grand nombre de maisons possible, le
plus rapidement possible, a aussi peu de frais que possible;
leur donner pourtant une apparence aussi confortable que
possible, afin de les vendre ou de les louer le plus cher possible. Telles sont les donnies sur lesquelles travaille invariablement la cervelle f6conde des entrepreneurs. Quand
deux entrepreneurs rivaux commencent i bitir en m6me
temps en face 'un de l'autre, on assiste a une lutte de
vitesse, a une a course au batimentx des plus interessantes.
II s'agit de distancer ladversaire et de planter avant lui,
bien en vue a vingt pieds en Pair, l'ecriteau magique:
Homesfor sale, a Maisons A vendre ,. Le resultat dont le
bon public payera tous les frais, c'est qu'en d6pit de leur
apparence de jolies bonbonnieres tres invitantes, ces prdtendus homes ne sont que de fragiles constructions etroites
et mal commodes, aux chambres basses, aux corridors sans
lumiere, aux escaliers raides comme des 6chelles, et si
etroits quecertaines plantureuses personnes de maconnaissance n'y passeraient qu'a grand'peine, et encore en cheminant de biais, comme les crabes. Nos confreres appellent
ces chefs-d'oeuvre de l'architecture mercantile : mere shell,
de a simples coquilles ,, et, vu la fragilitd de ces batisses
ephembres, jamais nom ne fut plus mirite. Et que dire du
grand nombre de maisons en bois?elles sont, en somme,
assez rares A Philadelphie, mais, par exemple, Buffalo (une
ville de trois cent cinquante mille habitants) n'ai-je pas
vu des quartiers presque exclusivement composes de ces
maisons de planches qui font songer i la a case de loncle
Tom a, bien qu'elles soient sans doute plus vastes et plus confortablesetqu'elles ne soient point destinees Ala mime cild
brite. C'est sans doute ce qui explique, en partie du moins,
que les incendies soient si frequents et si redoutables en
Amerique, et que le metier de pompier n'y soit point une
sinecure.
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Je n'ai pas besoin de vous dire que les gens qui ont le
moyen de faire bitir leur maison suivant leurs goats y
mettent un pen plus de fajons et ne se livrent pas sans
contr6le et les yeux ferm6s aux fantaisies architecturales des
brasseurs d'affaires. Ils choisissent leur terrain et dictent
leurs conditions, et leurs magnifiques mansions, substantiellement bAties en pierres de taille, regardent de haut et
d'un air qui n'est pas tres ddmocratique leurs humbles voisines de bois ou de briques. Mais qui done a donni a ces
braves Americains le goat du complique, du pointu, du
biscornu, de l'enchevdtri ? Leur id4al parait tre la pagode
chinoise ou japonaise: pigaons, tourelles, balcons, clochers
et clochetons se malent et s'entremelent, se croisent et
s'entrecroisent dans le plus charmant desordre qui a ividemment la pritention d'etre 1 un effet de Part a ; on dirait
des joujoux de Nuremberg subitement transportes et agrandis sur le sol de l'Amerique, ot l'art local a pris soin de les
agrementer encore de complications nouvelles.
Eh bien ! ne vous avais-je pas dit que Baltimore est plus
loin de Philadelphie que les cartes ne le font croire. Nous
voyageons depuis tant6t seize pages et nous ne sommes pas
encore arrives. Mais peut-itre la distance n'est-elle pas toute
seule responsable de la longueur du voyage. Mon bavardage y est bien pour quelque chose.Que voulez-vous? c'est
un rare plaisir pour moi de pouvoir converser longuement
en francais; j'en ai profit et me propose d'en profiler
encore; vous me pardonnerez aisiment.
Je n'ai point a vous parler du terrible d6sastre qui a
reduit en cendres les trois quarts de San-Francisco. Les
journaux vous ont 6videmment fourni d'abondants details
sur cette lamentable catastrophe. Dix-sept itablisssements
catholiques ont et ruines, les Peres Jdsuites ont le plus
souffert; leur magnifique eglise et leur college ont etc
ditruits; c'est une perte de to millions de francs. J'ai
entendu dire que nos seurs ont perdu une ecole, mais je
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n'ai aucun renseignement pricis a cetCgard. D'ailleurs la
gindrositi admirable avec laquelle on a ripondu de toutes
parts aux appels de la ville en detresse, font croire que tant
de ruines seront promptement relevees.
F. DROUET.

BRESIL
MISSION POLONAISE DE THOMAS-COELHO
Lettre de M. SLomImszr, prdtre de la Mission, visiteur,
&M. FIAT, Supirieurginral.
Cracovie, le 9 juin 1906.

Voici, Monsieur et tres honord Pere, quelques details
sur les travaux de nos confreres polonais au Brisil durant
leurs deux ans de s6jour dans 'Amerique du Sud.
En 19o4, i Piglise de Thomas-Coelho et dans les
chapelles qui appartiennent i cette paroisse, nos confreres
ont entendu 4000 confessions et prdch i33o sermons ; si
nous y ajoutons i to sermons prononces dans les missions
avec Ii 5oo confessions - ne perdant pas de vue lesdistances
inormes d'une colonie a 1'autre, - il faut avouer que les
trois missionnaires ont dQ bien employer leur temps. En
outre, its ont prepare I24 enfants pour la premiere communion.
En Pan igo5, ont eti prononces 13 sermons et ont etd
entendues 5 ooo confessions dans la paroisse; et dans les
missions, il y a eu 214 sermons et i peu pres 8 5oo confessions.
Je trouve aussi, dans unedes dernieres lettres de M. Bayer,
supdrieur de Thomas Coelho, une description des 6coles
erigies par nos confreres:
SA Thomas Coelho, ecrit M. Bayer, par nos soins, ont
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etd ouvertes trois icoles normales, en trois points qui ont
paru les plus commodes pour les gens de la colonie: la
premiere, qui touche a notre cure de I'eglise de la tres sainte
Vierge, est suivie par plus de trente enfants et a pour maitre
notre organiste, M. Pierre Fila, lequel a dirigi pendant
sept ans une icole bresilienne. La seconde se trouve i
Rosy Stare; elle est dirigde par Joseph Zielmski et compte
quarante-six enfants. La troisieme est i Rosy Zakupne;
elle est suivie par quarante-deux enfants; le maitre s'appelle Witold Zulawski. Ces trois icoles ont ite visities
derniarement par le consul d'Autriche, M. Okecki.
Les parents payent pour chaque enfant un milreis par
mois; mais, quand viennent les grands travaux des champs,
la frequentation diminue, et il faut penser a d'autres
moyens pour soutenir lexistence de nos bons maitres d'icole, ce que nous faisons bien volontiers.
* Nous avons encore deux petites icoles dans notre
paroisse, dont rune compte dix-huit filles, lautre quinze
enfants.
< Pres de notre domicile de Thomas-Coelho se trouve
aussi une ecole publique pour les Brisiliens, dont le directeur est un Polonais; beaucoup de nos enfants y vont,
surtout pour cette raison que, 1i, on ne paye rien pour
I'entretien du maitre. Mais cette ecole est seulement pour
les garqons; j'ai aussi pensd aux filles de cette contrie et je
me suis occupi moi-meme d'une icole pour elles pendant
un an. Maintenant, la femme du maitre d'4cole du gouvernement a ouvert une ecole priv6e pour les filles on il y
a, A peu pros, vingt ileves.
p A la colonie voisine, Cristina, ou nous allons une fois
par mois pour le service divin, furent ouvertes, par nos
soins, deux icoles, frdquentees par cent six enfants. La premiere, a Cristina meme, se trouve encore dans une maison
privee, jusqu'a ce qu on ait fini le batiment qui lui est
destine. La seconde ecole, dans la colonie Lagoa Suja,
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appartenant i la colonie Cristina, construit, elle aussi,son
nouveau bitiment, dont la benediction aura lieu le 8 mai.
Nous avons visiti ces deux ecoles avec M. le consul
Okecki. Les bonbons, et surtout les petites images, que
j'ai distribu6s A notre chere petite jeunesse ont cause une
grande joie partout.
SA la fin de l'annie nous assistons toujours aux examens
et a la distribution des prix, c'est ce qui encourage beaucoup les eleves ainsi que les maitres.
a Dans le mois de mai, M. le consul Okecki partira en
Europe. Sans doute viendra-t-il vous voir et aura-t-il
occasion de vous dire s'il est content de nos ecoles. Avant
nous, il n'y avait qu'une seule ecole et aucun pretre ne
voulait s'y intdresser.
, Par la grace de Dieu nous faisons tout ce que nous
pouvons; nous avons commence par la restauration de
notre eglise et de notre cure, qui 6tait presque en ruines;
apres, nous construisimes un clocher et nous achetimes
de nouvelles cloches; nous avons entoure l'eglise d'une
haie de fer et le cimetiere d'une haie de plantes. Ainsi tout
s'embellit et devient plus agreable.
c Maintenant, nous pensons a fonder une bibliotheque
oil nous pourrions reunir de quoi instruire les gens plus
ages. Diej notre cher peuple polonais commence A penser
sdrieusement a travailler et a se corriger.Apres nos missions,
'ivrognerie cesse a peu pres partout. Dieu en soit bedi!
I1 nous faut encore une maison des Filles de la Charite A
Thomas-Coelho; nous y pensons et preparons ce projet
tout lentement, autant que notre pauvretd et celle des
membres de notre colonie nous le permettent. *
Binissez, mon Pere, ces travaux de nos chers confreres
et veuillez toujours me croire
Votretout d6voud et obeissant serviteur,
G. SLOMINSKi.
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EQUATEUR
Lettre de M. MARINO, prdtre de la Mission, 4
M. A. FIAT, Superieur general
Grand SSminaire de Quito, le 27 avril igo6.

Le telIgraphe vous a annonc6 ddej la perte immense que
nous venons de faire en la personne de notre tres cher et
tres vertueux confrere et superieur M. Theodore Real I
Je dis une perte immense, et je dois ajouter irrdparable;
car un homme comme celui dont nous deplorons la mort,
n'est pas facile a remplacer. C'6tait un saint et un savant!
Vouloir vous dicrire les grands exemples de vertus qu'il
nous a donn6 ce serait sortir des limites d'une lettre et c'est
une tache impossible pour moi. Je veux seulement me restreindre a trois considerations: savoir, son amour pour
Dieu, son amour pour l'Eglise et son amour pour la Congregation.
Et d'abord son amour envers Dieu: Dieu dtait son idee
absorbante pour ainsi dire. Jamais il ne la perdait de vue
dans toutes ses actions, qu'il accomplissait avec la plus
grande purete d'intention. Sa conscience, d6licate au possible, lui faisait eviter les plus petites fautes, sans pour
cela tomber dans des scrupules.
Toujours egal A soi-meme, il voyait la volonte de Dieu
en tout, et il se soumettait doucement, espirant, dans
les 6venements parfois fAcheux et difficiles, les secours de
la grAce et les lumieres pour se diriger. a Prions Dieu »,
c'etait tout ce qu'il nous conseillait dans les difficultis qui
pouvaient se presenter.
L'amour envers Dieu le tenait toujours recueilli, et soit
en marchant, soit assis, seul ou en compagnie, sa maniere
de se tenir modeste et respectucuse montrait qu'il 6tait en
la presence de Dieu I Cet amour et ce respect, il les montrait
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dans la recitation du breviaire. le ricitant a genoux toutes
les fois qu'il ne pouvait pas le riciter en communautd, et
devant le saint Sacrement; et quand il le recitait en commun, ii le disait avec tant de solennit6 qu'on aurait dit
qu'il presidait une grande reunion. Sa maniere de prononcer, distincte et posde, donnait a entendre qu'il savourait
dans chaque mot des livres saints, le sens de la parole de
Dieu. Quelles profondes adorationsapresla cilebration des
saints myst6res! On aurait dit un ange en adoration!
Aussi ses visites au saint Sacrement itaient-elles frequentes
pendant la journme, et toujours aux mimes heures; de
telle faqon que l'on pouvait savoir oh se trouvait M. Ie superieur a certaines heures d6termindes.
Son amour pour 1'Eglise se manifestait surtout par
lobdissance aveugle a n'importe quelledisposition, qu'elle
vienne soit de Rome, soit de l'autorit6 locale. C'est cet
amour envers l'Eglise qui l'animait i consacrer tous ses
instants pour le bien et la formation des jeunes levites. On
pent dire sans exageration que la pensee continuelle qui occupait lesprit de notre suplrieur, dtait la formation des
jeunes gens du grand siminaire; il voulait un clerg6 vertueux et instruit. II poss6dait a la perfection les principales langues d'Europe tel que l'allemaod, le francais, Fanglais et 'italien ; mais Pespagnol itait, pour ainsi dire, sa
langue favorite, et cela parce qu'elle 6tait la langue du
pays et parce que c'dtait nicessaire pour la bonne formation des 6leves. 1 detait attentif toujours a ce qu'ils la prononcent bien distinctement, et a ce qu'ils la parlent avec
correction. II ne cessait pas de leur recommander la bonne
prononciation de la langue espagnole, et la raison qu'il
alleguait itait que, avec cela, on pouvait faire beaucoup de
bien. II avait appris le Quichua, langue indienne, afin
.d'etre utile aux 616ves; ii leur en faisait une classe par semaine, afin qu'etant curds ils puissent etre plus utiles aux
indiens dans les paroisses.
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La prospiriti de PEglise a procurer dans l'iquateur faisait qu'il ne perdait pas de temps, mais qu'il itait toujours
occupo ades matirres qui pouvaient servir pour ses classes.
Les quinze annees qu'il a passees it Equateur, ont ete une
chaine non interrompue de travail. Jamaisilne s'est 6loigne
du s6minaire; une fois seulement, il s'absenta pendant
quinze jours pour pr&cher une mission dans une paroisse.
On le trouvait d'ordinaire a la chapelle, a sa chambre ou a
la bibliothbque. Tres au courant de toutes les etudes eccl6siastiques, il pouvait repondre avec justesse et precision a
n'importe quelle question; mais, ce en quoi il excellait,
c'etait la connaissance des livres saints, vers6 comme il
I'etait dans I'hebeu et le grec.
Les etudes de sociologie et de pedagogie itaient aussi
une de ses specialites, et tout cela n'avait d'autre but que
la bonne formation du clerge. Vous pouvez done comprendre quel trisor nous venons de perdre. Quand
Mgr Ordoiiez, archeveque de Quito I'eut amend ici, il dit
a ces messieurs de la Curie: He traido de Europa una
joya, c'est-a-dire: J'ai amene avec moi une pierre precieuse 1 Eh bien, M. Reul a eti vraiment cela pour le diocese de Quito et pour I'Eglise: Gemma Sacerdotum.
Son amour pour I'Eglise lui inspirait un respect profond
pour les prdtres. II aimait les pritres, voyant cn eux les
ministres de Jesus-Christ, les continuateurs de son ceuvre
sur la terre, les sauveurs des ames. Ce n'itait pas simplement de la politesse, chez lui, exquise d'ailleurs et prdvenante au possible, qui le faisait agir ainsi, mais l'esprit
de foi qui lui '4couvrait en chaque pretre un representant
de 'Eglise. De la aussi cette imposante gravite mais douce
a la fois qui l'accompagnait dans tous ses actes; on pouvait
observer que mEme les choses les plus insignifiantes dtaient
executies avec calme et dignite, sans cependant aucun exc6s.
Tout cela provenait de la ferme conviction dont il 6tait animi sur la digniti du prdtre lequel represente 'Eglise.
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Que dire apres cela de son amour pour la Congregation,
sinon que sa vie entiere de missionnaire et d'enfant de saint
Vincent a ete une copie exacte de notre saint Fondateur ?
On aurait pu l'appeler la Rggle vivante et cela sans exageration et sans affectation. II itait exact en tout; depuis
quatre heures du matin jusqu'a neuf heures du soir, sans
omettre aucun exercice de pietd, malgr6 ies occupations
multiples quiabsorbaient littdralement son temps. I1 accomplissait tout sans precipitation et sans preoccupation,
donnant A chaque chose son temps determine par la rIgle.
Les vertus qui constituent lesprit de notre 6tat, etaient
pratiquies dans la perfection qui peut itre donnee a un
homme mortel. Pendant les sept annees que j'ai eu le
bonheur de vivre aupres de lui, je n'ai pas dicouvert un dfau.; mais toujours egal A lui-mime, Semper sibi constans;
je fai vu toujours doux et affable, toujours grave et modeste,
toujourssevere pour lui-m&me et plein de prevenance pour
ses confreres, toujours noblement humble mais surtout
tenant une vie completement cachee. Oh la perle que nous
avons perdue! oh ! le grand vide qu'il a produit dans notre
famille par sa mort.
Ce n'est pas etonnant qu'on l'ait qualifid du glorieux titre
de saint et qu'on se soit disputd a sa mort, les objets qui lui
ont appartenu, les regardant comme desreliques precieuses.
A ses funerailles, tous pleuraient, mais comme Fon peut
pleurer un saint qui meurt.
Ses restes reposent au milieu de nous, a c6t6 d'une petite
grotte de Lourdes que nous avons dans le jardin qui sert de
lieu de recreation pour les 6lves. Puisse-t-il nous proteger
du haut du ciel.
Janvier M. MARINO.

M. REUL (Theodore) naquit i Byfang, pros d'Essen, en
Allemagne, le 3o aovembre 1849, de parents fort chretiens
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et aisis. II fit ses humanitis a Recklinghausen, de 1864
A 1870, et recut le grade de bachelier, avec des notes excellentes. II passa six moisa l'Universitr de Vienne en Autriche, oii il etudia la philolophie supirieure et 'histoire moderne ( 870-71). II fit ses etudes theologiques A Paderborn,
oh il fut ordonn6 pr6tre, le 25 f6vrier 1875. Depuis I'annee
1875 jusqu'a 1879, il accompagna comme precepteur la
famille du comte Salm en Espagne.
En 188o, il vint comme collaboraieur au petit seminaire
de Nice. Le 26 novembre 188o, il entra dans la congregation de la Mission, et fit les voeux a Paris, le 27 novembre 1882.
De I&, il fut envoy6 comme professeur au grand s6minaire d'Angouldme, et le lo octobre 1891, il arriva a Quito,
comme supdrieur du grand siminaire, ou il est mort le
24 avril 19o6.
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

Nous avons publid dans les numdros pricddents les
ddcrets des Congregations romaines qui, pour les deux
communautds fonddes par saint Vincent de Paul, les Pretres de la Mission et les Filles de la Chariti, sont d'un
intir&e general.
Un dicretimportant renduen 1882 par le pape LeonXIII
pour les Filles de la Charite, a 6td publid dans diverses
Revues; on le trouve dans le Journal du droit et de la jurisprudence canonique (livraison de ddcembre 1882); il a
paru aussi dans la Nouvelle Revue thdologique qui se publie en Belgique (t. XXIII, n° 5, novembre 1891). II n'avait

pas &6tinsr6 dans nosAnnales.-Nous le donnons aujourd'hui; de la sorte on aura rdunis dans le mdme tome de
notre publication, les principaux documents de Rome qui
peuvent nous intiresser. (Voyez, ci-apres, a la Table des
matieres, p. 6or.)
La supplique ci-dessous a &ti ridig6e en italien; on en
trouvera le texte dans le volume intituld: Recueil des Privileges et indulgencesdes Filles de la Charitd,p. 49. Nous
en donnons ici la traduction en latin enintercalant quelques divisions.
48.

DE LA NATURE ET DE L'ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE

DES FILLES DE LA CHARITE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL.

(Dd-

cret de S. S. Ldon XIII, 8 juillet 1882.)
(TRIuUCTroN)
BEATISSIME PATER,

Superior Generalis Congregationis presbyterorum Missionis, vulgo
dictorum LaTarisi humiliter exponit hujus Congregationis sanctum Fundatorem, nempe S. Vincentium a Paulo, instituisse etiam
societatem Puellarum Charitatis, illam subjiciendo regimini directo
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et exciusivo Superioris Generalis pro tempore ejusdem Congregationis.
Indoles Societatis Puellarum Charitatis.
Pr•dicta societas, quum sit ex natura sua essentialiter secularis
et laica, regulas a S. Sede approbatas non habct, et in ipsa non emittuntur vota religionis sed vota tantummodo simplicia et annua.
Nonnulli autem Locorum Ordinarii, in errorem inducti notionibus
baud genuinis, opinantur ad seipsos pertinere hanc auctoritatem
que SuFeriori Generali competit super domibus Filiarum Charitatis,
ideoque volunt harum domuum regimini interno sese immiscere;
eas aut per se aut per delegatos visitare; superiores dicecesanos preficere; speciales confessarios deputare, non solum e clero secular i
electos sed etiam e regulari, et id contra statuta a S. Vincentio a
Paulo condita, nec non et contra praxim a dimidio supra duo sacula
perseveranter vigentem, unde periclitaretur unitas quae tantopere
necessaria est Societati ubique difluse ad secure procurandum regularem ordinem ejus administrationis et prosperitatem tot eximiorum
operum quibus inservit.
Est revera essentialiter sacularis et laicalis
Et revera predictum Institutum S. Fundator voluit esse omnino
seculare, seu ut aiunt laicale, dum ipsi assignaverit pro claustro,
hospitia, carceres et egenorum cubicula; pro velo, modestiam;
pro Officio, charitatem; pro confessario, parochum aut alium sacerdotem, exclusis regularibus, ab episcopo approbatum. Hinc ibi nec
novitiatus proprie dictus, nec canonicum examen postulantium, nec
designatio confessariorum ordinariorum aut extraordinariorum nec
prascriptio recitandi Horas canonicas, nequidem officium Beate
Maria Virginis: Sodalium vota nec emittuntur publice nec acceptantur in nomine Ecclesia. Quod si generatim post aliquod spatium
plurium annorum in sodalitio transactorum annualia emittant vota,
hujusmodi vota sunt mere privata quorum nullus testis nisi Deus
et propria voventis conscientia. Ad summum aquiparari possunt
votis quae in saculo persona devota opportunum judicaret proprio
directori emittenda ease ad majorem suum profectum spiritualem.
Ita visum est Ordinariis et S. Sedi.
Juxta hanc normam semper vixerunt et adhuc vivunt Puelle Charitatis, id non ignorantibus locorum Ordinariis et in ipsa Roma sub
oculis Sancte Sedis, quin unquam habita fuerit mens subjiciendi
hanc Associationem canonicis legibus quas S. Congregatio Episcoporum et Regularium a recentibus Institutis maxima diiigentia servandas curat. Insuper ex eo tantum quod earum statuta nunquam
S. Sedis approbationi submissa fuerunt, manifestum videtur ipsas
semper se habuisse tanquam mere saculares (et revera earum vestitus is erat in principio quem induebant plebeia mulieres pagorum
Parisiorum),.consociatas ad opera charitatis christiane erga pauperes
absque ullo quocumque vinculo preter charitatem mutuam et communem Superiori generali Missionis subordinationem.
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Hujus Societatis cura et gubernatio pertinent ad Superiorem
generalemn Congregationis Missionis. - Quid senserunt et statuerunt
Summi Pontifices.
Qua subordinatio semper rata habetur diversis Brevibus summorum Pontificum et speciatim a Pio VII per Breve, anno 18o datum,
4
et Bullario Romano insertum, in quo hec leguntur : a Quum
vero
huic officio (nempe Superioris generalis Missionis)adnexa est turn
cura et gubernatio Communitatis Mulierum seu Pueilarum Charitatis ubicumque erecte vel erigendx, etc. a - Et alibi idem Pontifez
ait (Bullar Rom. 22 jun. 1818):
a Causis accurate perpensis, earumque agnito non levi pondere,
a ut... societatis Puellarum Charitatis faciliori atque opportuniori
€ regimini simuique majori pauperum et infirmorum utilitati consuSlamus, ex certa scientia ac matura deliberatione nostris, exque
a apostolica potestatis plenitudine, omnes et singulas Charitatis
a Puellas earumque societates ac domos in regnis Hispaniarum a quaa cumque PatriarchaIndiarum, vel cujusvis alterius jurisdictioneac
a subjectioneprorsus eximentes ac liberantes,omnimoda juridictioni,
a obedientae, superioritati,ac dependentiae moderni ac pro tempore
" existentis vicarii generalis CongregationisPresbyterorum secula" rium Missionis sancti Vincentsi a Paulo nuncupatae, perpetuo ac
Sintegre subjicimus atque supponimus. *
Et in alio Brevi ejusdem anni (Bull. Rom., 27 novembris 1818)
Pius VII subdit: a Mandamus ut... ilia tantum regula ab omnibus et
a singulis nuac et in posterum observari perpetuo debeat, que a
a sancto Vincentio a Paulo fundatore fuerat instituta, qumque in
a Hispanarium regnis ad nostra usque tempora retenta fuit, nihil in
a ea circa dictae Societatis regimen innovantes. Denique sic loquitur
Leo XII anno 1827 in Brevi quo Superior generalis instituitur D. de
Wailly : Itaque cum perpenderimus piissimun hoc institutum quod
a S.Vincentium a Paulo parentem agnoscit in Galliis ortum,supremum
. ejus presulem Gallice nationis perpetuo extitisse, eique instituto
a adjunctam esse administrationem societatis Puellarum Charitatis,
a etc. a
Natura auctoritatisSuperioris generalis.
Hinc constat Puellas Charitatis ad obedientiam Superiori generali
prestandam teneri ; Ipsi tantum, vi muneris sui, jus competit confirmandi electionem Superiorissa generalis et praecipuarum Officialium, visitatio interna domuum ; earum administrationis inspectio,
salvo tamen Episcopi jure visitandi earum opera externa. Ad Superiorem generalem spectat confessarios praesentare: attamen non modo
non presumit cis ullam quamlibet conferre juridictionem, sed et
tenetur juxta statuta, hos eligere inter sacerdotes saculares ab Ordinario approbatos, et plerumque parochus respectivus desigatur.
Imo nec Superior generalis, nec Missionariiconfesssiones Puellarum
Charitates audire valent absque dicta aprobatione. a Non licet ulli
a ex nostris, nisi ab Ordinario sit approbatus, confessiones tam
1 Nostrorum quam Externorum audire. * (Constit. comm. Congr.
Missionis. cap. xi, n. 4). Nulla prorsus occurrit ratio qua RR. Ordi-
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narii inniti possent ad imponcndu m confessarium quemdam determinatum personis secularibus, quales sunt, ex supra dictis, Puellae
Charitatis. Satis cst igilur si Superior generalis tamquam confessarios harum Puellarum presentet sacerdotes a Reverendissimis Ordinariis approbatos pro faeminarum confessionibus audiendis.

Superioris geaeralis auctoritas est admiaistratoria; non induit
characterem jurisdictionis proprie dicts.
Supra recensiti actus non excedunt limites administratoria et paterne potestatis; non constituunt actus proprie dictae jurisdictionis
qua Jurisdictioni Ordinariorum detrimentum inferri possit. Et revera hujusmodi actus auctoritatis Superior generalis Missionis duobus seculis et amplius exercuit absque ulla Ordinariorum controversia: ex iis autem plures a reclamando non destitissent, si persuasum habuissent hos actus sue jurisdictioni propriae nocere.
Caterum Superioris generalis auctoritas est optimum, imo forsan
unicum medium efficaciter fovendi et conservaudi in hac pia societate unitatem regiminis et spiritus, qua deficiente, nunquam producere posset hos omnes fructus bonorum operum quorum virtute
universus orbis christianus adificatur. Quapropter quotiescumque
ob vicissitudines hodiernorum temporum hac unitas periclitata est
aut etiam fuit soluta in aliqua regione, sancta Sedes quamprimum studuit ut illam reduceret, auctoritatem Superioris generalis
restituendo atque obstando ne huic auctoritati prejudicium inferatur.
Atque hic, praetermissis decretis legitimae auctoritatis, aliisque Brevibus jam supra memoratis, referre juvat litteras circulares aNuntio
apostolico Matritensi, nomine S. P. Pii IX, sane. mem. emenatas,
anno 1878, in quibus sequentes leguntur dispositiones: Summus
a Pontifex diligenti cura semper fovens hanc partem electam suae
a familia, impedire cupiens ne hoc Institutum. quod de Ecclesia
a necnon de societate civili tam bene promeruit quodque suorum
a operum splendorem in toto orbe percepit ex unitate sui regiminis
a et subjectione suo Superiori legitimo, paulatim decidat ac in ruia nam adducatur, neutiquam concedere potuit, neque unquam cona cedet provinciam hispanicam dicti Instituti Filiarum Charitatis ab
a auctoritate sui Superioris generalis subtrahi ;.talibus enim obsea cundans postulationibus quas alia provincie movere valerent, iabea facta fieret unitas et languesceret virtus qua vivificatur. a Et paulo
inferius subdit: a Domos hispanicas equidem posse coadunari in
a unam vel plures provincias, dummodo semper subditm remaa neant suo legitimo Superiori, cui competit potestas instituendi
a Visitatricem et consilium necnon directores sibi benevolos pro
a Hispania. a
His igitur consideratis nempe piam Associationem, seu Institutum
Puellarum Charitatis, esse pure secularem seu laicalem; eam suis
statutis submitti auctoritati exclusive Superioris gener alis Missionis
utpote S. Vincentii successoris; hanc auctoritatem esse administrativam, eamque pluries expresse recognitam fuisse a Sancta Sede qua
preterea declaravit nihil esse in hac innovandum quin nulls detur
causa immutendi statum rei quem quotidiana experientia demonstrat
valde proficuum esse huic societati sicut et operibus charitatis quibus
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incumbit; Orator, hodiernus Superior generalis, Sanctitatem Vestram
obsecrat ut declarare dignetur nequaquam locum esse aliquid innovandi in regimine praedicte pize Societatis, ab origine huc usque vigente. Quod, etc.
Decernit SS. Leo XIII: Nil esse innovendum.
Ex audientiaSanctissimi habita a me infrascripto Cardinali Praefecto Sacre Congregationis Episcoporum et Regularium, die 25 junii 1882
Sanctitatis Sua, sedulo perpensis expositis, mandavit rescribi
prout rescripsit: Nihil esse innovandum quoad reginem enuntiataeassociationisPuellarumCharitalis,quod per pontificia indulta Superiori
generalipro tempore CongregationisPresbyterorum Missionis, vulgo
Laaristi,a S. Vincentio a Paulo institutae,pertinet.
Datum Rome, die 8 julii, an. 1882.
J. Card. FaERIEar, Pref.
J. MazOTTI, Secret.

Locus - sigilli.
49. PRIVILUGE AUX PRETRES DE LA MISSION RELATIF
POSITION DU SCAPULAIRE DU MONT-CARMEL, QUAND
GRAND CONCOURS DE PEUPLE.

-

(S.

C.

A L'IM-

IL Y A UN

des Indulg., 13 juin

1906; in perpetuum).
BEATISSIME PATER,

Augustinus Veneziani, Procurator Generalis Congrega-

tionis Missionis, adpedes S. V. humiliter provolutus, enixe
petit indultum, cujus vigore Sacerdotes dicte Congregationis, qui facultate gaudent benedicendi ac imponendi scapularia B. M. V. de Monte Carmelo, occasione tantummodo
magni concursus illa benedicere valeant, quin teneantur
eadem singulis christifidelibus imponere, omissa etiam
nominum inscriptione in album confraternitatis.
Et Deus.
Ss. D. N. Pius PP.X, in audientia habita die 13 junii 1906
ab infrascripto Card. Prxefecto S. C. Indulgentiis sacrisque
reliquiis praeposita;, benigne annuit pro gratia juxta preces. Praesenti in perpetuum valituro contrariis quibuscumque non obstantibus.
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Datum Rome e secretaria ejusdem sacre Congregationis,
die -3 junii 9go6.
L. t S.
A. Card. TRIPEPI, pro Prwfectus.
D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secret.
50. FACULTE DE CLEBRER, DANS LES EGLISES OU ORATOIRES
DES FILLES DE LA CHARITE, LES CEREiONIES DES CENDRES, DE LA
PURIFICATION ET DE La SEMAINE SAINTE. -

(S. C. R., 6 avril

19o6; pour cinq ans.)
TRis SAINT PkRE,

Antoine Fiat,Superieur general de la Congregation de la
Mission, prosterne aux pieds de Votre Sainetet, implore la
prorogation de la faculte deji accordie de ciIebrer dans les
eglises ou dans les oratoires des maisons des Filles de la
Charite, les saintes fonctions du jour des Cendres, de la
fete de la Purification et de la Semaine sainte,'suivant le
Memoriale Rituum de Benoit XIII.
Que Dieu, etc.
POUR LA CONGRIGATION DE LA MISSION

La sacree Congregation des Rites, en vertu des pouvoirs
qui lui ont dti specialement accordes par notre Saint-Pere
le pape Pie X, accorde la facult demandee pour la duree
de cinq ans. - Ce 6 avril 1906.
L. t S.
D. Panici, archev. de Laodicee, secret.
Beatissime Pater,
Antonius Fiat, Superior Generalis Congregationis Missionis, ad
pedes S. V. humillime provolutus facultatis prorogationem implorat
qua in Ecclesiis vel Oratoriis Domorum Filiarum Caritatis Sacre
Functiones in die Cinerum, in Festo Purificationis B. M. V. et in
Hebdomada Majori peragi queant juxta Memoriale Rituum Benedicti
PP. XIII.
Et Deus, etc.
CONGREGATIONIS MISSIONIS

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a
Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X, tributis, expetitam facultatem Rmo Oratori ad proximum tantum Quinquennium concessit.
Contrariis non obstantibus quibuscunque. Die 6 aprilis 19o6.
L. t S.
D. Panici, archiep. Laodicen., Secret.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

27. M. Lechaux (Theodore), pretre, dicide le I" janvier 1906, A Paris (France); 67 ant d'age, 28 de vocation.
28. Fr. Codera (Hippolyte), clerc, deciddle 29 mai 1906,
k Barbastro (Espagne); 21, 5.
29. M.Di Palma (Franqois), pr&tre, diced le 5 juin 19o6,
a Naples (Italie); 65, 48.
30. Fr. Lamboray (Nicolas), coadjuteur, dicedd le3 juin
i906, A Theux (Belgique); 51, 29.
31. Fr. Lopez (Francois), coadjuteur, decid6 le 13 juin
1906, &Alcorisa (Espagne); 61, 39.
32. Fr. Leblanc (Dominique), clerc, decid le 17 juin
1906, A Theux (Belgique); 25, 7.
33. M. Vavasseur (Isidore), pretre, d6cide le 7 juillet
I 906, A Paris (France); 71, 33.
34. Fr. Liobard (Michel), coadjuteur, decide le i juillet 19o6, a Zeitenlik (Turquie); 28, 6.
35. Fr. Hofstie (Pierre), clerc, decedI le 18 juillet 9go6,
a Panningen (Hollande); 27, 6.
36. M. Del Rio(Denis), pretre, decidI le 27 juillet 19o6,
A Leganes (Espagne); 46, 27.
37. M. Muret (Francois), pretre, dicedI le 6 aoft 1906,
A Lyon (France); 54, 18.
38. Fr. Bandoni (Franqois), coadjuteur, decedi le 5 aoit
9go6, a Rome (Italie); 7o , 37.
NOS CHaRES S(EURS

Marie Rodier, dicidde a la Maison Saint-Vincent & Nice, igde de
33 ans, io de vocation.
Manie Barbier, Hospice de Vertus, France; 59, 37.
Hortense Mazet, Maison St-Vincent de 1'Hay, France; 55, 35.
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Marie Ayd, Maison Centrale d'Emmaittsburg, E.-U.; 63, 41.
Marie Chaves, H6pital Central de Guyaquil; 76, 5 .
Manuela Iniguez, H6pital de Garanda, Guatemala; 26, 6.
Marie de Carrere, Hospice de Lesparre, France; 76, 56.
Anne Gendrot, Paroisse St-Michel b Bordeaux; 64, 42.
Marguerite Zubicka, H6pital de Budzanow, Pologne; 73, 5o.
Emilie Grottendick, H6pital Sainte-Agnes de Baltimore, Et.-Un.
75, 53.
Catherine Soulier, H6pital gineral de Sedan, France; 74, 54.
Celina Courouble, Paroisse Saint-Jos. Parm., A Paris; 64, 41.
Renee Vallois, Paroisse St-Similien, a Nantes ; 64, 37.
Paula Martinez, H6pital de la Charitd de Carthagene; 35, i .
Vensura del Pino, Maison St-Nicolas de Valdemoro, Esp. ;25, 2.
Fernanda Jugo, H6pital San Josd, Manille: 5o, 27.
Marguerite Dung, Asile Saint-Gereon, a Cologne; 29, 6.
Anne Lagreula, H6pital general de Mautauban, France; 64, 45.
Angelique Potel, Maison de Charite de Morlaix, France; 68, 42.
Madeleine Unterrainer, H6pital Saint-Jean de Sulzburg, Autr.;
68, 46.
Caroline Nimedy, Orphelinat de Tyrnan, Hongrie ; 26, 8.
Maria Sommer, Ecole de Nagy-Komlos, Hongrie; 36, 15.
Rose Loibner, Orphelinat de Gotschee, Autriche; 27, 8.
Therese Bernadon, Maison Monte-Calvario, a Naples; 91, 67.
Marie Lecamus, Maison de Chariti de Chatillon-s.-Seine; 82, 6o.
Marie Capelle, Maison Saint-Michel, El-Biar, Alg6rie; 89, 6r.
Marie Pommeis, Collegede I'mmaculde-Conception de BuenosAyres; 51,28.
Anne Spatny, Prison de Lankowitz. Autriche; 31, 14.
Ramona Diego, H6pital g~neral de Valencia, Espagne; 56, 32.
Mathilde Garcia, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 41, 20.
Juana Aranega,
id.
id.
52, 24.
Amalia Conde, H6pital de Santiago de Galicia; 26, 3.
Visitacion Oiza, H6pital d'Oviedo; 60, 42.
Maria Caballero, Hospicedu Cadix; 41, 19.
Marianne ZIotowska, Maison de Chariti de Byslawek, Pologne;
57, 37Marie Grigoire, Hospice d'Agen, France; 62, 39.
Maria Bonilla, Hospice de San Jose, h Costa-Rica; 25, 6.
Jeanne Delanez, Maison de Charite de Salisbury, Angleterre;
58, 35.
Jeanne Sacareau, Orphelinat Mirabelle, Italie; 81, 6i.
Petra Saiz, Maison San Nicolas, Valdemoro, Espagne; 45, 22.
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Josefa Garcia, Maison San Diego, Valdemoro, Espagne ; 71, 53.
Jesusa Calvo, H6pital d'Almeria; 64, 40.
Juana Echeniqne, Hospice San Jose, Manille; 41, 15.
Florentine Paluszkiewiez, Prison Ste-Madeleine, Leopol,
Pologne; 28, 6.
Petra Saiz, Maison San Nicolas, Valdemoro, Espagne; 45,22.

Maria Corral, H6pital des Epidemies, Madrid; 38, 12.
Marie Clementin, Maison de Charite de Sotteville, France;
66, 36.
Josephine Meslin, Maison de Charite de Clichy, France; 65, 46.
ElisabethGredler, Maison centrale de Salzburg,Autriche; 33, 5,
Marie Farrell, H6pital de Saint-Louis, Etats-Unis ; 77, 47.
Josephe Arrivets, Hospice de Bray, France; 73, 49.
Louise Bolland, Maison de Charite, paroisse Sainte-Madeleine,
b Paris; 76, 43.
Regine Comugnero, H6pital de Marburg, Autriche; 26. 6.
Angelique Nihoul, Maison de Charirt de Bruay, France ;62, 34.
Euphrasie Lamarque, Chiteau-l'Eveque, France; 64, 45.
Arlinda Marinho, Orphelinat du Sacrs-Coeur, Bahia, Bresil;
32,

II.

Marie Demeaux, Maisonde Charit deGrenoble, France; 80, 40.
Virginie Wasson, Hospice du Chambon, France; 64, 43.
Josephe Gerbaldi, Hospice Castiglione, Italie; 5o, 24.
Daria Focchini. Maison centrale de Turin; 36, a2.
Clemence Launois, Orphelinat du Caire; 47, 24Marie Bounaix, Maison de Charite de Bournabat; 63, 4E.
Catherine Pierret, Orphelinat Saint-Joseph de Constantinople;

67,46.
Philiberte Nivert, Maison de Charitd de Clichy, France;
79, 57Marie Hiver, Maison Saint-Vincent de 1'Hay, France; 88, 68.
Louise Blankaert, Maison de Chariti de Roubaix, France;
72, 43.

Leontine Oddoux, Maison Saint-Vincent de l'Hay; 20, 4.
Bridget Mc Kenna, Hospice d'Abbeyleix, Irlande ; 46, 20.
Eloise Saintjean, Hospice St-Joseph de Ning-Po, Chine; 43, 12.
Modesta Garcia, Hospice de Burgos, Espagne; 19, 1.
Maria Garostiaga, Asile des vieillards a Cadix, Espagne; 49, 27.
Andrea Camba, Maison centrale de Madrid; 69, 48.
Maria Amblas, Hospice de Palma de Mallorca, lies Baleares;
23, 3.
Maria Oyarzabal, H6pital de Ecija, Espagne ; 74, 48.
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Marie Cris, Chiteau-l'Eveque, France; 68, 45.
Fructuosa Erdozain, Hospice de Lequeitio, Espagne; 52, 3o.
Maria Scognamiglio, Maison centrale, Naples; 31, 6.
Aloisia Leber, H6pital Saint-Etienne, Budapest, Hongrie ; 43,,8
Catherine Zappino, Maison des Alienes, Plaisance, Italie; 46, 20.
Jeanne Girardeau, Maison centrale, Naples; 78, 6o.
Elisabeth Aderman, Hospice St-Charles, Amiens, France; 73,48.
Hermine Schiffiger, Hospice des Incurables A Laibach, Autriche; 32, 6.
Marie Bouquid, Maison de Charitd, Montolieu; 8I, 57.
Emiliana Mercado, College de 1'Immacul6e-Conception, Cebu,
lies Philippines; 26, 5.
Teresa Cellard, College de Santa-Rosa a Manille; 74, 45.
Maria de Zalacain, Hospice de San-Luis, Seville, Espagne;
3o, 5.
Maria Bitrian, Hospice de Lion, Espagne; 3i, 5.
Maria Badenes, Maison du Protectorat, Valencia, Espagne;
26, 1.
Laure Depissy, Maison de Charite, Clichy, France; 71, 37.
Marie Blanc, Maison de Charit6, Chateau-l'Eveque; 57, 32.
Marie Gutierrez, Hospice St-Pierre &Sassari, Italie ; 52, 25.
Jeanne Amouroux. Santa Casa de Rio-de-Janeiro; 82, 63.

Marie Levallois, Hospice de Sezanne, France; 63, 3x.
Marie Gourge, Misdricorde de Tarbes, France; 66, 36.
Josephine Mignolet, Saint-Bernard la Chapelle, Paris; 70, 48.
Marie Hyrand, Hospice civil de Largentiere, France; 47, 27Catherine Couvay, Hospice de Troy, Etat-Unis; 76, 5i.
Mathilde Pompili, Ala Maison centrale de Naples ; 26, 5.
Feliciti Letellier, H6pital de Curico, Chili; 58, 37.
Tomasa Irisarri, Maison de Charite de Valdemoro, Espagne ;
29, 1o.

Marguerite Caillat, Maison Centrale de Naples; 76, 54.
Marie Gire, H6tel-Dieu de Charleville, France; 55, 34.
Marceline Sicre, H6pital gineral de Montpellier, France ;75, 58.
Concetta Buonajuto, Maison de la Nativitd de Syracuse, Italie;
45, 25.

Barbe Sieber, H6pital de Bottenmann, Autriche ; 34, 16,
Josephine Wall, H6pital St-Joseph de Chicago, Et.-Un.; 44,
Marie Itay, Maison de Chariti de Surgeres, France; 65, 48.
Flavie Prampain, Maison Saint-Vincent, 1'Hay; 71, 4o.
Thirese Bari, Maison Saint-Joseph, Portici, Italie; 58, 38.
Marie Montaignac, Hospice de Mouzon, France; 73, 39.

2o.
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Brigitte Burke, Maison Ste-flisabeth, Bullingham, E.-U. 29, 7.
Emma Vermont, Ecole St-Vincent de Tourcoing, France; 40,20.

Anne Schultz, H6pital de Saint-Polten, Autriche; 35, 14.
Adelaide Vittener, Maison de Charite de Montolieu, France;
65, 44

Josephine Joly, Misericorde de Cette, France; So, 55.
Francisca Salina, Maison San Diego deValdemoro, Espagne;
74, 52.

Marie Durand, Maison de Charite de Montolieu, France; 48,28Marianne Gasiorowska, Asile St-Stanislas de Varsovie; 55, 32.
Josephine Pharaon, Maison de la Salute, h Naples; 78, 56.
Victoire St Martin, Hospice des Enfants-Trouves de Bordeaux;
86, 64.
Marie Levaillant, Maison de Charitd d'Yvri-l'Eveque, France;
So, 56.
Josephine Lebeau, Maison Notre-Dame A Amiens, 67, 43.
Perrine Saudreau, Maison de Charite de Clichy; 74, 5 i.
Mathilde Tomas, H6pitai de Caceres, Espagne; 34, 14.
Josefa Cervera-Segarra, Maison centrale de Madrid ; 67, 48.
Manuela Alonso, Maison San Nicolas de Valdemoro, Espagne;
20, 2.

Marguerite Ramello, Maison centrale de Turin ; 75, 52.
Catherine Roche, Orphelinatde San Francisco, Et.-Un. ;75,52.
Marie Laprise, H6pital Saint-Agnes de Baltimore ; 33, 3.
Marguerite Dougherty, Maison centrale d'Emmittsburg, E.-U.;
82, 61.

Marie Louis, Misdricorde de Marseille; 77, 5o.
Louise Marchand, Orphelinat Saint-Joseph a Smyrne; 4o, 14
Rosalia Pansi, H6pital Saint-Etienne de Budapest; 43, 22.
Maria Bafarull, Hospice de Tolide, Espagne; 72, 42.

Madeleine Massimino, Maison centrale de Turin; 38, 19*
Anna Landreau, Hopital de Mollendo, Perou; 26, 7.
Jeanne Doly, Asile Ste-Anne, Chitillon-s.-Bagneux; 67, 48.
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VARIETES
SAINT VINCENT DE PAUL ET MONTMARTRE
EXTRAIT DEB

MONTMARTRE AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI ), PAR LB

R. P. JONQUET, O. M. I. (In-4. Paris, Dumoulin, s. d.;

p. 90.)
KClichy, Saint-Lazare, les principaux theitres du zele de
ce saintap6tre (Vincent de Paul) sont an bas dela butte (de
Montmartre). Que de fois saint Vincent dut gravir le sentier qui serpentait de sa paroisse ou de son monastere a ce
qu'il appela le mont de Basan. II n'entreprenait aucune
ceuvre de charite, d'apostolat, sans aller prier dans la chapelle du martyre. Non seulement ii vint se recueillir a
Montmartre avant de fonder les pretres dela Mission, mais
quelques anndes apres, nous surprenons ses premiers compagnons a genoux sur la colline pour recommander a Dieu
et a saint Denis leur Congregation naissante. Dans la confirence faite, le 12 septembre 1659, sur la pauvrete, a sa
communautd de Saint-Lazare, il disait : 0 Sauveur du
monde, qui avez donnu un si bel exemple de pauvreti, la
Compagnie encore dans son enfance, n'etant composee que
de trois ou quatre qui allerent a Montmartre (le miserable
homme qui vous parleetant alors indispose), se recommander a Dieu par l'intercession des saints martyrs, pour entrer
dans cette pratique de pauvretiz.. O Sauveur de mon Ame :
faites-nous la grace de ne vouloir possdder que vous. a
Saint Vincent ne s'est pas contente de prier AMontmartre,
il s'etait fait l'ap6tre des ouvriers des carrieres. C'est ce qui
resulte de la deposition d'un laboureur du pays dans le
procks de canonisation : " Je me souviens, disait-il, avoir
vu le serviteur de Dieu faire lui-mime la mission aux pauvres ouvriers des carribres de Montmartre, les instruisant
sur les mysteres de la foi et leur apprenant a prier Dieu. ,
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Saint Vincent de Paul a passe une grande partie de sa
vie au pied de Montmartre 1, et c'est a qu'il a voulu mourir.
II ne fut gure qu'un an cure de Clichy, mais on n'a pas
oublie cette liproserie de Saint-Lazare, contigue aux proprietis de 1'abbaye et quenous avons mentionnee plus haut.
Au dix-septieme siccle, I'h6pital etait desservi par les chanoines reguliers de Saint-Victor. A la suite de quelles
nigociations saint Vincent dut installer sa congregation
naissante dansce vastelocal, nous n'avons pas Ale raconter.
Malgre les resistances de son humilite, il en prit possession
le 8 janvier 1632.
Sous I'action inspiree de cet homme de Dieu, la maison de
Saint-Lazare devint un foyer de vie spirituelle qui rayonna
sur le monde entier.
C'est la, au pied de Montmartre, que prirent naissance
les retraites d'ordination, et les conferences eccl6siastiques
qui renouvelerent le clerge. Presque tous les eccl6siastiques
de cette epoque, distingues par la science, le talent et la
vertu, Bossuet, l'abbe Ranc6, Oilier, l'abbi Fleury, Abelly,
l'abbe Coulanges, le bien bon onclede Mmede Savign6, etc.
ont puis6e Saint-Lazare, aupres de saint Vincent, 'esprit
de leur vocation.
Cest Il, au pied de Montmartre, que la Congregation de
saint Vincent prit son esprit, ses regles definitives. C'est la
que les fils de saint Vincent prirent leur nom de Lazaristes.
On comprend tqu'ils aient eu de tout temps une predilection marquee pour la montagne oil les premiers peres
se sont consacres Dieu, et oij leur premier fondateur fut
a la fois ap6tre et pelerin.
C'est ce qui explique encore pourquoi, Al'epoque actuelle,
on nepeut guere pen6trer dans le sanctuaire de Montmartre sans apercevoir la cornette de la sceurde Charite. Les
sceurs de Chariti sont les filles de saint Vincent de Paul, et
i. Le quartier de Saint-Lazare est voisin de Montmartre.
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dlles ont hdritd de l'affection de leur Pere pour la montagne
des Martyrs. II y a d'ailleurs, dans les mnditations de leu r
pieuse institutrice, Mme Le Gras, une page vraiment propbhtique sur les destinees de Montmartre. C'est le jour de
saint Denis. Apres avoir remercid Dien d'avoir tird la
France , du rien, du Paganisme a, la venerable coadjutrice
de saint Vincent de Paul ajoute, comme inspiree: a Obtenez,
6 mon Dieu ! pour le peuple que vous avez acquis de votre
sang, que cette montagne, encore fumante, attire la flamme
de f'amour saint! Embrasez les coeurs! , Cette priere, inconnue des hommes, a ete entendue du ciel, et sur Montmartre s'dl6ve la basilique consacrde a I'amour divin.
La montagne fumante du sang des martyrs est devenue
fumante d'amour I

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

284. Le Berceau de saint Vincent de Paul. Documents
inedits. Au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul, pros Dax.
In-8, 1906. Prix: o fr. 5o; par la poste, o fr. 6o.
Cette trns intiressante brochure, ornee de plans tres nets et tr6s
bien executes repond &cette question: Qu'est-ce que le berceau de
saint Vincent de Paul ?
Sous ce nom est designd le lieu de la naissance du Saint; mais
cela pent s'entendre d'une maniere plus ou moins precise. A Pau,
l'on montre la conqueoi 1'enfant qui fut Henri IV,roi de France, fut
depose i sa naissanee: cc fut son berceau. On n'a nullement dans
le mdme sens et materiellement le berceau de saint Vincent qui fut
le contemporain de Henri IV et qui, humble enfant, naquit dans un
hameau des Landes.
D'autres fois, on a ecrit dans des dictionnaires que t la France fut
le berceau. de Vincent de Paul : ceci est tres large.
D'une manikre plus precise, on a entendu par le berceau de saint
Vincent de Paul la maison oi naquit le saint et les constructions
environnantes: la localite elle-meme porte aujourd'hui cette designa-
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lion geographique: il y a la un arrit de trains, comme on peut le
voir sur les Indicateurs du chemin de fer, au Berceau-de-SaintVincent-de-Paul v.
Dans un sens plus restreint on entend par le berceau, la maison
oi est n6 saint Vincent et le groupe d'edilices adaptes aux diverses
~euvres d'education ou de charit6 qui l'entourent.
Mais que reste-t-il de la maison elle-mime oh naquit le saint?
Telle est la question qui a et& l'objet de controverses historiques. Croire que. materiellement cette maison subsiste, telle qu'elle a ete
construite, et telle qu'elle existait en 1576 quand naquit le saint,
c'est ce que nut observateur attentif ne pouvait supposer; il est facile
en effet de remarquer combien est fragile le systeme de construction
en bois et en terre employd alors pour les maisons de village et
usitt encore, ga et Ih, aujourd'hui dans la contree. Une maison de
cette nature ne traverse pas, probablement, un siecle; or, celle of
naquit saint Vincent on aurait plus de trois : nul ne pouvait le
supposer. &D'ailleurs, il est etabli et prouv6 que la maison natale de
saint Vincent est tombie en ruines dans la seconde moitie du dixhuitieme siecle .. (Page 15.)
Mais alors ce ne sera plus la maison de saint Vincent ? En un sens,
certainement que non, et il faut en convenir. Mais il n'est pas ndcessaire non plus que ce soit materiellement la mime terre et les memes morceaux de bois. - On pretend que le corps de l'homme se
renouvelle graduellement et qu'il est completement change environ
chaque sept ans. Qui de nous pourtant, fiat-ce apres une absence de
vingt ans, retrouvant un ami, ne lui serre les mains et ne l'embrasse estimant qu'il so jette dans les mimes bras et serre les
memes mains d'ami qu'il dtreignait vingt ans auparavant. En
rdalite, ii ne se trompe pas. -On dira: c'est qu'il y a I'Ame qui est
restee la meme! - Sans doute; mais, a elle seule, cette explication
neserait pas complete. Prenons, en effet, une autre comparaison:
regardez le fleuve qui coule, souvenons-nous, si vous le voulez. du
Jourdain, ce fleuve oh Jdsus-Christ recut le bapteme des mains de
Jean. Chateaubriand, croyons-nous, lors de son voyage en Orient,
rapporta de 1'eau du Jourdain pour le bapteme d'un prince; d'autres
l'ont fait aussi. Si on leur demande pourquoi, ils repondent : c'est
parce que dans le Jourdain a ete baptis6 Jesus-Christ. Or, les eaux
du Jourdain, celles oft fut baptise Jesus-Christ, n'y sont certes plus:
il y a longtemps qu'elles ont coule sous les ponts, suppose que Ie
Jourdain passe sous des ponts. Mais d'autres eaux ont succedd ei
succedent sans cesse aux premieres; cela, entre les mimes rives, ou
a peu pres, car qu'importe que les rives se deplacent un peu: c'est
toujours le Jourdain. Ainsi pour la maison de saint Vincent: plus
d'une fois la terre et le bois ont df etre renouveles; mais l'emplacement est rest6 le mime ou i peu pres. Un plan joint a I'ouvrage
de
indique les limites de ce deplacement (p. 35): un tiers a peu pres
la nouvelle maison occupe la place.de l'ancienne. Cela nous suffit
pour aller prier c au berceau de saint Vincent D.
Les beaux souvenirs et les saintes dmotions continueront de nous
dont
y consoler et de nous encourager a vivre de la vie apostolique
se
saint Vincent nous a donne 1'exemple. Ses premieres annees
sont ecoulees ici.
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L'auteur de la brochure sur le Berceau de saint Vincent a rddigd
un excellent travail dont nous lui sommes reconnaissants.
285. L'histoire du seminaire de Vannes se trouve racontde dans le
livre tres erudit de M. le chanoine Le Mend: Evechd. chapitre,seminaire et collegiales du diocese de Vannes. In-8. Vannes, impr. Galles,
1901.
C'est au zdle de M. l'abbd de Keriivio que ce seminaire doit son origine: il acheta le terrain ndcessaire et en commenca la dotation. Les
constructions commencerent en 1657 (p. 198). Apres diverscs vicissitudes (p. 199-208) exposees par l'auteur, M. le chanoine Le Mene
ecrit: a Les changements rapides dans la direction du semicaire et
la necessite d'avoir un personnel stable et une conduite uniforme
porterent l'dvdque (Mgr Francois d'Argouges) i! confier le s6minaire
a une congregation religieuse. II choisit les enfants de saint Vincent de
Paul. mSuit le texte de l'ordonnance 6piscopale a ce sujet et l'acceptation des conditions par M. Pierron, superieur gdenral des Lazaristes:
c'est le contrat (p. 209-211); 17 janvier 1703.
L'6glise de Notre-Dame du Mene qui etait desservie par les directeurs du seminaire et servait de chapelle aux sdminaristes dtant contigud au seminaire, tumbait de vetust6 : elle fut rebatie (1720-1739);
le clocher n'a jamais etC termine.
Vint la Revolution. Sur cene p.riode nous empruntons encore a
1'excellent livre de M. le chanoine Le Mend (pages 229 et suiv.) les
details qui vont suivre:
En fevrier 1790, le personnel des Lazaristes de la maison comprenait:
Jean Mathurin Le Gal, de Rochefort (Morbihan), quarante-quatre
ans, superieur;
Pierre Rend Rogue, de Vannes, trente ans, professeur de thdologie;
Joseph Rouillon, de Rupt, trente-trois ans, professeur d'Ecriture
sainte;
Vincent Mainguet, de Redon, frere, vingt et un ans, i la Procure;
Joachim Boursain, de Cagnicourt, quarante-deux ans. frdre, i la
cuisine;
Joseph Crognard, de Valenciennes, quarante ans, frere, a la ddpense.
Quant an serment a la Constitution du clergd, M. Le Gall promit,
le 14 fevrier 1791, de le preter, mais eclairt par M. Rogue sur ses
consiquences, il le refusa d6finitivement; tous ses professeurs le
refuserent comme lui.
a L'eglise de Notre-Damedu Mend fut fermde le 3o avril suivant. Les
directeurs du sdminaire restdrent encore dans la maison jusqu'i la
fin de I'annde; mais, dUs le 25 janvier 1792, ils turent jetes sur le
pave 8 heures du soir.
a Peu apres, en septembre, M. Le Gal se d6porta en Espagne, laissant a M. Rogue le soin de veiller sur les fideles de Notre-Dame du
Mend, et de leur administrer les sacrements de 1'Eglise.
1 La Convention, avant de se separer, renouvela la persecution:
1'eglise cathddrale fut convertie en magasin ; l'dglise de Notre-Dame
du Mend fut mise, par l'arrate de 1'administration centrale du
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x6 octobre 1795, i la disposition de 'inspecteur des vivres, a pour
loger des bestiaux de la Republique s. Les prttres furent de nouveau
poursuivis, traques, emprisonans et livres au tribunal criminel.
a Au mois de fevrier 1796, le tribunal criminel fut transfire dans
1'ancienne maison de retraite des femmes, et Ie premier pretre
qu'il y cut i juger, fut M. Rogue, ancien professeur au seminaire
et vicaire A Notre-Dame du Mene.
* Ce bon pretre venait d'administer un malade, la nuit de Noel,
lorsqu'il fut reconnu et arreti par un homme i qui il avait fait da
bien. Apris deux mois de captivite, il fut traduit, Ie 3 mars a796,
devant Ie tribunal criminel, qui Ie condamna i mor, comme pretre
refractaire. Le lieu oi siegeait Ie tribunal etait I'ancienne chapelle
de la Retraite, oi M. Rogue avait souvent confesse. Aprds avoir
entendu prononcer son arrEt, il se jeta i genoux, et dit i haute voit:
a Je vous rends grAces, 6 mon Dieu, de ce que vous me jugez digne
de mourir aujourd'hui pour la foi, et d'entendre prononcer ma seatence dans un lieu oi si souvent j'ai annonci votre parole et exerce
c
les fonctions d'un ministere auguste.
a Pendant la nuit, il ecrivit deux lettres, 'une i sa mere, I'autre i
se confrres persecutis, at convertit par sa resignation le sergent
qui le gardait. Le lendemain, 4 mars, il fut conduit sur la place du
marche, ct recut It coup de la mon en prononfant ces paroles : 1
manus tw•os, Domine, coaumeado spiritum mmeu. La v6neration qu'on
avait pour lui etait si grande, qu'on vit plusieurs personnes s'approcher de 'echafaud et tremper dans son sang des linges que I'on distribua ensuite comme des reliques. Depuis, la piete des fideles lui a
dresse un monument dans le cimetilre. Quant aux bitiments du
siminaire, voici 'arr&tE du gouvernement du 19 prairial an XI
(8 juin 18o3):
a Le geuvernement de la Republique, sur le rapport du ministre
des finances, arrttt:
a Art. i. Le prefer du dpartement du Morbiban est autorise i
mettre les bitiments de Iancien seminaire de la ville de Vannes a

la disposition de Mgr I'Eveque, pour itre rendus i leur premiere des-

tination.
* Art. 2. Le Ministre des finances est charg6 de I'exicution du present arretd.
Le Premier Consul,
BONAPARIT.
BontAnrs.
c Par le premier Consul:
Le Secretaire d'Etat: H.-B. MatTr.
Le Ministre des finances: GAunIa.
Le premier sup6rieur du seminaire fut M. Jean-Mathurin Le Gal,
L
qui avait gouverna la maison avant la Revolution, et qui etait alos
vicaire general de 'eveque. C'etait un ancien lazariste, mais sa Cotgregation ne pouvant pas lui fournir de sujets, il dut accepter pour
professeurs des pretres du diocese.
SC'est seulement en 1804 que recommencerent le%cours au srEinaire.
* En terminant cette etude, il est necessaire de dire un mot sur
chacun des supdrieurs de la maison pendant le dix-neuvi6me sitcle.
a 1. M. Jean-Mathurin Le Gal, ne i Rochefort (Morbihan), le3o jui4-
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let 1746, pr4tre Ie :3 septembre 1769, chanoine de Rochefort, puis
recteur de Guigon en 1773, entra chez l l lazaristes en 1774. Apr6s
son ann6e de noviciat, it fut nommi professeur de theologie a Cambrai, t,en 1786, suprieurdu seminaire deVanncset recteur de NotreDame du Mend. Rcfugie en Espagne, au mois de septembre 1792, it
en revint au moisd'aoGt 1797; il etait a Oldron en S8oo. Vicaire
gineral de Mgr de Vannes en 18o2 et superigur du siminaire en
18o3, ii conserva cette double fonction jusqu'i sa mort. On a vu cidessus avec quel zile ii travailla a restaurer la maison du clerg6, et
a lui procurer des ressourcesmaterielles. Pendant les vingt-huit ans
qu'il consecra A a formation des jeunes pretres, il acquit sur le clerg4
uns influence qui contrebalancait celle de I'edvque lui-meme. 11 obtint do Mgr de Bausset. en 1816, I'autorisation d'appeler pres de lui
quelques professeurs lazaristes; ii cut ainsi M. Pierre Laumont en
1817, M. JIaM Daudet en 1821, et M. Charles Dadier en 1823; mais
sa Congrcgauion
tant peu nombreuse, il etait oblig6 d'avoir en
meme temps dos preres dii diocese. II prachait souvent i la cathedrale et s'occupait ainsi de la direction des Ursulines. Enfin, use
par les travaux, il mwuert le 5 septembre 831, Age de quatre-vingtcinq ans.
a 2. M. Hinin, prdtre de la Missios ou de Saint-Lazare, recueillit
sa charge de supdrieur et fut nommd chanoine honoraire par Mgr de
la Matte. Bient6t Poveque, trouvant que la Congrdgation ne pouvait
pas lui fournir asses de professeurs, parce qu'elle dtait pauvre en
sujets, lui retira la direction du seminaire et Ia donna aux prdtres
du diocse ea 1833.
a M. Henin se retira a Paris, et y mourut vers 1861. a
Le grand seminaire de Vannes n'est plus dans I'ancien batiment de
Notre-Dame du Meni. En z863 IEtablissement de Iavenue conduisant
i la gare du chemin de fer allair ecorner les dipendances du semiSnaire. Les religieuses de la Retraite, etablies au Grador, dans ]a banlieue de la ville, dans une vastct belle propriete, proposdrentalors A
Mgr Dubreuil, evaque de Vannes, de cider leur propriete en echange
du siminaire: elles 6taient desireuaes de venir en ville Acause de
leur cole. Mgr Dubreuil fit accepter par iptat cet ichangequi.fut
sanctionne par une loi du 4 juin 1864; 'Etat payait aux religicuses
une soulte de 74 ooo francs et Ie saminaire est etabli maintenant
dans cette proprietd. Cf. ibid., p. 242.

286. Le Guide spirituel des malades ei des personnes

qui les assistent (par Fred. Caussane], C. M.). In-i8 de
88 pages. Abbeville, Paillart, 19o6.
Le lecteur verra dans 1'Avant-Propos quel est l'objet de cet excellent petit manuel: c En publiant le presentGuide spirituel,dit Pauteur,
nous nous sommes proposE d'aider les malades a sanctifier leurs
souffrances, A produire de nombreux actes de vertu et A s'assurer
arec la remission de leurs plchis une sainte mort. - Nous avons
ajout6 quelques avis et de pieuses pratiques pour les personnes qui
visitent et assisteat les malades et les mourants. C'est la une oeuvre
de charitc excellente et bien miritoire devant Dieu. a
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En outre des formules de piet6 contenues dans ce livre on trouvera des indications pratiques tres utiles pour les personnes qui
assistent les malades, notamment pour les cir6monies de l'administration du viatique et de 'extr6me-onction. Le livre est d'un format commode et merite tout i fait d'etre rdpandu.
287. -

Aux ARCHIVES NATIONALES

Pour complter le Repertoire bibliographique de la Congrdgation
de la Mission (in-8, i9o5) ou les Notes bibliographiques des AnnaIs (t. LXIX, p. 3o et 392), en ce qui concerne les manuscrits deposes
aux Archives nationales A Paris (rue des Francs-Bourgeois, 6o),
voici quelques indications de pieces relatives & la Congrigation des
Lazaristes et i la Compagnie des Filles de la Charit, avec Ia cote de
chacune. - P. C.
I. - Pafitra Da LA Mission
Comptabilitd et titres de fondations de rentes de St-Lazare (t56%1592).
H 3566-3574
Fondation de la Congregation; union des cures; fondations -de
missions; bulles en faveur de la lKproserie de St-Lazare de Paris
(1191-1686).
M aog, 1-9
Titres de fondation et de confirmation; copies de bulles et de
lettres patentes; fondation Braquet etautres(1i65-xriui) M 2 to, t-9
Donations et legs; arrits, procedures et pieces diverses relatives
aux biens cedis (s625-1789).
Ma s, i-a
Etablissement de la Congregation & I'h6tel des hivalides; union du
prieure de St-Lazare; titres de la chapelle de Boisseaux d'Orsigny
(i 348-xvzi« s.).
M 212, i-a
Seminaire de St-Charles; maisons et rentes de la Congregation:
legs et fondations diverses; assemblies politiques de charite en Bretagne (xvrz-xvnr).
M 213, -9
Memoires et lettres sur la Congregation et sur les missions de
'ile de France, de la Cochinchine, de Pondichery et des iles d'Amirique.
M ai4, i-ti
Missions 6trangarest: missions de Chine (1708-1716)
MM 523
Smmoires cc lettres (ivur s.)
MM 526
a
memoires historiques (1665-1785) MM 529
Maisons de France (1625-1683).
MM 534
(1625-1787).
MM 535
(1644-1685)
MM 536
(i668-z68o).
MM 537
(1681-1707).
MM 531
MM 539
a
(1706-1787).
Cataloguedesprrtres(1625-s 7 64).
MM 540
a
(1765-1790).
MM 541
Catalogue de freres coadjuteurs.
MM 542
Noms des detenus (169a-1734,.
MM 543
I. Ces trois cartons ne concernent pas specialement les pr&tres de
la Mission; mais peut-tra s'y trouve-t-il, ici ou li, quelques renscignements utiles.
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TITags de propri6te de:
Paris: rues Aubry-le-Boucher, Beauregard, de Cl6ry, des DIchargeurs, de l'toile, du Faubourg-Saint-Denis, du Faubourg-SaintLaurent, du faubourg Saint-Martin, de la Huchette, des Lombards,
des Mauvaises Paroles, de la Mortellerie, de Is Pelleterie, Poissonniere, Quincampoix, des Recollets, Saint-Laurent, Saint-Martin et
Saint-Merry, dela Tixeranderie, de la Vannerie, - Belleville, ButtesChaumont, Champ-des-Vinaigriers, Champ-Plaisant, Chiteau-Lan.
don ou Maison-Rouge, lie Saint-Louis, La Chapelle-Saint-Denis, La
Courtille, La Villette, Les Pr4s-Saint-Gervais, Le Val-Larroneux;
Neuilly-le-Real (Allier);

Bag nolet, Drancy, Fontenay-sous-Bois, Le Bourget, Montreuil-sousBois, Pantin (Seine); Argenteuil, Attainville, Aulnay-les-Bondy,
Franconville, Frenneville (commune de Valpuiseaux), Gonesse, Grigny, Lonjumeau, Mespuits, Montfermeil, Orsigny (commune de
Saclay), Rougemont(commune de Sevran),Saclay, Savigny-sur-Orge,
Villedombe (commune de Saclay), Villetain (commune de Jouy-enJosas et de Saclay) (Seine-et-Oisel;
Vincelles, Vincelotte (Yonne);
Prieurds de Lac-Roy, Saint-Germain-de-Salles, Saint-Martin de
Couches et Saint-Pourain
,
S 659o-6698
Foires de Saint-Laurent et de Saint-Lazare.
S 6607-6636
ETABLISSEMENT de seminaires et de missions i:
Albi, Aleth, Arras, Saint-Cloud, Paris-Invalides.
S 6699
Agen, Amiens, Angouleme.
S 67oo-67oi
Bayeux, Beauvais, Beziers.
S 6702
Bordeaux, Boulogne, Buglose, Cahors, Cambrai, Chilons, Chartres, Saint-Charles ou (petit-seminaire), Chaumont (projet de fondation).
S 6703-6704
Dij on, Figeac, Fontainebleau, Fontenay-le-Comte, Langres (projet
de fondation).
S 6705
Lyon, Lufon.
S 6706
Le Mans, Munosque, Marseille, Metz et Crecy.
S 6707
Montaubau, Montmirail, Nancy, Narbonne, N.-D. de la Rose, Noyon.
S 6708
Pamiers, Pau, Poitiers (gr. sem.), Poitiers, Saint-Charles (pet.
sdm.), Richelieux, Rochefort.
S 6709
Saint-Brieux, Saint-Flour, Saintes, Sarlat, Sedan, Soissons. S 6710
Saint-MWen.
S 671;
Saint-Cyr, Saint Pol de Leon, prieure de Saint-Pourqain, Sens,.
Toul, Tours (gr. s.), Tours (pet. s.), Treguier, Troyes. S 6713-6714
Valfleury, Vannes, Villefranche, I'lle de Corse, la Savoie, Florence,
Gines, Naples, Rome.
S 6715-67t6
L'lle Bourbon, la Pologne et Varsovie.
S 6717
Inventaires.

S 6718-6719

M6moire adress6 au comite eccidsiastique par les etudiants de
Saint-Lazare pour exposer leur situation critique par suite de la
suppression de la Congregation (27 juin 1790).

D XIX, 66, n' 394

Observations touchanr les Congregations de Saint-Lazare, de
Saint-Sulpice et des Eudistes, charges de la direction des seminaires
a I'occasion de 1'article 22 du decret du i5 juin i790 concernant les
nominations des directeurs (juillet 1790).

D XIX, 3o, n* 481

-- 59o Requite et mimoire de la Congregation de Saint-Lazare 1PAssemblee nationale exposant le but de son oeuvre et demandant comme maison d'instruction et -d'tude, i conserver la gestion de ses
bicns, avec lettre des administrateurs des biens nationaux au comiti
ecclisiastique pour lui soumettre la question et la r•ponse du comite
(6 septembre 179o).
D XIX, 68, n* 426
Lettre du comitl ecclisiastique aux. administrateurs des biens nationaux, declarant que les Lazaristes et les pretres des Missions
6trangeres ne peuvent se refuser a fournir leas tats de leurs revenus
(21 novembre 1790).
D XIX , n* 72o
Lettre dans laquelle la Congregation demande d'etablir une maison de mission dans chaque departement, de cinq sujets au moins
chacune, demande de conserver les missions etrangeres, fait 'etat
des revenus des missions etrangeres.
D XIX, 66, n* 394
II. -

FILLES DE LA CHAnITr

Registre des grosses recettes de la communautd (janvier 1747-aout
H 3720
Livre des loyers dela Menagerie (t768-janvier 1793) et de Lorette.
H 3721
Registre des recettes d'un grand nombre d'etablissements particuliers par ordre alphabetique (xvnrm sicle).
H 3722
Registre des depenses d'un grand nombre d'4tablissements particuliers par ordre alphabitique (juin i769-juillet 1792).
H 3723-3724
Registre des frais de voyage payes par la smur conome aux seurs
partant pour le lieu de leur placement (1749-1792)1.
H 3725.
Registre des sommes vers6es par les particuliers i l'occasion des
nouveaux etablissements de scurs (27 aoft 171 -28 mai 1792)'. H 3726
Registre des recettes et des depenses des itablissements suivants:
Ardres, Bdnevent , Belestat, Clermont, Sainte-Anne d'Eu, Guise,
Monfermeil, Pennotier, Guermante, Rochefort, Sainte-Reine, Chassille. Surgeres, Troyes, Varennes (1725-1791).
H 3727
Registre* contenant les recettes et les depenses de Saint-Barthdlemy de Paris (1770-1790).
H 3728
Registre conteaant les recettes des rentes de la maison de Criel
H 3729
(17 juil. 1765-5 juin 1792).
Registre contenant les recettes et les depenses du sdminaire d'Eu
H 3730
(1708-1791) et du Triport (i756-1791) s.
Registre contenant les recettes et les depenses de la maison de
Flamenville (1756-1792).
H 3731
Registre contenant les recettes et les dipenses de la maison de
Saint-Souplet (1726-1792).
H 3732
1792).

i. Dans ce registre le lieu de placement eat indique.
2. Ce registe contient le nom des soeurs, des maisons oh elles sont

placdes, la somme versee dans le but de pourvoir a leur nourriture,
aux frais de port, de lingerie, de chirurgie, etc.
3. On trouve l'historique de la fondation de BCnivent.
4. Registre i peu pres vide.
5. On trouve dans ce registre le contrat d'etablissement du seminaire d'Eu.
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Registre contenant les quittances du boucher des Filles de la Charit6 de Saint-Lazare et de Saint-Laurent.
H 3733
Lettres de I'archeveque de Paris, du legat du Saint-Si6ge et du roi
relatives a l'etablissement des Filles de la Charite (1655-1658). Instruction relative aux vcnux des scmurs(copie de 17or). Brefs d'indulgences d'Innocent XII et de Clement XI. Lettre de l'eveque d'Angers
relatives i la maison de LublI. Reglement des Filles de la CharitiE.
Correspondance avec diverses maisons: Belle-Isle (1660-1666), Montpellier (1667), Angers (1674-1675), Bezons (1678), Luble (1709),
Asnieres (1720), Surgeres (1720-1759), Sceaux (1724-1742), Rome
(1675-1702), Varsovie (1668-1677)*. Liste alphabetique des etablissements des Filles de la Chariti.s Certificats de sortie aux sceurs delivris par la Commune de Parisen 1792 *. Saint Vincent confirme les
officijres de la communaute le8 aoit t655 s. Le cardinal de Vend6me
legat du Saint-Siege, contirme 'lnstitut des Filles de la Charite.
Decrets et permissions des archeveques de Paris relatifs a la c6libration des offices dans la chapelle de la maison des Filles de la
Charit6 (1683-1717). Les Filles de Ia CharitE renoncent a leur etablissement de Veziers en Maine-et-Loire (t74 3 ). Registre des Filles
de la Charited'Eu.
L. 1054
Registre contenant les regles particulieres des soeurs infirmieres,
cuisinieres, portieres, boulangeres, etc...; avis sur la regle des confessions et des communions des smurs.
LL. 1661
Avis et conseils donnis aux Filles de la Charit6 par M. Bonnet:
partage des provinces 6; pouvoirs et devoirs des visitatrices; maniere
de faire la visite.
LL. z663
VWtures du s6minaire d'Eu (1685, dec. 777) 7 .
LL 1664
Regles communes et particulieres des Filles de la Charite ; statuts;
formule des voeux; lettre de M. Joly sur les ragles.
LL 1665
Regles communes et particulieres des Filles de la Charite. LL 1666
Contrat de vente pass6 entre Vincent de Paul et Mile Le Gras d'une
maison et ddpendances sise au faubourg Saint-Denis vis-a-vis de la

i. Lereglement est joint i la lettre de 'archevEque de Paris.
2. La plupart de ces lettres sono de la Mere Chetif.
3. Ce registre mentionne chaque maison, la date de fondation at le
nombre de smurs. Une main post6rieure a retouchE la liste primitive, effacant les maisons abandonnees, ajoutant des maisons nouvelles ou modifiant le nombre des soeurs.
4. Les certificats sont au nombre de 170.
5. Le folio porte le nom de toutes les saeurs pr6sentes et la signature de saint Vincent.
6. On dnumdre aux environsde Paris z5 6tablissements, dont 4effaces; dans la province de France, rg, dont 3 effaces; dans la province
de Picardie, 37, dont 2 effaces; dans la province du.Poitou, 27; dans
la province de Champagne, 37, dont 2 effacds; dans l'Aquitaine, 26;
dans la province du Languedoc, 18 maisons, dont I effac6e.
7. Ce registre porte les noms des soeurs, les dates d'entree, de prise
d'habit, de vacux, de ddcks, mentiorne ce que les sceurs ont apporte,
ddsigne les parents, marque les aptitudes, donne le motif du renvoi,
s'il y a lieu.
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maison Saint-Lazare. Jugements du bureau des finances et lettres patentes permettant aux sceurs de faire construire sur la place leur
appartenant un mur de face, ir 6 pieds de leur maison. Titres
anciens, contrats at quittances de remboursement des rentes hypothequies sur la ditemaison. Vente d'une maison at d'un jardin
sis au faubourg Saint-Denis par Mine Elisabeth Binet, femme de
Joseph, marquis de Sigur (1693). Proces-verbaux, inventaire, recollament, itats, memoires et autres actes faits par la municipalite de
Parisen 1790, 179 et 1792. Evacuation de la maison du faubourg
Saint-Denis sur l'ordre de Ia municipaliti en 1792. Enquate du
to juillet 1790 pour connaitre la condition et les biens des Filles de
la Charite. Etat des dots qui restent dues at sur lesquelles il a etC
donni des acomptes. Les sceurs se plaignent a la Convention par lettre des tracasseries des soldats qui se logent chez elles et pillent. Diclaration de leurs biens, revenus, detes. Inventaire de 1789. S 6157
Acquisition de bAtiments le 3o juillet t671 et d'autres plus tard.
Faubourg Saint-Martin: maisons de Notre-Dame de Loretto et de la
Menagerie. Titres de propricte, plans er baux de trots maisons acquises en 1671, t17 4 te 1675 a la congregation de Saint-Lazare, de
Claude Chivray et de Liberal Bruant (1542-1780). Terrain vendu i
la fabrique Saint-Laurent (68z-1689).
S 6158
Lettres d'amorissement; memoires en reduction de taxes; quittances des droits d'amortissement. Jugement du bureau des finances
qui donne des Mlignements pour diverses bAtisses faites par les
saers de charit6; conventions pour reparation de murs mitoyens;
procedures relatives i la possession et jouissance qu'avaient lesdites
smurs d'une ruelle dite du grand Michel, ea i l'ouverture d'une
porte qu'elles avaient fait faire pourl'usage de leur clos. Quittances
de rachat de taxes pour les boues et lanternes et pour l'entretien
des lanternes et pompes et netoyement de Paris (1745-1781). Baux
i loyers de diverses maisons et marais appartenant aux sceurs (17o4179g). Declaration des revenus et charges fournis aux assemblEes
du clerg6; renseignements sur les droits du 6* et 8' deniers; quittances de decimes et autres impositions eccldsiastiques. La ville de
Paris accorde aux socurs z lignes d'eau pour ['usage de leur maison
vis-a-vis Saing-Lazare. La comtesse de Remiremont laisse aux smurs
(3& janvier 1792) la moitii da ses biens. ltat des pensions et des
supplements des pensions de sceurs de nos etablissements.
S 6s59
Actes de fondation et contrats divers i propos de I'augmentation
du nombre des scours ou pour d'autces causes concernant les etablissements suivants:
Abbeville, Agde (Herault), Agen, A.vigno
(Loir-et-Cher), Aire
(Pas-de-Calais), Alais, Albert (Somme), Alen:on, Amiens, Angers,
Apt, Ardres (Paa-de-Calais), Arras, As•-le-Boine tSarhe), Attichy
(Oise), Auch, Aumale (Seine-Inferieure), Auncau (Eure-et-Loir), Ault
(Somme), Autun, Avallon, As ou Dax.
Paris: H6pial des Enfanta-Trouves
, hapital de Saint-Jacques-duHaut-Pas (h&pital Cochin), hospice de la paroisse Saint-Sulpice
(h6pital Necker), prison de 'h6tel de is Fore.
SSuivent leI Charit6s et coles de paroisse de Paris :
Gros-Caillou, Madeleine de la Ville-'Evq4ue, Saint-Barthilepy,
Saint-Hippolyte, Saint-Jacques-la-Boucherie, Saint-Leu, Saint-Louis-
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Bagneres-de-Bigorre, Bagneux, Bagnolet, Bannost (Seine-et-Marne),
Bar-le-Duc, Baugency, Baye (Marue), Bayeux, Beaumont-du-Gatinais
(Seine-et-Marne), Beaune, Beauvoir-en-Brie (Seine-et-Marne), Belesta (Haute-Garonne), Bellime (Orne), Belle-Isle-en-Mer (Morbihan),
Bernay, Bessi-sur-Braye (Sarthe), Bethune, Beynes (Seine-et-Oise),
Bziers, Bezons (Seine-et Oise), Biala (Pologne), Blangy-sur-Bresle
(Seine-Inferieure), Blaye, Blire (Indre-et-Loire).
S 6161
Boissy-sur-Saint-Yon (Seine-et-Oise), Bolleni, Bordeaux (h6pital
Saint-Andre, h6pital Saint-Louis; paroisses Saint-Eloi, Saint-Michel,
Saint-Projet, Saint-Remy), la Bove (commune de Boucoaville dans
I'Aisne), Boulogne, Bourbon-l'Archambault, Bourg-Achard (Eure),
Bourg-Egalit6 (district des sceurs ?), Bray-sur-Somme (Somme),
Brienne (Aube), Saint-Brieuc, Bruyeres-le-Chatel (Seine-et-Oise), La
S 6162
Bussiere (Loiret), Buzanfais (Indre).
Caen, Cahors, Calais, Carcassonne, Castel-Sarrazin, Castres, Cazouls-les-Bziers (Herault), Chalais (Charente), Chalon-sur-Sa6ne,
Chilons-sur-Marne, Champrosay (commune de Droueil dans la
Seine-et-Oise), Cbantilly et Saint-Maximin (Oise), Charenton, Charleville, Charmont (Aube), La-Celle-Saint-Cloud (Seine-et-Oise),
S 6163
Ceton (Orne), Cette (Heranlt).
Charres, Chassill6 (Sarthe), ChAteaudun, Ch&teauroux, Chatenay
(Seine), ChAtillon-sur-Seine, Chaumont, Chauny (Aisne), Chaville
(Seine-ct-Oise), Saint-Chdron (Seine-et-Oise), Choisy-le-Roi (Seine).
S 6t64
Chaulet, Saint-Clair-sur-Epte (Seine-et-Oise), Clermont-Ferrand,
Saipt-Cloud (Seine-et-Oise), Collet-de-Dezes (Lozire), Colombes
(Seine), Commercy, Compidgne, Corbeil, Combigny (Nievre), Cossele-Vivien (Mayenne), Coulommiers, Coutances, Crecy-Couve (Eureet-Loir), Crdvecctur (Oise), Criel (Seine-Inferieure), Cusset (Allier) .
S 6165
Dammartin (Seine-et-Oise), Saint-Denis, Saint-Die, Dijon (paroisses Notre-Dame, Saint-Jean, Saint-Michel, Saint-Midard et SaintPhilbert, Saint-Nicolas), Domfront et Saint-Bonner-les-Forges (Orne),
Douai, Dourdan, Etoges (Marne), Eu (Seine-Inferieure), Ev-eux, Falaise, La-Fire, La-Fertd-Gaucher, Flamanville (Manche), Fleury-enS 6166
Bikre (Seine-et-Marne), Saint-Flour.
Fontainebleau, Fontenay-aux-Roses, Fontenay-le-Comte, Fresnaysur-Sarthe (Sarthe), Fronsac (Gironde), Saint-Germain-en-Laye, Gex,
Saint-Giller (Gard), Gimond (Gers), Gonesse (Seine-et-Oise), Gourdon
(Lot), Goussainville (Seine-et-Oise), Gretz (pricedemment TournanS 6167
en-Brie), Guermantes (Seine-et-Marne), Guingamp.
Ham (Somme), Heb€court (Eure), Hennebont (Morbihan), Hesdin
(Pasde-Calais), Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard), Houilles (Seine-etOise), ile de Re (Saint-Martin dans la Charente-Infirieure), I'IsleJourdain (Gers), I'Isle-Marie (Manche), Javron (Mayenne)', Jouarre
S 6168
(Seine-et-Marne), Saint-Julien-sur-le-Suran (Jura).
Langres, Laon, Lauzerte (Tarn-et-Garonne), Lauzun LLot-et-Gai. Cholet et Saint-Malo ont une piece commune.
2. Sur cette maison, voir aussi les papiers relatifs a Villaines-laS 6178
Juhel.
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ronne), Lavaur,Lctoure, Lzinnes (Yonne), Liancourt (Oiae), Libourne, Notre-Dame-de-Liesse (Aisne), Limoges, Lodive, Longui (Maineet-Loire), Loudun, Louvois (Marne), Lublk (Indre-et-Loire), Lufon
(Vendee), Ludon (Gironde), Lunel (Herault), Lunville, Lyon. S 6169
Mailly (Somme), Maintenon (Eure-et-Loir). Saint-Malo, Maran
(Charente-lnf6rieure), Sainte-Marie-du-Mont (Manche), Marly-la-Ville
(Seine-et-Oise), Marmande, Martel (Lot), Saint-Maximin (Oise) ) ,
Meaux et Vareddes (Seine-et-Marne), Saint-Meen (Ille-et-Vilaine),
Meilhan (Lot-et-Garonne), Melun, Metz, Meudon (Seine-et-Oise),
Mitry (Seine-et-Marne), Montargis, Montauban, Montcenis (Sa6ne-etLoire), Montdidier, Montfermeil (Seine-et-Oise), Montferrand (Puyde-D6me), Montignac (Dordogne). Montlhiry (Seine-et-Oise), Montlu;on, Montluel (Ain), Montpaon (Aveyron).
S 6170
Montreuil-sous-Bois (Seine), Montrevault et Saint-Pierre de Montlimart(Maine-et-Loire), Moree (Loir-et-Cher), Morlaix, Moulin, Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), Moutiers-Saint-Jean (C6te-d'Or), Mouzon
(Ardennes), Montpellier (h6pital Saint-Eloi, la Misericorde). S 6171
Nancy, Nangis (Seine-et-Marae), Nantes, Narbonne, Nemours (Seine-et-Marne), Nesle (Somme), Nimes, Nogent-le-Rotrou, Noyos
(Oise). S 6172
Pamiers, Pantin {Seine), Pan, Penautiers (Aude), Peronne, Persan
(Seine-et-Oise), Petit-Bourg (Seine-et-Oise), Pierre-de-Bresse (Sa6neet-Loire), Pert (lle-et-Vitaine), Pithiviers (Loiret), Plouer (C6tes-duNord), Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), Saint-Pol (Pas-de-Calais), Poligny (Jura), Pons (Charente-Inf6rieure), Saint-Pons (HWrault), Pont-aMousson (Meurthe-et-Moselle), Pont-Audemer (Eure), Pontchartrain
(commune de Jouars), Pontchartrain (Seine-et-Marne), Pont-SaintEsprit(Gard). Pont-sur-Seine (Aube), Puisieux(Seine-et-Marn e).S 6 73
Rambervillers (Vosges), Rambouillet, Raray (Oise), Ravenet (Oise),
Rcbais (Seine-et-Marne), Sainte-Reine (Alise) (C6te-d'Or), Rennes,
La R6ole, Rethel, Rdveillon (Marne), Richelieu (Indre-et-Loire),
Riom, Rochefort-sur-Mer, Rochegude (Dr6me), Rosay (Eure), Rosey
(Sa6ne-et-Loire), Ruill6-en-Anjou ou Ruille-Froid-Fondi (Mayenne),
Rumilly (Haute-Savoie), Saint-Quentin (Aisne), Saint-Quentin-lePetit (Ardennes).
S 6174
Sable (Sarthe), les Sables d'Olonne, Sacconex (canton de Geneve),
Saintes, Sarcelles, (Seine-et-Oise), Sartrouville (Seine-et-Oise), SaintSaturnin (Puy-de-D6me), Saujon (Charente-Inferieure), Savibres
(Aube), Sceaux, Sedan, Seulis.
S 6175
Serqueux (Seine-lnf6rieure), Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), Sevres
(Seine), Sezanne (Marne), Silly-en-Multien (Oise), Saint-Souplet-surPy (Marne), Stains (Seine), Sully-sur-Loire (Loiret), Surg6res (Charente-lnferieure).
S 6176
Taden (C6tes-du-Nord), Tamerville (MancheJ, Tarascon (Bouchesdu-Rh6ne), Tarbes (Hautes-Pyrtnees), Thibouville (Eure), SaintThierry (Marne), Thisy (Rh6ne), Tonnay-Charente (Charente-Inferieure), Tougin (commune de Gex dans I'Ain), Toul (Meurthe-et Moselle), Toulouse (Haute-Garonne), Tournan (Seine-et-Marne), Tournus (Sa6ne-et-Loire), Tours, Le Treport et Eu (Seine-Inferieure),
i. Sur cette maison,.voir les papiers relatifs a Chantilly, S 9g78
et a Versailles, S 6178.
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Trois-Moutiers (Vienne), Troyes (Aube), Trouard (Calvados). S 6177
Ussel, U&s, Valence, La Valette ou Villebois-la-Valette (Charente),
Valognes, Vannes, Varennes (Seine-et-Marne), Varennes-sur-Allier
(Allier), Varize (Eure-et-Loir). Varsovie, Verdun, Versailles, Verviers.
S 6178
Vic (Moselle), Vichy (Allier), Villacerf et Savieres (Aube), Villainesla-Juhel (Mayenne), Villecerf (Seine-et-Marne), Villeloin, Coulange
(Indre-et-Loire), Villenauxe-la-Petite (Seine-et-Marne), Villeneuved'Agen, Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise), Villers-Cotterets
Vincennes (Seine), Vineuil
(Aisne), Villevaudi (Seine-et-Marne),
(Loir-et-Cher), Vitr6 (Ille-et-Vilaine), Vitry-le-FranPois (Marne), Vitry
S 6179
sur-Seine (Seine), S.-Waast (Pas-de-Calais).
S 618o
Yerres (Seine-et-Oise), Yvre-l'Eveque (Sarthe).
Imprime des lettres patentes confirmatives de i'etablissement des
sa0urs (nov. S657); quittances diverses; permission du bureau des
finances pour diverses constructions; ricepissi de divers titres;
pieces concernant les seurs de Montreuil. Pieces justificatives du
compte rendu par la sup6rieure et les oflicieres des smurs i la mula smur Dhuy, superieure
nicipaliti de Paris en 1792 1: Papiers de
5
de I'hatel-Dieu de Corbeil, d"6cdde Ie 1 fevrier 1792. Etat des biens
des smurs des deux annes d'arrerages 1712 et 1713, converties en
fonds, de la reduction des rentes du denier vingt au denier vingtS 618o
cinq etde la perte sur quelques fonds en 1714.

LISTE DES ETABLISSEMENTS
DES FILLES DE LA CHARITE

xtu.

-

soUs u. J.-B. ETIENNE (Suite).

1863. Saint-Cyr-les-Tours (ladre-et-Loire), M. C.
Saint-Saturnin (Puy-de-D6me), M. C.
Salzburg (Autriche), Maison centrale des Filles de la Ch.
San Giuseppe Jato, M. C., Orph.
Saint-Joseph Mortilli (Italie, Sicile), M. C.
Savigliano (Italie, Cuneo), H6p. milit.
Sterdyn (Pologne russe), M. C.
Syracuse (Italie, Sicile), H6p. milit.
Tavel (Suisse, pres Fribourg), Orph.
Tripoli (Syrie), M. C.
Tolede (Espagne, Nouvelle-Castille), H6p. du Roi.
i. Ce sont le plus souvent des quittances.
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Valence (Espagne), Asile d'enfants.
Vermelles (Pas-de-Calais), M. C., E. L.
Versoix (Suisse), M. C.
1864. Albacete (Espagne, Mancha), H6pital.
Alton (Etats-Unis, Illinois), H6pital.
Bahia (Brisil), H6pital.
Bailleul (Nord), M. C.
Barcelone (Espagne), M. C.
Bobigny (Seine), M. C.
Le Bois, lie de Rd (Charcnte-Inferieure), M. C., E. L.
Bordeaux (Gironde), M., E. L.
Bosisio (Italie, C6me), H6pital.
Cagliari (Italie), Asile Marine.
Carthagene (Esp. Murcie), M. C.
Chevresis-Montceau (Aisne), M. C., E.
Fermo (Italie), H6pital civil.
Guatemala (Guatemala), Hospice.
Jerez de la Frontera (Espagne, Cadix), Orph.
Jujuy (R. Argentine), H6pital.
Kosten (Pologne-Pruss.), M. C.
Leon (Espagne, Madrid), Hosp.
Louveciennes (Seine-et-Oise), M. C., E.
Manille (Philippines), Ste-Isabelle, Ecole.
Marchena (Espagne, Sdville), H6pital.
Marseille (Bouches-du-Rh6ne), la Petite-(Euvre.
Marseille (Bouches-du-Rh6ne), La Capelle. M. C.
Mondovi-Piazza (Italie), Asile.
Montagnac (Hirault), M. G.
Mouzala-Ville (Algdrie), M. C.
Onate (Espagne, Guipuzcoa), H6pital.
Papa, par Raab (Hongrie, Wezprem), Ecole.
Paris (Belleville), St-George, M. C., E. L.
Pontedera (Italie), Ecole
Portici (Italie), Institut St-Joseph.
Porto-Rico, H. M.
Porto-Rico, Asile d'enfants.
Pregiato (Italie), M. C.
Rimini (Italie), Orph.
Rivarolo-Ligure (Italie), H6pital.
St-Cyprien (Dordogne), M. C., E.
St-Vincent de Paul (Landes), Hospice.
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Santiago de Cuba, Bienfaisance, M. C.
Santiago de Cuba, H. M.
Sassari (Italic), Hosp. St-Vincent.
Seville (Espagne), Hop. St-Lazare.
Shanghai (Chine), H. G.
Treignac (Corrizel H. C.
Valladolid (Esp., Vieille Cast.), H6p. Ste-Marie de Esgueva.
Vietri sul Mare.(Italie), Orph.
1865. Albany (Etats-Unis, N.-Y.), Ecole.
Aranjuez (Espagne, Madrid). H6p. S. Carlos.
Auteuil (Voy. Paris-Auteuil).
Baltimore (Etats-Unis, Md.), Orph. St-Joseph.
Beauval (Somme), M. C., E.
Boghar (Algirie), M. C.
Bordeaux (Gironde), M.G., E. L.
Bra (Italic), H6pital.
Brigemont (Haute-Garonne), M. C., E. L.
Bry-sous-Morin (Seine), M.C., E.
Buenos-Ayres (R. Argentine), College.
Callao (Pdrou), H6pital, place de la Merced.
Capestang (Hirault), H. C.
Cartagene (Espagne Catalogne), Hospice,
Corogne (La) (Espagne, Galice), Hosp. municipal.
Chttel-St-Denis (Suisse), M. C.
Coudures (Landes), M. C., E. L.
Fortaleza (Br6sil), College.
Germantown, Philadelphie (E.-U.. Pa.), Class. ext.
Gleichenberg (Autriche), Hospice.
Gony sous Bellonne (Pas-de-Calais), M. C., E.
Guadalajara (Mexique), M. C.
Harblay (Seine-et-Oisel, M.C., E. L.
Kalicz (Russie), Hdp. de la Ste-Trinite.
Lanark (Ecosse), Orph.
Leon (Mexique), H6p.
Lowell (Etats-Unis, Mass.), Classe ext.
Manille (Philippines), St-Joseph, Hosp.
Madrid, Chamberi, Asile St-Vincent de Paul.
Masorra (Cuba), Asile d'alienes.
Merida (Mexique), Hop. St-Jean de Dieu.
Montreuil (Seine), M. C., E. L.
Mont-St-Jean sous Waterloo !Belgique), Ecole.
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Orihuela (Espagne, Valence), M. C.
Oristano (Italie), Asile, Ec.
Paris-Auteuil, Hospice Chardon-Lagache.
St-PierredeMontmartre,rueCaulaincourt, 33, M. C., E. L.
Plasencia (Espagne, Estramadure), Hospice.
Sarvar, par Steinamanger, Hongrie, Ecole.
Smyrne (Turquie), H6p. St-Antoine.
Soissons (Aisne), M. C., E.
Somma Vesuviana, (Italie), Orph.
Tarragona (Espagne, Catalogne), Bienfaisance.
Tolenaino (Italie), H6pital.
Tours (Indre-et-Loire), M. C.,E,
Tronchet (Le) (Ille-et-Vilaine), M. C., E.
Turin (Italie), M. C., St-Charles.
Veracruz (Mexique), H6p. hommes.
Veracruz (Mexique), H6p. femmes.
Veury (Isere), M. C., E.
Virginia City (!tats-Unis,Nevada), M. C.
Washington (Etats-Unis), Ecole ext.
Zeitenlik, presSaloniqueouSt.VincentdeMacidoint, M.C.
1866. Albacete (Espagne, Mancha), M. C.
Andelys (Les) (Eure), Ecole..
Ans (Belgique), Providence, Ecole.
Astorga (Espagne, Lion), Hospice.
Aubigny Ville (Cher), M. C.
Billens (Suisse), H. C.
Boston (ttats-Unis, Mass), Orphelines.
Boulay (Moselle), H. C.
Bourbon l'Archambault (Allier), Asile, E. L.
Bruxelles (Belgique), Bithanie, M. C.
Clermont (Meuse), Hospice.
Constantinople (Turquiej, H6p. municipal.
Deshane (Etats-Unis), Orphelines.
Florence (Italie), Refuge Caponi.
Fuenterrabia (Espagne Guipuzcoa), H6pital.
Genes (Italie), Sourdes-muettes.
G6zincourt (Somme), H. C., E.
Girgenti (Italie), Orphelinat Schifano.
Guatemala (Guatemala), M. C.
Isoverde (Italie), M. C.
Juvisy (Seine-et-Oise), Vieillards.
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Libourne (Gironde), Vieillards.

Lourches (Nord), M. C.
Louvain (Belgique). Orphelinat Ste-Famille.

Mahon (Baleares), H.
Manille (Philippines), Ste-Rose, Ecole.
Marienburg (Pologne Pruss.), M. C.
Mobile (Etats-Unis, Alabama), Orphelines.
Monclar d'Agenais (Lot-et-Garonne), M. C., E.
Naples (Italic), Orphelinat.
Naples (Italie), H6p. Albergo de poveri.
Neustadt (Pologne Pruss.), H6p.
Noto (Italie), Orph. Immaculec-Conception.
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